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The feature is one of the main hallmarks of the Sunday supplements, one 
of the most important publishing products in Spain. Despite widespread crisis in 
the written press today, and the significant loss of readers and advertising, 
magazine style Sunday supplements remain of considerable importance in the 
Spanish media landscape. But in terms of both circulation and influence these 
supplements are in sharp contrast with a media market in which, unlike in other 
countries, the segment of weekly news magazines is very weak. 
  
It took a long time for supplements to arrive in Spain from the United 
States, where they were born.  The origins of supplements in America date 
back to the early twentieth century, within the context of the outstanding 
technical and social progress made in those years. and in close connection with 
the development of consumer society. From the very first moment supplements 
made possible for major newspapers the introduction of colour pictures and 
proved to be a great asset for supporting the nascent advertising sector.  And 
they also "supplemented" the information of the newspaper, hence their 
name. Longer, more elaborate texts, better literary quality and less haste. In 
essence, their nature remains unchanged. 
 
Both in the United States and in Spain there are two ways for producing 
and distributing supplements. Either supplements are produced and distributed 
by the newspapers or by a publishing company on behalf of different media 
across the country.In the United States there is an important difference between 
prestige Sunday supplements such as The New York Times Magazine, and 
those which are more focused on popular culture and are distributed together 
with newspapers from all around the country, like Parade. The latter is sold with 
more than 600 local newspapers, with a circulation of 22 million copies and 50 




The first Sunday supplement appeared in Spain in 1968, linked to ABC 
newspaper. Others followed suit upon the essential lines drawn by American 
prestige magazines like Time or Life. From the beginning they used to insert 
ads and color photography, with visual and graphic design playing a very 
prominent role. Contents have been aimed at a mainstream audience, 
combining a wide range of topics and genres.  As a result, those quality 
publications with large circulation have consistently been privileged by top 
broadcasters and advertisers and up to recent times Sunday supplements were 
of prime importance for media companies, advertisers and readers alike, having 
reached a first rate socioculturaI status. In Spain, after the peak audiences and 
record advertising revenues conquered in early 1990's, supplements are 
currently facing a critical situation: the combination of an adverse context of the 
Spanish economy and the crisis of the traditional paper press sector.  
  
Nonetheless, Sunday magazines in Spain devote more human, technical 
and economic resources to producing their own great stories than any other 
media.  This journalistic format is one of the most characteristic features of 
Spanish press Sunday editions and the object of a wide circulation which has 
made it possible for large parts of the population to benefit from high quality 
journalism. 
  
The present disertation makes an analysis of the features and 
characteristics of the great stories published on the period 2000-2015 in the 
main Spanish Sunday supplements: XL Semanal, El País Semanal, El 
Magazine y Magazine de El Mundo. As an introduction the author has studied 
the theoretical framework of journalistic genres and the origin and 
characteristics of interpretative journalism following the works of two American 
classics: Neale Copple and Melvin Mencher, whose approach was considered 
the most suitable   specific study of the big story has been made from two 
perspectives. In first place, a selection of ten outstanding contributing reporters 
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of the period were given an extensive questionnaire designed to outline the 
main features of their work. Their answers not only have made it clear a great 
amount of coincidence in the way this professional reporters focus on their job, 
assuming the principles of interpretative journalism postulated by Copple and 
Mencher. They have helped the author as well to identify the special features of 
their work and the specific resources they resort to when writing big stories. 
 
A second approach to the big story was performed by studying ten 
journalistic texts written by the same authors. In this analysis, the reporters 
have talked about their work as a way to get closer to understanding the 
features of the genre. 
 
The different contributions, ie, from the theory of genres, the historical 
evolution of the magazines, the characteristics of the supplements, the key to 
their development and the analysis of their results, all allow to reach clear 
conclusions. First, the theory of genres is fully in force in the Sunday 
supplements. Despite some terminological confusion, one can recognize a 
journalistic subgenre called a great story, containing some particular and 
identifying features. This format is present in a relevant way in every Sunday 
magazine during the analyzed period using a formula of the interpretative report 
that was born in magazines such as Time and Life. The graphic component is 
an essential part while it may be said that photography has come to play an 
almost purely illustrative role. 
 
Despite the differences among the different media, there is a great 
similarity as to the origin of the great stories they publish and their method of 
production. All authors respond to very similar work schemes and all act within 




There are several aspects that the great stories are conditioned by the 
fact of appearing in a Sunday supplement. Their visual character is essential. In 
90 percent of cases, there is no story without pictures. Illustration is 
exceptional. Regarding its contents Sunday magazines take advantage of their 
good reputation and large audience: they can reach people and issues to which 
other publications do not have easy access. The fact that they are published the 
weekends also has an impact: it usually appeals to the more personal side of 
the reader, which has an effect on the ways of dealing with the story. The 
contents of a promotional nature have also increased, and the themes are 
related one way or another with the decisions taken by the trading departments 
of the publishing groups. It should not be forgotten that their role within the 
publishing group has a high component of generating resources through 
advertising for the group. 
 
From a formal point of view, Sunday supplements provide with high 
quality reports and journalistic rigor to a wide group of readers. But we are 
talking about an expensive genre with a pattern of development that require 
devoting considerable time and media space. For critics, the major crisis in the 
sector has resulted in a significant drop in quality. Other opinions consider that 
we are just witnessing a revival of this star genre as supplements are an asset 













El reportaje constituye una de las principales señas de identidad de los 
suplementos dominicales, uno de los productos editoriales de mayor 
importancia en España. Pese a la crisis generalizada que afecta a la prensa 
escrita en nuestros días, y la importante pérdida de lectores y publicidad, los 
suplementos dominicales tipo revista siguen teniendo considerable importancia 
en el panorama periodístico español. Sus cifras y presencia contrastan con un 
mercado que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, presenta una gran 
debilidad en el segmento de revistas semanales de información general 
 
Los suplementos llegaron a España con considerable retraso en relación 
con Estados Unidos, país del que son originarios. Su origen en América se 
remonta a principios del siglo XX y se enmarca en el contexto de los 
importantes avances técnicos y sociales producidos en esa época. Su 
nacimiento está ligado en parte al desarrollo de la sociedad del consumo. Los 
suplementos sirvieron desde el principio para introducir la imagen en color en 
los grandes periódicos y también tenían las funciones de importante soporte 
para acoger la naciente publicidad. También ―complementaban‖ la información 
del diario: de ahí toman su nombre. Textos más largos, de mayor calidad 
literaria y con mayor tiempo para realizarlos. En esencia, su naturaleza sigue 
siendo la misma.  
 
Tanto en Estados Unidos como en España hay dos fórmulas para su 
producción y distribución. La primera son suplementos hechos por el propio 
periódico y la segunda por una empresa editora que realiza un producto que se 
distribuye con diferentes diarios de todo el país. En Estados Unidos hay una 
diferencia importante entre suplementos dominicales de prestigio como The 
New York Times Magazine y otro multiperiódico más centrados en la cultura 
popular como Parade. Parade se distribuye en la actualidad con más de 600 
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diarios locales de Estados Unidos y tiene una circulación de 22 millones de 
ejemplares y 50 millones de lectores. La más alta de todo Estados Unidos. 
 
El primer suplemento dominical aparece en España en 1968, vinculado 
al diario ABC. Luego van apareciendo los demás siguiendo en líneas 
esenciales el modelo importado de Estados Unidos de revista de prestigio. En 
ellos se aprecia una clara influencia de las revistas norteamericanas como Life 
y Time. Desde el principio insertaron anuncios y fotografía en color. Su 
concepción visual y gráfica ha desempeñado siempre un papel muy destacado. 
Desde el principio su fórmula combina un coctel de géneros y de temas 
variados dirigidos a un público generalista.  Consideradas publicaciones de 
calidad y gran tirada, son las preferidas por emisores de mensajes de 
relevancia. Estamos, por tanto, ante publicaciones de alto interés tanto para 
empresas de comunicación, anunciantes y lectores, como para emisores de 
mensajes de primer nivel. En España los dominicales han sido un producto 
sociocultural de primera magnitud. Su época de mayor auge de audiencia e 
ingresos publicitarios se produjo en torno a los años 1992-93. En la actualidad 
sufren las consecuencias de una importante doble crisis: desfavorable contexto 
de la economía española y crisis del modelo de prensa de papel.   
 
Los dominicales, en todo caso, constituyen el medio escrito español que  
mayores recursos humanos, técnicos y económicos dedica a los grandes 
reportajes de elaboración  propia.  Este tipo de formato periodístico es uno de 
los rasgos más característicos de los suplementos tipo revista que acompañan 
a las ediciones de domingo de los diarios de información general en España. 
Su inclusión en un producto de gran difusión en España ha permitido que 
periodismo escrito de calidad practicado con rigor y ambición haya llegado a 
muy amplias capas de la población. 
 
En esta tesis se han analizado los rasgos y características de los 
grandes reportajes de los suplementos en España centrándose principalmente 
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en el periodo 2000-2015 en las principales cabeceras: XL Semanal, El País 
Semanal, Magazine y Magazine El Mundo. Como paso previo al análisis de sus 
reportajes se ha estudiado el marco teórico de los géneros periodísticos y el 
origen y los rasgos del periodismo interpretativo.  
 
Para su estudio se han seguido básicamente los postulados de dos 
autores clásicos estadounidenses: Neale Copple y Melvin Mencher. Su 
aproximación se consideró la más conveniente para estudiar el gran reportaje 
desde el punto de vista de la práctica profesional. El estudio concreto del gran 
reportaje que aborda esta tesis se ha hecho desde una doble perspectiva. De 
un lado, se seleccionaron diez reporteros que durante el periodo analizado 
publicaran o hubieran publicado con asiduidad en las principales cabeceras 
estudiadas en esta tesis. Los diez reporteros han respondido a un amplio 
cuestionario que ha permitido esbozar las bases y planteamiento de su trabajo. 
También ha permitido comprobar las grandes similitudes presentes en su tarea 
y la asunción de los principios del periodismo interpretativo postulado por 
Copple y Mencher. Sus respuestas han ayudado a trazar los rasgos propios 
derivados de la publicación de sus trabajos en los suplementos dominicales, 
así como las principales fórmulas empleadas en el relato periodístico en los 
grandes reportajes de los suplementos.  
 
Una segunda aproximación al gran reportaje se realizó mediante el 
estudio de diez textos periodísticos realizados por los mismos autores. En este 
análisis los reporteros han hablado sobre su propio trabajo como manera de 
acercarnos más a la comprensión de los rasgos del género.  
 
Las diferentes aportaciones, es decir, desde la teoría de géneros, la 
evolución histórica de las cabeceras, los rasgos de los suplementos, las claves 
de su elaboración y el análisis de sus resultados permiten llegar a unas 
conclusiones claras. En primer lugar, la teoría de géneros está plenamente 
vigente en los suplementos dominicales. Pese a cierta confusión terminológica, 
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se puede reconocer un subgénero periodístico llamado gran reportaje que 
presenta unos rasgos propios e identificativos. Este formato está presente de 
manera relevante en todos los dominicales en el periodo analizado. Su fórmula 
es heredera, en líneas generales, del reportaje interpretativo que nació en 
cabeceras como Time y Life. El componente gráfico es una parte esencial si 
bien puede afirmarse que la fotografía ha pasado a desempeñar meramente un 
papel casi ilustrativo.  
 
Pese a las diferencias entre los distintos medios, hay una gran similitud 
en cuanto al origen de los grandes reportajes que publican y su modo de 
elaboración. Sus autores responden a unos esquemas de trabajo muy similares 
y todos se mueven en los parámetros clásicos del periodismo interpretativo.  
 
Son varios los aspectos en que los grandes reportajes se ven 
condicionados por el hecho de aparecer en un suplemento dominical. Su 
carácter visual es esencial. En un 90 por cien de los casos, sin fotografías no 
hay reportaje. Acudir a la ilustración es excepcional. Respecto a sus 
contenidos, los dominicales se aprovechan de su buena reputación y gran 
audiencia: pueden llegar a personas y asuntos a las que otras publicaciones no 
tienen fácil acceso. El hecho de publicarse en fin de semana también influye: 
por lo general apela al lado más personal del lector, lo que tiene repercusión en 
las formas de afrontar el relato. Lo contenidos de carácter promocional también 
han ido en aumento, así como las temáticas relacionadas de un modo u otro 
con las decisiones adoptadas por los departamentos comerciales de los grupos 
editores. No hay que olvidar que su función dentro del grupo editor tiene un alto 
componente de generar recursos vía publicidad para el grupo. 
 
  Desde el punto de vista formal, los dominicales han ofrecido y ofrecen 
reportajes de alta calidad y rigor periodístico a un amplio grupo de lectores. 
Pero estamos hablando de un género costoso con unas pautas de elaboración 
que requieren dedicar considerable tiempo, espacio y medios. Para los más 
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críticos, la importante crisis del sector ha supuesto una considerable bajada de 
calidad en muchos de los rasgos y atributos de un buen gran reportaje. Otras 
fuentes consideran que precisamente asistimos a un relanzamiento del género 
estrella de los suplementos como baza para ganar lectores en un contexto muy 
complicado para los medios generalistas en papel donde los diarios buscan 





















































1. 1. Justificación del tema 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar los grandes reportajes de los 
suplementos dominicales tipo revista de los diarios de información general en 
España a principios del siglo XXI. El reportaje constituye una de las principales 
señas de identidad de los dominicales, uno de los segmentos editoriales de 
mayor importancia en nuestro país. Pese a la crisis generalizada que afecta a 
la prensa en nuestros días, y las importantes caídas de sus tiradas respecto a 
las registradas hace algo más de una década, los suplementos gozan, en 
líneas generales, de relativa buena salud en España. Atendiendo a datos de 
difusión, audiencia e ingresos publicitarios constituyen a día de hoy una pieza 
de gran   importancia tanto para sus empresas editoras como para el conjunto 
de lectores de prensa en España. Sus cifras de audiencia no tienen parangón 
con las de ninguna otra publicación de periodicidad diaria o semanal de 
carácter general en nuestro país, solo seguidas de cerca por las registradas en 
la llamada prensa del corazón. Consideradas publicaciones de prestigio y gran 
tirada, son las preferidas por emisores de mensajes de relevancia. Estamos, 
por tanto, ante publicaciones de alto interés tanto para empresas de 
comunicación, anunciantes y lectores, como para emisores de mensajes de 
primer nivel.  
 
Los dominicales, además, constituyen el medio escrito que mayores 
recursos humanos, técnicos y económicos dedica a los reportajes de 
elaboración propia. Como se ha señalado, es probablemente este tipo de 
formato periodístico uno de los rasgos más característicos de los suplementos 
tipo revista que acompañan a las ediciones de domingo de los diarios de 
información general. La elección de este segmento editorial permite, por tanto, 
disponer de un amplio corpus de reportajes para realizar el trabajo de campo, 
de un lado, y tener acceso a algunos de los reportajes de más alta calidad 
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publicados en España a principios del presente siglo y que responden de 
manera más fiel al concepto de gran reportaje que se describe en el apartado 
correspondiente de esta tesis. Dado que dichos reportajes aparecen en las 
publicaciones de mayor tirada, como se ha señalado, son por tanto los que 
llegan a un público más amplio y tienen capacidad de tener mayor repercusión 
en la sociedad española.   
 
La relevancia de lo señalado hasta el momento creo que justifica la 
elección del tema de este trabajo doctoral. Y frente a estas primeras 
constataciones que cualitativa y cuantitativamente hablan de la importancia de 
los grandes reportajes de los dominicales y de los suplementos en sí mismos, 
resulta llamativo el gran vacío teórico relativo al estudio de ambos. La primera 
constatación al respecto es que se trata de un producto periodístico poco 
estudiado desde instancias universitarias o académicas, de muy escasa 
bibliografía y que en contadísimas ocasiones ha supuesto tema de análisis, 
reflexión o debate en seminarios o jornadas de estudio llevabas a cabo en el 
ámbito académico de las Ciencias de la Información. De hecho, en la propia 
profesión periodística se observa, en algunos casos, cierto desinterés por los 
suplementos, considerados como un producto ―menor‖. Su mención es casi 
simbólica en libros, anuarios y números conmemorativos especiales de los 
propios diarios a los que acompañan. Prácticamente no hay bibliografía sobre 
sus orígenes o rasgos característicos. 
 
 Este panorama contrasta con una realidad muy diferente sobre la que, a 
mi juicio, merece la pena echar una mirada en profundidad. Aunque la llegada 
de los suplementos dominicales a España se produce con considerable retraso 
respecto a las iniciativas pioneras en el desarrollo de este formato, nos 
encontramos en uno de los países donde gozan de mejor acogida. 
Prácticamente todos los diarios de información general nacionales y regionales 
los distribuyen con sus ediciones de fin de semana. Durante varias décadas, su 
adquisición constituyó una arraigada costumbre cultural y social, un hábito que 
todavía es practicado a modo de pequeña liturgia por uno de diez españoles 
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adultos todos los domingos, pese a la crisis generalizada que atraviesa la 
prensa escrita de pago, que ha perdido en Europa en los últimos diez años 
unos diez millones de lectores. El periodista Víctor de la Serna establece un 
cierto paralelismo entre la visita dominical al quiosco de prensa y la cita familiar 
en la misa matutina de los domingos de antaño. Pero si las tradicionales 
prácticas religiosas pierden adeptos, también caen los índices de lectura de 
periódicos. ¿Hasta cuándo durará esta costumbre de adquirir la prensa 
dominical tal y como la conocemos ahora?  
 
 El futuro está por escribir, más en estos tiempos de cambio y profundas 
transformaciones tecnológicas y sociales de clara incidencia en el ámbito de los 
medios de comunicación de masas. En cualquier caso, hoy por hoy, el 
suplemento XL Semanal constituye la publicación periódica de segunda mayor 
tirada de España. El ímpetu de este segmento editorial en nuestro país es tal 
que prácticamente ha fagocitado al sector de las revistas de información 
general. Sus tarifas publicitarias se sitúan muy por encima de las 
correspondientes a todos los medios de prensa escrita y solo son equiparables 
a las televisivas. El montante que estos ingresos genera a sus grupos 
editoriales no es en absoluto desdeñable.  
 
 Al margen de consideraciones comerciales y de audiencia, la 
especificidad de sus contenidos les convierte en un medio de comunicación 
relevante y con personalidad propia y diferenciada. En sus páginas los lectores 
encuentran su cita semanal con escritores de éxito o prestigio que eligen 
precisamente este medio y no otro para expresar sus puntos de vista; sus 
contenidos son una mezcla algo sui generis de géneros y temática imposible de 
encontrar en ninguna otra publicación, y en muchos casos requieren unos 
procesos de producción laboriosos, costosos y sumamente largos que ninguna 
publicación sometida a la presión de la actualidad diaria puede permitirse. 




He considerado, por todo ello, que hay motivos suficientes para intentar 
profundizar en este terreno, pese a la falta de un corpus teórico que ayude en 
esta investigación y las dificultades derivadas de carecer de bibliografía al 
respecto. El trabajo, por tanto, ha de verse como una primera aproximación al 
tema, como una primera toma de conciencia de las dificultades de explorar 
académicamente un camino que nadie ha recorrido con anterioridad. Desde 
este planteamiento he preferido sondear someramente todos los caminos con 
la idea de tener un cuadro de conjunto antes que centrarme exhaustivamente 
en uno u otro aspecto, bien sean las características del producto periodístico, 
su estructura o sus orígenes y evolución. Soy, por tanto, consciente de que los 
distintos epígrafes solo avanzan las líneas por las que transcurrirán posibles 
trabajos posteriores. He optado de forma deliberada por adoptar un enfoque 
general aun a riesgo de que son muchos los asuntos tratados que solo se 
esbozan en vez de apostar por un ámbito muy concreto y tratar de agotarlo. De 
este modo, me parecía que sería más útil para futuros investigadores o 
estudiosos del tema tratar de poner los mimbres generales que permitan 
establecer el estado de la cuestión y que sirvan para ofrecer esa foto 
panorámica que luego permita abordar aspectos concretos. He optado por la 
amplitud más que por la profundidad para dar una visión general que quizá 
permita en el futuro a otros investigadores tirar de los hilos de esta madeja de 
la que tanto queda por escribir y analizar. Mi objeto último de estudio, en todo 
caso, era el gran reportaje publicado en este soporte en lo que va de siglo, pero 
hasta esta aproximación requería primero conocer las características del medio 
y sus especificidades. No se podía conocer el gran reportaje en abstracto.     
 
En la elección del tema también ha pesado mi propia experiencia 
personal y profesional como periodista. Tras trabajar para diversos medios de 
comunicación, como ABC y TVE, en 2002 comencé a colaborar de forma 
regular como reportera en Magazine (suplemento realizado conjuntamente por 
los grupos Godó y Prensa Ibérica) y posteriormente en el Magazine de El 
Mundo y en Fuera de Serie, revista de fin de semana del diario Expansión. En 
estos trece años como reportera y colaborada habitual de dos de los 
principales suplementos dominicales españoles he publicado más de un 
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centenar de reportajes. Estos años de ejercicio profesional me han llevado, y 
me llevan todavía, a plantearme en numerosos ocasiones preguntas sobre la 
naturaleza y función de los suplementos, sobre la elección de los temas, los 
enfoques, el interés para los lectores, los condiciones de escribir en medios 
generalistas o para quienes te van a leer en domingo. Me he preguntado por 
cuestiones de estilo, por los métodos de trabajo de mis compañeros de 
publicación y he centrado principalmente mis preguntas en el formato estrella y 
al que he dedicado tantos años y tantas energías: el reportaje. En cierto modo, 
esta tesis es el resultado muchos años de preguntas en la que he buscado 
volcar parte de mi experiencia y tender puentes entre dos mundos que a veces 
se me antojan algo inconexos: el ámbito académico y el ejercicio profesional 
del reporterismo.  
 
1.2. Marco teórico, objetivos y metodología 
 
He considerado que el marco teórico y el punto de arranque necesario 
para la realización del presente trabajo que me ayudaría a responder a estas 
preguntas se hallaba necesariamente en la reflexión previa en torno a los 
géneros periodísticos, en tanto en cuanto el núcleo de la investigación se 
centra en el estudio del gran reportaje, modalidad del reportaje interpretativo. 
Por tanto, los capítulos iniciales nos conducen de forma sucinta pero totalmente 
necesaria por el concepto de género periodístico, sus diferentes 
aproximaciones y escuelas, sin obviar las cuestiones que atañen a su vigencia 
y a los actuales procesos de hibridación. Este panorama no del todo clarificador 
se aborda en un momento, además, donde las posibilidades de los medios 
digitales, con la llegada del hipertexto y las posibilidades de interacción, puede 
resultar incluso más confuso. 
  
Como no podía resultar de otra manera, esta primera parte 
esencialmente teórica del trabajo nos conduce al relato interpretativo y sus 
características. Siguiendo fundamentalmente la obra de los teóricos españoles 
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e hispanoamericanos que han profundizado en el estudio del reportaje 
interpretativo, se analiza el concepto, sus modalidades, tipologías y rasgos 
característicos y evolución. Y del estudio teórico del reportaje pasamos al gran 
reportaje, un término algo escurridizo para el que se recurre no solo a los 
teóricos sino a los propios suplementos dominicales, que utilizan con 
frecuencia la expresión ―gran reportaje‖ cuando se refieren a los reportajes 
planteados con la máxima ambición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
gran reportaje? Esta es una pregunta necesaria y ensayo mi propia definición y 
explico por qué utilizo el término en el epígrafe correspondiente.  
 
Llegados a este punto se hizo necesario abordar, aunque fuera de forma 
sucinta, el estudio de propio dominical antes de adentrarnos en el análisis de 
su género estrella. Es impensable pensar en abstracto en el gran reportaje del 
dominical sin tener en cuenta el origen de los magazines, sus principales señas 
de identidad, su evolución, su fórmula, su situación actual o hasta las 
características de sus principales anunciantes. De este capítulo quisiera 
resaltar el epígrafe sobre la influencia que las grandes cabeceras como Time, 
Life o National Geographic de la época dorada de las revistas han ejercido en 
la fórmula de los dominicales españoles. El estudio se ha limitado a las cuatro 
principales cabeceras: XL Semanal, El País Semanal, Magazine y El Mundo 
Magazine. 
 
Para la elaboración de este capítulo se hizo necesario recurrir a fuentes 
de muy diversa índole. Hasta donde yo soy consciente, la historia de los 
suplementos dominicales españoles está por escribir, por lo que fue necesario 
recurrir, en la medida de lo posible, a los periodistas que trajeron la fórmula a 
España para que explicaran ellos, de primera mano, sus propósitos iniciales. 
Me entrevisté para tal fin con periodistas como Luis María Anson, Julio Alonso 
o Rodrigo Sánchez. Realicé en paralelo un trabajo de hemeroteca, en 
búsqueda de los primeros ejemplares. Naturalmente, en estos años de 
investigación doctoral, las colecciones de dominicales han ―invadido‖ mi 
espacio de ocio y trabajo. Para esbozar su evolución y estado actual me he 
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entrevistado en estos años con sucesivos responsables de las principales 
cabeceras. Para la elaboración de dos epígrafes relacionados con la temática y 
la portada he consultado más de 500 números de diferentes cabeceras 
publicados entre 2000 y 2015, el periodo de estudio marcado para esta 
investigación. 
 
Para el análisis de audiencia, difusión y tirada he recurrido a los estudios 
de OJD y EGM y para asuntos relacionados con la inversión publicitaria a 
estudios especializados como los elaborados por consultoras especializadas 
como Infoadex. También han sido muy valiosos en este sentido los propios 
argumentarios corporativos que elaboran las empresas editoras de los 
suplementos con el fin de captar publicidad. He dejado que los medios hablen 
de sí mismos. Los aniversarios y números especiales de los dominicales 
siempre son una buena fuente de información valiosa para saber lo que los 
medios quieren que se sepa de ellos. Los aspectos gráficos, tan importantes en 
los suplementos, me llevaron a entrevistarme con los principales fotógrafos y 
editores gráficos de los suplementos dominicales, como Chema Conesa, Genín 
Andrada, Luis de las Alas y otros fotógrafos de referencia en nuestro país.  
 
Tan solo unas semanas antes del depósito de esta tesis doctoral, El 
Mundo sacaba un nuevo dominical, PAPEL, un acontecimiento que no se 
producía desde hacía más de 15 años. He procurado, en la medida de lo 
posible, no dejar fuera de esta tesis un hecho tan relevante para el ámbito de 
esta investigación. Aunque con tan solo dos números en la calle, me pareció 
que era necesario incluirlo en el epígrafe que recoge el panorama actual sobre 
la prensa dominical que se incluye en ese capítulo.  Sin embargo, opté por 
excluir esta iniciativa de las líneas generales de mi investigación, por 
considerar que no hay un corpus documental suficiente para poder realizar un 




El siguiente capítulo nos introduce en el núcleo de la tesis: el estudio de 
los grandes reportajes de los suplementos dominicales.  Guiada por mi director 
de tesis, Dr. D. José Luis Martínez Albertos, a la hora de abordar esta materia 
fundamental opté deliberadamente por seguir el planteamiento y la obra de dos 
profesores clásicos y de prestigio de la enseñanza del Periodismo en Estados 
Unidos: Neale Copple y Melvin Mencher. Sus respectivas obras, Un nuevo 
concepto de periodismo1 y News Reporting and Writing, este último, 
lamentablemente sin traducir al castellano, han servido de base teórica de esta 
tesis doctoral.2 La idea que une e identifica a ambos textos la encontramos 
precisamente en una de las observaciones que hace el segundo en el prefacio 
de la octava edición de su obra: ―One of the premises of this book is that 
journalist do no write writing; they write reporting‖. Es decir, una de las premisas 
de este libro es que los periodistas no escriben escribiendo; escriben haciendo 
reporting. Precisamente la idea de centrar mi estudio en el reporting, en el 
proceso de elaboración del reportaje, fue lo que más me sedujo de la 
elaboración de la presente tesis doctoral. Siguiendo los postulados afines de 
Copple y Mencher sobre el proceso de elaboración del reportaje interpretativo 
completé esta visión con otros de similares características y más recientes 
como News Writing & Reporting For Today’s Media 3 y otros manuales sobre 
periodismo de revistas publicados en los últimos años en Estados Unidos.   
 
Para este capítulo se ha seguido una doble metodología. Por un lado, he 
tenido en cuenta las aportaciones de Copple y Mencher en la estructuración de 
las fases y de los rasgos que caracterizan la elaboración de los reportajes, que 
ya se trataron en el epígrafe sobre el reportaje. Por otro, para entender los 
principios y leyes que presiden el ejercicio profesional del reporting, 
entendiendo este concepto, siguiendo a mi director de tesis, como el conjunto 
de prácticas discursivas que son necesarias para escribir honestamente un 
buen relato periodístico, me pareció imprescindible acercarme de cerca a la 
labor de los reporteros, a su quehacer, a su manera de trabajar. ―On the job‖, 
                                                          
1
 COPPLE, N (1968) Un nuevo concepto del periodismo, Editorial Pax México.  
2
 MENCHER, M (2000) News Reporting and Writing, McGraw-Hill. 
3
 ITULE, B., ANDERSON, A. (2007). News Writing & Reporting For Today’s Media, 7th Edition, New York, 
NY, McGraw Hill. 
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―the craft of reporting‖, como señalan los grandes manuales de periodismo 
estadounidenses. Para ello fue imprescindible contar con la colaboración de 
diez reporteros que durante el periodo analizado publicaran o hubieran 
publicado con asiduidad en las principales cabeceras estudiadas en esta tesis: 
El País Semanal, XL Semanal, Magazine y Magazine El Mundo. Pretendía que 
la selección incluyera a reporteros con bagaje en los dominicales y con trabajos 
relevantes en el ámbito del gran reportaje. He de confesar en este punto que la 
tarea no ha sido fácil. Los reporteros son esquivos, están demasiado ocupados 
viajando, haciendo pesquisas o en la hora del cierre o tal vez, como afirma el 
maestro Gay Talese, precisamente en una entrevista publicada en el XL 
Semanal, ―se han vuelto demasiado vagos‖. 4 Pero lo que ha sido un 
inconveniente a la hora de concluir este trabajo de investigación puede ser 
considerado positivamente a efectos de las conclusiones de la misma: si 
hubieran estado en sus casas cruzados de brazos con tiempo para responder a 
largos cuestionarios tal vez esta tesis hubiera entrado dentro del ámbito de los 
estudios de la Historia del Periodismo y no de la Redacción Periodística. 
 
Durante estos años me he comunicado, hablado, entrevistado y visto 
con periodistas que publican regularmente reportajes para suplementos 
dominicales mientras estaban en Siria, Tokio, el Amazonas, viajando, 
trabajando, es decir, haciendo reportajes, en ese sentido, un síntoma de la 
buena salud del género. Es prácticamente inexistente la bibliografía en español 
en la que los reporteros hablan sobre la naturaleza de su oficio, y en este punto 
considero que este trabajo hace su pequeña contribución a llenar un vacío, lo 
que, por otro lado, espero que sea de utilidad para las nuevas generaciones de 
periodistas.   
 
A los diez reporteros, de plantilla de los medios o colaboradores 
habituales, les envié a lo largo de 2015 un amplio cuestionario sobre su trabajo 
basado en el utilizado en el estudio The New New Journalism, que fue enviado 






en 2005 a una serie de periodistas consagrados profesionalmente a la 
elaboración del reportaje interpretativo y gran reportaje (features, in depth 
reporting) en los principales suplementos dominicales y revistas de Estados 
Unidos. Se trata de un trabajo de recopilación coordinado por Robert S. 
Boynton, director del programa de Periodismo de revista de la Universidad de 
Nueva York, editor de Harper’s. 5 Este documento encajaba con las 
formulaciones de Mencher y Copple, lo que me permitió trabajar en las 
respuestas obtenidas y agruparlas en función de los postulados de Mencher.  
La colaboración de estos diez profesionales, entre los que se encuentran 
algunos de los reporteros de mayor prestigio profesional del panorama español, 
fue de nuevo esencial para abordar la última parte de este trabajo. Este 
capítulo aborda el análisis de un reportaje elegido y elaborado por cada uno de 
ellos entre los publicados en El País Semanal, XL Semanal, Magazine y 
Magazine de El Mundo entre 2000 y 2015. Se elaboró para ello una pauta 
evaluativa propia basada en los postulados de Mencher, articulada en tres 
aspectos básicos: la idea del reportaje, el reporting, y la redacción del relato. 
En el análisis de cada reportaje se incluye un apartado en el que el propio 
reportero habla sobre su trabajo, un aspecto de especial interés que ayuda a 
entender algunas claves sobre los documentos analizados.  
 
Como hipótesis fundamentales de trabajo de la presente tesis cabe 
mencionar las siguientes: 
- Los suplementos dominicales llegaron a España reproduciendo la 
fórmula y el formato de las grandes cabeceras norteamericanas 
surgidas en la época dorada de las revistas gráficas. Tanto en la 
forma como en el fondo han bebido y todavía beben de los 
postulados del periodismo interpretativo forjado en cabeceras como 
TIME. Pese a las diferencias, esta influencia común permite hablar 
de una gran similitud en los planteamientos de los diferentes 
suplementos.  
 
                                                          
5
 BOYTON, R. (2005). The New New Journalisim, Conversations with America´s Best Nonfiction Writers on 
Their Craft, New York, Vintage Books. 
27 
 
- Los suplementos dominicales hicieron su aparición en España con 
considerable retraso respecto a Estados Unidos, el país donde 
nacieron, y cumpliendo los mismos objetivos: introducir el color y 
servir de plataforma publicitaria para un nuevo tipo de anuncio. 
 
- El gran reportaje constituye, a principios del siglo XXI, una de sus 
señas de identidad de los suplementos dominicales. La gran acogida 
de los dominicales en España ha permitido que este género llegue a 
amplias capas de la población, lo que no se hubiera producido 
tratándose de publicaciones de carácter más minoritario o con 
periodicidad mensual. Los condicionantes de la publicación también 
han pesado, y pesan, no tanto en la forma de hacer reportaje, como 
en aspectos como la temática, el enfoque o la relación con la 
actualidad.   
 
- Los suplementos dominicales han dedicado y dedican importantes 
recursos al gran reportaje y en la actualidad lo reivindican como uno 
de sus géneros estrella. Sin embargo, la enorme pérdida de lectores 
y de ingresos por publicidad que sufre la prensa en papel de un 
tiempo a esta parte ha afectado a un género por definición costoso. 
En este contexto, las diferencias entre unos suplementos y otros 
respecto al respaldo a su género estrella se han incrementado. Los 
aspectos gráficos del gran reportaje han sido los más perjudicados 
por la actual crisis, provocando la práctica desaparición del 
fotoreporterismo que caracterizó los inicios del gran reportaje en 
cabeceras como Life o National Geographic, que estaban 
inicialmente entre sus referentes, y que también estaban presentes 
en la primera época de los dominicales españoles.  
 
- La principal responsabilidad en la elaboración de un gran reportaje de 
un dominical en España recae en el periodista que firma el trabajo 
publicado. Esta labor esencialmente individual sigue bebiendo hoy de 
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las fórmulas del reporterismo interpretativo clásico descrito por 
autores como Copple y Mencher, por lo que se observa unas 
prácticas muy similares a la hora de abordar el género, con 
independencia del medio para el que escriban.   
 
- El futuro del gran reportaje en los suplementos dominicales es una 
incógnita incluso para quienes se dedican profesionalmente a él en la 
actualidad. Las posturas más pesimistas ofrecen una mirada en 
cierto modo nostálgica y consideran que el gran reportaje en los 
dominicales ha dejado atrás sus mejores momentos. En la otra 
posición encontramos quienes consideran que hoy hay más ―apetito‖ 
que nunca por las historias bien contadas y bien trabajadas, por lo 
que podríamos asistir a un relanzamiento del género. Teniendo en 
cuenta la debilidad en España del segmento semanarios de 
información general, esta circunstancia podría ser aprovechada por 
los dominicales.     
 
Este trabajo de investigación le debe mucho, tal vez más de lo 
razonable, al buen criterio, paciencia y generosidad del profesor D. José Luis 
Martínez Albertos. Soy consciente de que no es fácil dirigir la tesis de una 
reportera dedicada fundamentalmente al ámbito del periodismo de viajes. El 
hecho de ejercer la profesión durante la elaboración del trabajo de 
investigación ha dilatado el proceso algunos años más de lo inicialmente 
planteado. Quisiera agradecer su apoyo durante este tiempo de tesis a mi 
familia, especialmente a José María, Juan y Diego. Mi agradecimiento también 
a los profesores Luisa Santamaría y Pedro Paniagua, por sus consejos y 
aliento. Esta tesis no hubiera sido posible sin la colaboración de compañeros 
periodistas que tuvieron la paciencia de responder a un largo cuestionario y 
comentar conmigo sus trabajos en los suplementos dominicales entre viaje y 
viaje, cierre y cierre. Quisiera también mencionar a los servicios de 
Documentación de El País y La Vanguardia por su diligencia, así como a los 
profesionales que trabajan en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. En último lugar, a la ayuda 
29 
 
recibida de Marina Golpe, Alberto Infante y Javier Rodríguez en la última fase 
de ese trabajo, en cuestiones de comprobación de datos, digitalización de 
imágenes y fuentes documentales y diseño. Así mismo quisiera mencionar en 
este apartado a los profesionales del Instituto Ortega y Gasset por las 
facilidades y el apoyo que durante este tiempo me han brindado para la 





































2 EN TORNO A LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
2.1.- Concepto de género 
 
 El análisis de los mensajes periodísticos puede realizarse desde un 
doble punto de vista: la medida del contenido y el estudio de las formas. Dentro 
del primero, ha sido clásica la obra de Berelson, así como dentro del análisis 
morfológico es imprescindible citar a Jacques Kayser. En cuanto al análisis 
formal, sin duda el aspecto más señalado lo constituye la determinación de los 
géneros, tarea que todavía se revela imprescindible para establecer el marco 
teórico necesario en el que situar el análisis del gran reportaje, objeto de 
estudio de esta investigación doctoral. 
 
 El concepto de género periodístico es relativamente reciente en la 
bibliografía sobre ciencias de la comunicación. Antes del año 1960 es muy 
difícil documentar este concepto y en ningún manual de periodismo aparecen 
expuestos sistemáticamente los géneros periodísticos. El primer tratamiento 
sistemático de los mismos fue llevado a cabo por el profesor Martínez Albertos 
en sus ―Guiones de clase de Redacción Periodística (Los géneros 
periodísticos)‖ de 1961-62.6 En la actualidad, el concepto de género 
periodístico es ampliamente aceptado tanto en España como en otros países. 
En Francia bajo la fórmula de "genres journalistiques" y en los países 
anglosajones bajo la denominación "journalism genres". Textos portugueses, 
italianos y alemanes recogen formulaciones similares.7  
 
 Los principales teóricos sobre la materia explican que el estudio de los 
géneros periodísticos se realiza por analogía con los géneros literarios. En la 
literatura, como en la música, pintura o cine, se han descrito diferentes 
géneros. La existencia de los géneros literarios también ha tenido un origen 
histórico y ha experimentado su propia evolución. Para encontrar la noción de 
género hay que remontarse a la Antigüedad. Se puede hallar en la tradición 
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de la crítica literaria, que clasifica las producciones escritas según ciertas 
características y también en el uso corriente, donde es un medio que permite 
al individuo hacer referencia a las producciones textuales. 
 
 La mayor parte de los tratadistas de crítica literaria remiten a Platón 
como primer expositor de los géneros literarios en tres categorías de dilatada 
vigencia histórica. La epopeya, la comedia y la tragedia, establecidas por el 
filósofo ateniense, serían mantenidas casi mil años más tarde sin ninguna 
variación, como lo demuestra su utilización por uno de los máximos autores del 
Renacimiento, Dante Alighieri, en su obra De vulgari eloquentia. Dante 
mantiene la clasificación tripartita y señala que a cada uno de los géneros le 
corresponde un estilo diferente: "Para la tragedia empleamos el estilo sublime; 
para la comedia, el estilo inferior; y para la elegía, el estilo propio de la 
desgracia" .8 Durante toda la Edad Media latina, los tratadistas de poética y 
retórica completaron la clasificación de géneros literarios, iniciada por Platón y 
Aristóteles.   
 
 Las primitivas clasificaciones y postulados formulados por el filósofo 
griego y su principal discípulo, Aristóteles, llegaron pues sin grandes 
variaciones hasta el siglo XIX.  Poco a poco las clasificaciones empezaron a 
hacerse más complejas y a establecer géneros y subgéneros. Durante una 
época, estas clasificaciones fueron normativas, propias del Arte Poética. 
Fueron los principales autores del romanticismo alemán y francés los primeros 
en luchar abiertamente contra la clasificación tradicional de los géneros. Victor 
Hugo, en el prefacio de Cromwell (1827) defendió la libertad, frente a la 
obligación de respetar los géneros clásicos. 
 
En la tradición literaria, se atribuye a los géneros la función de localizar y 
clasificar los diferentes textos literarios, ya sea pertenecientes a la prosa o a la 
poesía. En todo el transcurso de dicha tradición, esta función se cumplió según 
criterios de distinta naturaleza que diferencian los géneros entre sí, criterios 
que remiten a diferentes maneras de concebir la representación de la realidad, 
defendidas a través de los textos.  
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En líneas generales, ante la cuestión de los géneros literarios se han 
plateado históricamente dos actitudes diferentes: 
  
- La actitud normativa o preceptiva, propia del clasicismo francés: los 
géneros son modelos, es algo que es preciso imitar. 
- La actitud descriptiva o moderna: basta describir los géneros, estudiar 
sus notas diferenciadoras y rasgos característicos, comprobando el 
hecho de que algunos géneros hayan desaparecido y otros han nacido 
recientemente, dando al mismo tiempo lugar a hibridaciones, como 
podría ser el caso de la tragicomedia.  
 
Como señalan René Wellek y Austin Warren en su clásico manual 
Teoría literaria, ―Todo el que se interese por la teoría de los géneros debe 
cuidar de no confundir las diferencias distintivas de la teoría clásica y de la 
teoría moderna. La teoría clásica es normativa y preceptiva, aunque sus reglas 
no son el bobo autoritarismo que aún se les atribuye a menudo. La teoría 
clásica no solo cree que un género difiere de otro, tanto por naturaleza como 
en jerarquía, sino también que hay que mantenerlos separados, que no se 
deben mezclar. (…) La moderna teoría de los géneros es manifiestamente 
descriptiva.‖9 Ambos autores entienden el género literario como institución, del 
mismo modo que la Iglesia, la Universidad o el Estado, y por tanto ―cabe 
trabajar, expresarse a través de instituciones existentes, crear otras nuevas o 
seguir adelante en la medida de lo posible sin compartir políticas o rituales; 
cabe también adherirse a instituciones para luego reformarlas‖. 
 
 El búlgaro Tzvetan Todorov también se adhiere a esta visión de los 
géneros como institución, concepción bastante extendida entre los estudios de 
los géneros literarios y también entre autores que han abordado el asunto de 
los géneros periodísticos, como veremos más adelante. Para el lingüista 
Todorov, premio Príncipe de Asturias, los géneros son unidades que pueden 
describirse desde dos puntos de vista diferentes: la observación empírica y el 
análisis abstracto: "En una sociedad se institucionaliza la recurrencia de 
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ciertas propiedades discursivas, y los textos individuales son producidos y 
percibidos en relación con la norma que constituye esa codificación. Un 
género, literario o no, no es otra cosa que esa codificación de propiedades 
discursivas".10 De cierta relevancia son igualmente las aportaciones a la teoría 
de los géneros realizadas por Bernard E. Rollin, quien sostiene que la teoría del 
género no ha de consistir en "la elaboración de clasificaciones, sino en la 
investigación de la lógica de tales clasificaciones" 11. Visto así, la teoría del 
género no es sino "una actividad metodológica que se ocupa de responder a 
preguntas tales como por qué hay necesidad de elaborar clasificaciones de las 
obras literarias, cómo se elaboran dichas clasificaciones, cómo se decide entre 
sistemas de clasificación alternativos y cómo se pone a prueba un sistema que 
se propone". 
 
 Por tanto, para Rollin, si existen los géneros literarios éstos serían las 
reglas de alguna manera hechas por nosotros en momentos específicos del 
tiempo, susceptibles por tanto de ser cambiadas, modificadas y sustituidas, al 
tratarse de convenciones no codificaciones de la manera en que las cosas 
deben o deberían ser. 
 
 La concepción "institucionalizada" de los géneros es seguida, entre otros 
por muchos por Kurt Spang, Jean Marie Shaeffer y J.M. Díez Taboada. Estos 
autores comparten por tanto la afirmación de Todorov de que un género 
literario no es más que ―la codificación de las propiedades discursivas‖. Nos 
anuncia además la transformación de los géneros y el posible nacimiento de 
otros, que, según él, se realiza por inversión, desplazamiento y combinación.  
 
 Por su parte, J.M. Díez Taboada, al caracterizar la institucionalidad del 
género literario, otorga relevancia a la figura de un "fundador que hace una 
primera obra modélica o programática, afiliados que sigan a la letra y 
escrupulosamente a ese fundador como modelo, perezosos que los olviden, 
reformadores que lo pongan de nuevo en vigor o lo adapten a circunstancias 
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 TODOROV, T. ―El origen de los géneros” en TODOROV et al. (1988) Teoría de los géneros literarios, Madrid, Arco 
Libros, p. 36 y ss.  
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 ROLLIN,B.  ―Naturaleza, convención y teoría del género‖, en TODOROV et al. (1988) Teoría de los géneros literarios,  
Arco Libros, Madrid,1988, p. 130 y ss. 
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históricas nuevas, detractores que lo critiquen, contradigan o parodien, 
buscando sus limitaciones; teóricos que en cada momento tratan de fijar, a 
veces pedantemente sus caracteres; aniquiladores que lo combatan y lo 
acaben, destruyéndolo o agotándolo; continuadores que recojan el prestigio de 
su nombre para nuevas realidades por ellos fundadas o que en época distinta 
pongan nuevos nombres a cosas que en fin de cuentas resultan tan 
semejantes que podrían ser llamadas con igual dominación." 12 
 
 Junto a los supuestos contemplados por la teoría institucionalista, es 
conveniente señalar que para muchos de estos autores, el género no sólo 
cumple un mero principio de organización o clasificación, sino además 
desempeña una función en la comunicación literaria al convertirse en la 
"institucionalización de las posibilidades literariamente creadoras del hombre", 
como apunta Taboada. Para concluir, cabe decir que esta concepción 
institucionaliza de los géneros literarios coincide con su clasificación, y permite 
que los textos se relacionen entre sí y con el universo de la literatura.  
 
 Entre los teóricos que han tratado el tema cabe hacer referencia 
igualmente a los que les atribuyen una función en la producción de discurso 
como tal y como tipo de discurso. Estos autores, entre los que cabe citar a 
Miguel Ángel Garrido, inciden por tanto en la relación entre el mensaje y el 
código, en la visión de los géneros literarios como mecanismos generativos 
para producir el discurso, en cuanto al conjunto de técnicas que presiden su 
producción.  
 
 El concepto y clasificación de género no solo afecta a la producción de 
mensajes, también a la concepción de los géneros desde la recepción de un 
texto literario, es decir, el género se presenta como un horizonte de 
expectativas para el lector, pues informa acerca de los "rasgos configurativos" 
esenciales para la interpretación del texto. Según el citado catedrático de 
Teoría de la literatura, Miguel Ángel Garrido: ―el género, es una marca para el 
lector que obtiene así una idea previa de lo que va a encontrar cuando abre lo 
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que se llama novela o un poema; y es una señal para la sociedad que 
caracteriza como literario un texto que tal vez podría ser circulado sin prestar 
atención a su condición de artístico." 13 
 
 Es decir, estamos ante autores, como Wolf-Dieter Stempel y otros que 
afirman que el género informa al lector sobre la manera como deberá 
comprender el texto, y por tanto es una instancia que facilita o asegura su 
comprensibilidad desde el punto de vista de su composición. 
 
 Por último, la concepción de los géneros obligada a repensar la noción 
de sus límites, sobre todo en el espacio narrativo. En este aspecto podemos 
encontrarnos autores que incluso niegan la existencia de los géneros literarios, 
autores que delimitan claramente las fronteras, los que admiten la posibilidad 
de ―contaminación y hasta quienes plantean que en realidad todo texto 
participa de uno o muchos géneros. 
 
 En línea con esta última noción han surgido una serie de propuestas en 
las cuales se habla de multiplicación, de formas de hibridación, lo que lleva la 
idea implícita, por tanto, de que hay fronteras más o menos definidas entre 
estas diversas elaboraciones discursivas. Sin embargo, cuando estas fronteras 
no son visibles, cuando evidenciamos un mestizaje de los géneros literarios y 
cuando los escritores son sin duda seducidos por una escritura que subvierte 
las categorías literarias establecidas, la identidad genérica parece menos 
segura. 
 
 En todo caso, las diferentes formas de articulación prevalecientes hasta 
el presente se han mantenido relativamente apegadas a estrategias 
convencionales en las cuales se reconoce que los géneros tienen como 
principio base la forma y el contenido, es decir, a través de algunos rasgos 
como: la narratividad, la brevedad, la dramatización, podemos determinar el 
juego con los límites genéricos que se producen sin importar en qué clase de 
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 GARRIDO, MIGUEL A. (1988). ―Una vasta paráfrasis de Aristóteles‖, en TODOROV et al. Teoría de los géneros 
literarios, Madrid,  Arco Libros. 
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texto. En efecto, cada escrito puede introducir un cuestionamiento sobre el 
género al cual pertenece "posiblemente", debido a sus características. 
 
 Ante estas consideraciones y a partir de esta breve revisión de la historia 
literaria sobre el tema, y a pesar de la popularidad que la hibridación genérica 
ha adquirido, queda claro que los géneros literarios aún existen y se pueden 
distinguir. A pesar de que en la actualidad muchos escritores y estudiosos de la 
literatura consideren esta distinción banal o innecesaria, aún no se ha logrado 
cerrar completamente la brecha entre los géneros literarios. 
 
 Hemos visto, pues, de forma sucinta un panorama algo diverso sobre las 
distintas concepciones en relación con el género literario. Nos parece 
conveniente traerlo a colación antes de abordar el propio asunto de los géneros 
periodísticos. En primer lugar, porque como hemos visto, de alguna manera, 
éstos beben de los anteriores. En segundo lugar, por la pluralidad de funciones 
que, como hemos visto, algunos autores les atribuyen, y en tercer lugar por los 
actuales debates sobre su vigencia e hibridación, que también afectan a los 
géneros periodísticos.   
 
2. 2.- La teoría de los géneros periodísticos 
 
 Para el profesor Martínez Albertos, como hemos señalado con 
anterioridad, la teoría de los géneros periodísticos es una construcción que 
surge "por extrapolación de la teoría clásica de los géneros literarios".14 La 
mayoría de los estudios de los géneros periodísticos, desde Josep María 
Casasús a Luisa Santamaría o Pedro Paniagua, reconocen esta herencia que 
se remonta a la Grecia clásica, como ha quedado señalado en el capítulo 
anterior. Su propósito al clasificar los distintos textos periodísticos en géneros 
sería entonces similar al de los expertos en teoría de la literatura: introducir un 
principio de orden que facilite tanto la investigación como la docencia de estas 
materias. Al igual que ocurre con los géneros literarios, los géneros 
periodísticos son un principio de orientación para el lector, además de para el 
                                                          
14
 MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. (2004). ―Aproximación a la teoría de los géneros periodísticos”, en CANTAVELLA, J. y 
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crítico y el historiador, así como ―una piedra de toque‖ para el comunicador. 
Escribe así el autor de Curso general de redacción periodística: ―Los géneros 
periodísticos deben ser para el periodista los fundamentos básicos para el 
conocimiento científico del mensaje informativo, es decir, la piedra de toque 
indispensable para que el trabajo del periodista pueda ser considerado una 
actividad del intelecto apoyada en una base científica‖. 15 
 
Según el profesor Martínez Albertos, la teoría moderna de los géneros 
periodísticos surgió por extrapolación de sus pares literarios. A partir de ahí, se 
emancipó y se configuró de la siguiente manera: 
 
• ―Como una ‗técnica de trabajo para el análisis sociológico‘ de inspiración 
rigurosamente cuantitativa. 
• Como una ‗doctrina filológica propia de la sociolingüística‘, que sirve 
como eficaz instrumento [...] para valoraciones críticas de carácter literario y 
lingüístico. 
• Como método más seguro para la ‗organización pedagógica‘ de los 
estudios universitarios sobre periodismo‖.16 
 
 El profesor Lorenzo Gomis se remonta igualmente al origen literario de la 
teoría de los géneros, establece una clara distinción entre géneros literarios y 
géneros periodísticos. Aunque los géneros periodísticos son, como los 
literarios, principios de orden y clasificación de textos, Gomis considera que 
existe una serie de diferencias que hacen que el concepto de género 
periodístico sea aún más necesario al Periodismo de lo que el género literario 
es a la Literatura y a la teoría literaria. Una de esas diferencias estriba en el 
hecho que de que mientras que la literatura imita acciones de la realidad 
construyendo ficciones semejantes y creando personajes, la función principal 
del periodismo es hacer saber y hacer entender hechos reales, explicando lo 
que pasa realmente a personajes conocidos y hechos reales. De ahí que los 
géneros periodísticos tengan menos libertad que los literarios.17 
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 El concepto de ―género periodístico‖ fue utilizado inicialmente por 
Jacques Kayser, quien en 1952, veía en este concepto uno de los criterios para 
la clasificación de los contenidos de la prensa. Como recuerda Luisa 
Santamaría, Jacques Kayser emplea el concepto de ―género periodístico‖ para 
subrayar las diferencias estilísticas en la prensa. Sus reflexiones acerca de 
esta materia las amplió en su célebre libro El periódico. Estudios de morfología, 
de metodología y de prensa comparada (1961). Las características de este 
primer trabajo (que sirvió a las sucesivas generaciones de estudiosos de 
modelo para analizar las publicaciones periodísticas) indican que la teoría de 
los géneros habría surgido más por la observación de las posibilidades 
retóricas de las diferentes estructuras discursivas, presentes en las páginas de 
los diarios, que por un afán apriorístico de sentar doctrina. Como señala el 
propio Martínez Albertos, tanto Kayser con sus investigaciones en la 
presentación de mensajes como las técnicas barelsonianas para el análisis de 
contenido necesitan un mayor o menor grado de pauta segura que permita la 
distribución del material informativo en diferentes categorías. ―Es evidente por 
tanto que a través de los estudios de investigación acerca de los mensajes, su 
presentación y su contenido haya una cierta teoría sistemática que permita 
descubrir y agrupar los textos periodísticos por razón de su género particular‖.18  
 
La teoría clasificadora de los géneros periodísticos no se creó pues 
inicialmente con una preocupación filológica o literaria, sino más bien como una 
técnica de trabajo para el análisis sociológico de carácter cuantitativo de los 
mensajes que aparecían en los periódicos.  
 
 Según lo expuesto por el profesor Lorenzo Gomis, la teoría de los 
géneros se presentó como un método seguro para la organización pedagógica 
de los estudios universitarios sobre Periodismo. Además, el profesor catalán 
señala la evolución de los mismo conforme ha ido evolucionando el propio 
periodismo: "Los géneros periodísticos se hacen necesarios cuando un mismo 
diario empieza a usar el lenguaje de maneras tan diversas como requiere la 
comunicación impersonal de una noticia que ha llegado por telégrafo, la crónica 
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 MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. op.cit., p.264 y siguientes  
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de una fiesta social a la que han asistido buena parte de los que van a leerla, el 
reportaje sangrante de un corresponsal que trata de acercar al lector una 
guerra lejana y el artículo que censura vivamente una decisión tomada por el 
poder en Washington. La pura clasificación no bastaba. Hacían falta los 
géneros periodísticos [...] sólo bastaba convertirlos e hábito profesional y casi 
en norma‖.19 
 
 Desde comienzos del curso 1959-60 se explicó en el plan de estudios 
del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra la asignatura 
"Redacción Periodística" con el enunciado añadido de "Los géneros 
periodísticos". El encargado de esta materia en aquellos primeros años fue el 
profesor Martínez Albertos, quien advierte que la decisión sobre el enfoque y el 
diseño primitivo del esquema clasificatorio de los géneros y de sus funciones 
fue idea inicial del profesor Antonio Fontán. Martínez Albertos aporta una 
definición de géneros periodísticos que sigue constituyendo una referencia para 
todos los estudios de los mensajes periodísticos: ―Son un principio de 
orientación para el lector, además de un principio de clasificación para el crítico 
y el historiador [...] Los géneros periodísticos deben ser para el periodista los 
fundamentos básicos para el conocimiento científico del mensaje informativo, 
es decir, la piedra de toque indispensable para que el trabajo profesional del 
periodista pueda ser considerado una actividad intelectual apoyada en una 
base científica‖. 
 
Para García Noblejas y Martínez Costa, el género "incluye un principio 
de orientación para el lector por ser un modelo de interpretación; el género, 
como organización de formas y contenidos socialmente legitimados, es una 
llave de intercambio comunicativo. (…) para el lector se presentan como 
horizontes de expectativas y para el autor, como modelos de enunciación para 
la creación de sentido. Desde esta perspectiva, los géneros dejan de ser 
simples clasificaciones y categorías técnicas y se convierten en intentos de 
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captar mejor la complejidad de lo real y ofrecerlo al público, es decir, de dar a 
entender o persuadir introduciendo certidumbre, previsibilidad y orden". 20 
 
Para Begoña Echevarría Llombart, "los géneros son útiles como 
instrumentos de la pedagogía del ejercicio profesional, pero también son 
necesarios porque cada género cumple una función específica que responde a 
diferentes necesidades sociales y a la forma de satisfacerlas"21. López Pan y 
Sánchez Sánchez, por su parte, reconocen también a los géneros "una función 
indispensable en el quehacer periodístico" ya que se le ofrecen al redactor 
como modelos de enunciación que le facilitan la tarea de escribir. En definitiva, 
los dos autores sostienen que las clasificaciones sobre los géneros tienen 
capacidad para "explicar y ordenar la multiforme escritura periodística"22. Para 
el profesor Núñez Ladeveze, la expresión géneros periodísticos tiene más valor 
didáctico y sistemático que teórico, encuentra que su origen obedece a ―una 
necesidad instrumental o a una conveniencia social de clasificar las cosas 
análogas mediante el lenguaje‖. Reconoce su utilidad y al mismo tiempo ―refleja 
además distintas actitudes y disposiciones de los propios periodistas".23  
 
 Parece, por tanto, que hay un acuerdo casi general entre los teóricos del 
periodismo en que los géneros periodísticos resultan instrumentos útiles aun 
cuando haya importantes diferencias en tomo a su definición, así como a las 
posibles clasificaciones que estos autores aportan, como veremos más 
adelante.  
Para concluir, he aquí una observación pertinente de Alex Grijelmo, definir los 
géneros periodísticos "acarrea una tarea en realidad inabarcable [...]. Siempre 
la innovación de los periodistas y de los periódicos puede dejar fuera de juego 
cualquier planteamiento".24 En cualquier caso, parece evidente que ningún 
teórico les llega a negar existencia y relevancia. Lo que algunos sí niegan es 
vigencia a los géneros tradicionales; y les acusan de ser "insostenibles, 
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2002, p.179. 
24
 GRIJELMO, A. (2003) El estilo del periodista. Madrid, Ed.Taurus, p.27. 
42 
 
desfasados y estereotipos inertes" y otros autores, especialmente desde la 
Universidad Autónoma de Barcelona, cuestionan que en algunas ocasiones el 
modelo de géneros a veces se presenta como descriptivo y otras como 
prescriptivo, lo que aumenta la confusión. 
  
2.3 Patrones de clasificación y taxonomías 
 
Si, como hemos visto hay ciertas divergencias a la hora de abordar el 
tema de los géneros según los autores, cuando entramos en las posibles 
taxonomías la falta de clarificación no hace más que aumentar. En un intento 
de esclarecer los intentos de ordenar y catalogar dichas propuestas, 
Charaudeau sugiere que se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 “Texto: resultado de un acto de comunicación, 
producido por un sujeto en una situación contractual 
de intercambio social. Su significación depende de lo 
que caracteriza una situación: una finalidad 
enunciativa, una identidad de los participantes en el 
intercambio. 
 Ejes de tipologización: dependen de los 
componentes que definen un texto tanto en sus 
propiedades generales como en sus características 
situacionales. 
 El tipo de instancia enunciadora: puede 
discriminarse según su origen y su grado de 
intervención. El origen puede encontrarse en el 
propio medio (un periodista) o fuera del medio (un 
político, un experto, alguna personalidad solicitada). 
 El tipo de contenido: se determina según el 
tema que constituye el macroámbito sobre el que 
trata, en forma dominante, el discurso, que es objeto 
de la noticia o de un debate”.25 
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Cantavella compara el desarrollo de los géneros periodísticos con el 
crecimiento que experimenta un árbol: del rígido esquematismo de sus 
primeras manifestaciones hacia la frondosidad que alcanza en la madurez. El 
progreso habría sido lento al principio y vertiginoso al consolidarse las bases; 
así como desigual: unas especies habrían brotado con mayor fuerza en un 
período para luego detenerse y perder su empuje.26 
  
En general, podemos considerar que la mayoría de las propuestas y 
posibles clasificaciones, es decir, las llamadas taxonomías bipartitas, surgieron 
durante la ―Edad de Oro‖ de la prensa anglosajona, distinguiéndose los 
―hechos‖ (llámense sucesos o acontecimientos susceptibles a ser publicados) y 
las denominadas ―opiniones‖ (criterios o convicciones personales del 
periodista). Criticada inicialmente por su simpleza lógica y aparente 
maniqueísmo, no hay duda que esta construcción taxonómica mantiene su 
vigencia en muchos medios, como señala el profesor de la Universidad 
peruana de San Martín de Porres César Mejía Chiang,  uno de los autores que 
más ha profundizado sobre el tema en el continente. 27 
 
 La distinción entre ―relato de hechos‖ y toma de posiciones a la hora de 
tipificar los textos periodísticos, según Casals Carro, no solo es el objetivo 
fundamental de los géneros, sino que también es la ―primera norma ética 
exigible al periodismo‖.28 
  
Martínez Albertos afirma que los acontecimientos de interés general se 
concretan lingüísticamente en dos ―productos‖ diferentes entre sí: el relato y el 
comentario. El primero estaría obligado a revestirse de una ―no-intencionalidad‖ 
psicológica (despersonalización) a la hora de su composición. Su objetividad se 
apoyaría en los datos comprobables, provenientes de fuentes fiables; y una 
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codificación establecida por las convenciones profesionales (lead, ―pirámide 
invertida‖, entre otros). En cambio, el segundo (plasmado en el editorial, 
columna, artículo, entre otros) serviría para la expresión de ideas, juicios y 
pensamientos.  
 La consolidación del periodismo interpretativo, a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado, produjo un modelo trinitario que reordenó la disposición 
de los géneros. Este hecho coincidió con un contexto marcado por la 
masificación de la televisión: los diarios ya no podían depender exclusivamente 
de los textos informativos, ya que los medios audiovisuales poseían mayor 
alcance e inmediatez. El estallido de la Primera Guerra Mundial había dejado 
muchas preguntas en el aire que ahora los periodistas querían interpretar, 
analizar y poner en contexto.   
 
 El importante giro hacia la interpretación fue fomentado por la mejora de 
los servicios de documentación y bases de datos de los diarios, lo que permitió 
mayor análisis y background a los contenidos periodísticos. El trabajo de la 
prensa comenzó a abocarse a la interpretación de los datos y no sólo a su 
reproducción literal o a su calificación subjetiva. La forma de hacer periodismo 
de la revista Time, en 1923, es señalado por muchos autores, entre otros 
Martínez Albertos, como un hito destacable en el nacimiento del periodismo 
interpretativo.  
 
 Según el profesor Mejía Chiang, fue precisamente la tripartición 
estilística elaborada por Martínez Albertos, una de las razones que influyó 
decisivamente en la confección de posteriores modelos de géneros 
periodísticos en Hispanoamérica, en cuyas universidades está sumamente 
extendida. Señala el autor que al revisar su ―guiones de clase de redacción 
periodística‖ 1961-1963, elaborados durante su labor en la Universidad 
Complutense de Madrid, se evidencia ya un claro distanciamiento de los 




 Ahora bien, ¿Cómo pasamos de las clasificaciones bipartidas a las 
tripartitas? Un modo claro de comprender la tripartición de los géneros es 
describiendo las transformaciones que ha experimentado la redacción 




Esta referencia nos obliga a abrir un pequeño paréntesis y hacer una 
incursión, aunque sea breve, en la historia del Periodismo, necesaria para 
entender la evolución de los géneros. 
 
Lorenzo Gomis apunta a un trabajo iniciado sobre los géneros literarios 
preexistentes, con el uso de las cartas hasta llegar a la gaceta de la que indica 
surge la noticia y mientras que del "panfleto polémico o la hoja satírica" se 
origina el comentario, con lo que inscribe en el siglo XVII la existencia de la 
crítica social y política.  
 
 Al considerar a la historia del periodismo en sí, nos remontamos a los 
datos de analistas que señalan su nacimiento con el origen de las gacetas del 
siglo XVI en Centroeuropa, las cuales surgen con un estilo informativo carente 
de opinión. En España, a su vez, se puede situar a las cartas de José Pellicer 
de Ossau, entre 1639 y 1644, y de Jerónimo de Barrionuevo, entre 1654 y 
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1658, además de las de Pedro de Huarte, como las primeras referencias del 
periodismo, así como, a la serie Novas ordinarias de Jaume Romeu, y la 
Gazeta de Madrid. La época que cruza este periodismo informativo fue aquella 
en la que se declara enemigo de la opinión, por la sociedad monárquica 
establecida, aunque su mismo enfoque fue el que llevó a desarrollar la 
necesidad de opinar, de expresar de manera diferente el acontecer. El 
periodismo de opinión frente al modelo noticioso con una estructura sólida, 
abre su historia remontándose a las críticas culturales y artísticas que se 
acostumbraban en Alemania y Francia, donde los comentarios estaban 
impregnados de tendencias religiosas. 
  
Situados en una época donde la prensa no se satisfacía con sólo 
informar, pues persuadir era ya una necesidad, los textos mezclaban 
información y opinión con este fin. La persuasión entonces se filtra como 
corriente que estará presente en varios países de Europa al mismo tiempo; sin 
embargo, es en Reino Unido donde se postula más abiertamente, dada a la 
existencia de un parlamentarismo democrático, a diferencia del resto de países 
donde la Revolución Francesa se instala como un acontecimiento cruento. 
 
 Es difícil establecer la línea divisoria entre los textos destinados sólo a 
transmitir datos informativos o a ofrecer opinión también, y por ello, fijar una 
fecha exacta del nacimiento de los textos dedicados exclusivamente a la 
opinión. Si bien se establece en el siglo XVIII el nacimiento de la crítica literaria 
como texto, se fijan en 1540 los orígenes de la misma a través de los scholia, 
notas críticas redactadas en latín por el censor a pie de página de los libros, así 
como en las gacetas del reino que eran hojas volanderas. En 1655, el Journal 
des Savants ofrecía resúmenes de libros y crítica de obras científicas. También 
en el siglo XVIII, Inglaterra practica la crítica literaria. 
 
 Será el siglo XIX en el que se afiance el comentario, cuando ya la noticia 
se manifiesta con fuerza política, se redefine y consolida, establece su modelo 
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piramidal invertido, apareciendo su naturaleza propia, y por tanto, como un 
género periodístico. Existe también un periodismo más amplio, los temas de 
interés son cada vez más sociales y políticos, no sin abarcar más temáticas 
importantes. 
  
En líneas generales – señala A. Benito- puede afirmarse que el 
periodismo posterior a 1850 supone una serie de conquistas de primera 
magnitud: la conquista de todas las capas de la sociedad, de casi todos los 
países de la Tierra y de todos los temas (…). El periodismo de este siglo largo- 
1850-1973- puede dividirse en tres etapas bien definidas. Periodismo 
ideológico, periodismo informativo y periodismo de explicación. Esta 
clasificación, que responde a los últimos estudios de Prensa comparada 
realizados en el mundo, se funda en la consideración de los fines que en cada 
uno de estos tres períodos se han propuesto los profesionales de la 
información. Aunque estas tres etapas tienen un desarrollo sucesivo, en 
muchos casos, y como es obvio, tienen sus imbricaciones. Hay tipos de 
Periodismo que persisten en la etapa siguiente, a pesar de que vaya 
cambiando la marcha general de la historia periodística como explica el 
profesor Pedro Paniagua.29  
  
Podemos también señalar que la etapa del periodismo ideológico llega 
hasta el término de la Primera Guerra Mundial, con uso proselitista, en donde la 
opinión sirvió a una época de luchas ideológicas. Ángel Benito, entre otros, 
señalan que en esta etapa es donde se desarrolla y fundamenta el comment de 
los anglosajones. A la segunda fase corresponde el periodismo informativo, 
que originado en Inglaterra, va perfilándose en Estados Unidos como un estilo 
apoyado en la narración, lo que se denominó story en inglés. Junto a estos 
tipos de periodismo, surgió la etapa del periodismo de explicación, basado en 
el relato y el comentario con el uso de juicios de valor. En este punto es 
fundamental la aparición de la revista Time, donde ya no sólo preocupaba la 
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noticia, sino que la valoración de los hechos y el punto de vista del periodista 
cobran fuerza, por lo que como géneros se hacen más fuertes la crónica y el 
reportaje. 
   
 Por su parte, la profesora Casals Carro reconoce tres ―actuaciones‖ que 
definen la actividad periodística: a) el relato periódico de hechos de la 
actualidad que sean de interés general; b) la evaluación de éstos; y c) la 
explicación de los asuntos de la realidad social. Del mismo modo, Núñez 
Ladevéze subraya las diferencias estilísticas entre las tres especies: 
 “Género de información: es el que tiene 
predominantemente por objeto la actualidad. Su fin 
principal es dar cuenta de lo que sucede. 
 Género de opinión: la recopilación de datos es 
subsidiaria, lo principal es que el periodista tome 
partido a partir de esos datos y trate de convencer al 
lector. 
 Género de interpretación: es un modo de 
profundizar la información. Su fin principal es 
relacionar la noticia con su contexto. Posee un 
sentido conjeturable y no se limita a dar cuenta de lo 
que sucede, ya que el periodista interpreta el sentido 
de los acontecimientos”. 
  
A partir de estas premisas, muchos autores han planteado diversos 
modelos tripartitos. En esta tesis, seguiremos la propuesta del profesor Mejía 
Chiang, que establece diferencias entre las propuestas tripartitas, a las que 
agrupa en función de determinados rasgos, como niveles de interpretación, 
especies híbridas, la clasificación de Martínez Albertos y otras. 
  
Influido por los postulados del profesor Gomis, este esquema se basa en 
la existencia de tres niveles de interpretación que profundizan gradualmente los 
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hechos. En ese sentido, tanto la actitud informativa como opinativa estarían 
integradas dentro de esta visión ―paninterpretativa‖ del periodismo. 
• “Primer nivel (reproducción de fuentes): 
transcripción objetiva de los hechos. El material se 
origina y es controlado por la fuente. El periodista 
está obligado a confirmar que el hecho sea cierto. 
• Segundo nivel (investigación): deben 
examinarse los acontecimientos con sentido crítico, 
desmenuzar todos los resortes de la noticia y 
desentrañar el cómo y el porqué. 
• Tercer nivel (explicación): cuando el periodista 
consigue profundizar hasta el final, con todos los 
materiales suministrados en los niveles I y II, puede 
proceder al análisis. Requiere de una larga 
elaboración que permitirá a los lectores asimilar el 
hecho en su totalidad”). 30 
 
 La profesora Edo engloba los dos primeros niveles dentro de la 
perspectiva del objetivismo, mientras que el tercero (―opinativo‖) estaría 
dominado por el articulismo. Este submodelo (que se colocaría entre la 
bipartición clásica y la tripartición) asume que los géneros informativos 
presentan dos categorías: a) la de ―informar‖, reflejada en la noticia y el 
reportaje objetivo; y b) la de ―interpretar‖, representada en el reportaje 
interpretativo y la crónica. 
 
 Al revisar este modelo, se evidencian los ambiguos límites entre los 
géneros informativos e interpretativos. Este hecho se agudiza al colocarse la 
―información reportajeada‖ junto a los textos reporteriles (objetivos e 
interpretativos).  
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 Martín Vivaldi, entre otros, defiende los modelos híbridos y tiende a 
incluir a los textos interpretativos bajo la condición de piezas ―híbridas‖, las 
cuales combinarían las propiedades de las especies objetivas y de opinión. El 
autor, siguiendo las pautas anglosajonas, agrupa la información (―nota‖) y el 
reportaje ―estandarizado‖ dentro de la categoría ―noticia‖ (story), y los artículos 
dentro del ―comentario‖ (comment), agregando el denominado ―género 
ambivalente‖, integrado por el reportaje ―profundo‖ (―gran reportaje‖) y la 
crónica. Esta última cobijaría la columna y el suelto.31  
 
 Bernal y Chillón propusieron un esquema más radical: si bien conservan 
la división tripartita, dejan de lado los textos de opinión reemplazándolos por la 
categoría de ―textos de creación‖. Estos últimos tendrían alcances que van más 
allá de la descripción y la explicación: introducen el diálogo, la técnica del 
retrato global del personaje y de su entorno utilizando un lenguaje nutrido de 
figuras retóricas y recursos literarios. Tanto ellos como Sánchez y López Pan 
hacen hincapié en la innovación formal y la función estética del lenguaje que, 
como señala Mejía Chiang, nos remiten a los principios del Nuevo 
Periodismo.32   
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 En el célebre modelo tripartito de Martínez Albertos encontramos un 
número importante de subgéneros y dos tipos de reportaje, objetivo e 
interpretativo, como ya hemos visto en otros autores; mientras que el artículo 
editorial, la columna (―de opinión‖, ―de análisis‖, ―personal‖), la crítica cultural y 
algunas variaciones del articulismo (ensayo, textos costumbristas, 
humorísticos, retrospectivos) conformarían los géneros de opinión. Es 
interesante señalar de esta clasificación la actitud psicológica del periodista 
como criterio de clasificación fundamental del esquema tripartito.  
 
 Casals Carro diseña su propio esquema, como vemos en este cuadro, si 
bien basándose en el anterior y con una aportación que tiene en cuenta los 





 La propuesta de Ulibarri evita los desdoblamientos estilísticos y no toma 
en cuenta el subgénero ―ameno‖ (cuarta categoría que acompaña a los 
esquemas tripartitos de Martínez Albertos y Casals Carro). Los géneros de 
opinión son presentados bajo otra etiqueta (―valorativo‖) y se detallan las 
metodologías, recursos expresivos y otros aspectos que caracterizan a los tres 





Para Vilarnovo y Sánchez, el único criterio "capaz de servir de base para 
una tipología homogénea y exhaustiva es la finalidad de cada texto".33 La 
ausencia de una finalidad diferenciadora en las clasificaciones tradicionales de 
género es considerada por Vilarnovo y Sánchez como causa probable de su 
incapacidad para diferenciar tipos. Y es que, al no apuntar o dejar clara la 
finalidad diferenciadora "tampoco se acierta a definir cuál sea la naturaleza 
específica de los textos periodísticos. Y si tal punto no queda firmemente 
asentado, difícilmente se puede ir más allá y configurar válidamente las 
subclases o subtipos periodísticos". 
 
 Tomando esta consideración, Vilarnovo y Sánchez proponen tres 
categorías de textos periodísticos, según su finalidad: 
 
1. Textos periodísticos de divertimento: gacetillas, noticias curiosas, etc. 
2. Textos periodísticos prácticos inmediatos: horarios agenda, bolsa, servicios 
en general. 
3. Textos periodísticos retóricos políticos: todos los demás. 
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 Dentro de estos últimos, los autores distinguen dos clases básicas, 
Primera, los textos implícitamente argumentativos, que al parecer no 
argumentan "pero sí hacen por el modo de presentar y determinar el referente 
real: equivale a la narratio de los esquemas argumentativos". La segunda clase 
está formada por los textos "explícitamente argumentativos" que pueden 
presentarse en forma mixta (narratio+argumentatio) o simple (sólo la 
argumentatio) "porque operan con sobre datos supuestamente conocidos o que 
se han narrado en texto del tipo 1”. 
 
 Los autores completan su clasificación al incluir la representación como 
forma distinta a la narrativa, "ya que en aquella no existe un narrador que dirija 
la acción, sino que los hechos se presentan por sí mismos". Añaden asimismo 
una forma mixta, aunque, reconocen, no es frecuente. La propuesta tipológica 
de textos periodísticos retórico-políticos queda del siguiente modo: 
 
3. Textos periodísticos retórico-políticos 
 3.1. Implícitamente argumentativos 
  3.1.1. De forma narrativa 
   3.1.2. De forma representativa 
 3.2. Explícitamente argumentativos 
  3.2.1. De forma mixta 
   3.2.1.1. Narración+argumentación 
   3.2.1.2. Representación+argumentación 
  3.2.2. De forma simple: solo argumentación 
 
 Sus autores destacan que esta tipología "permite respetar, con criterios 
nuevos la distinción entre géneros informativos, interpretativos y de opinión; 
pero después de haber clarificado la terminología y de haber sustituido los 
supuestos en que se fundaban". Así - señalan - los géneros informativos se 
pueden englobar en las dos formas de los denominados implícitamente 
argumentativos: la narrativa y la representativa. Los interpretativos caerían 
dentro de los textos explícitamente argumentativos de forma mixta. Finalmente, 
los de opinión tendrían acomodo en los argumentativos de forma simple. El 
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esfuerzo por clasificar (y clarificar) los diferentes tipos de texto periodísticos de 
estos autores da como resultado una tipología con un único criterio que permite 
clasificar de forma coherente diversos tipos de textos periodísticos y sus formas 
mixtas. 
 
 Gomis defiende una peculiar bipartición al afirmar que la información y la 
opinión son ―dos clases de interpretación‖. La interpretación ―de primer grado‖ 
(o ―interpretación informativa‖) sería más descriptiva, operando directamente 
con la realidad ―en crudo‖. En cambio, el ―de segundo grado‖ (o ―interpretación 
opinante‖) evalúa lo sucedido, generando reflexiones en base a una realidad ya 
interpretada. En esa línea, Castejón realiza una clasificación en función a dos 
orientaciones generales del periodismo, con sus respectivas subdivisiones: 
―Género divulgativo: posee un fin netamente informativo. Incluye el ‗periodismo 
de profundidad‘, el ‗de investigación‘ y el ‗nuevo periodismo‘ o ‗periodismo 
creativo‘. Género interpretativo: conlleva una actitud reflexiva y analítica. 
Cuenta con dos subgrupos: a) el ‗periodismo explicativo‘, que expone de forma 
didáctica lo ocurrido, de manera que la información es desmenuzada para su 
mejor comprensión; y b) el ‗periodismo predictivo‘, que analiza y prevé las 
posibles consecuencias de los sucesos de actualidad‖. 
 
 Grijelmo, por su parte, propone cuatro géneros: los dos primeros 
recogen los textos basados en la ―información‖ (noticia, entrevista objetiva o 
―conversación‖, reportaje informativo y documentación) y en la ―interpretación 
más información‖ (crónica, entrevista-perfil y reportaje interpretativo). El único 
texto puramente ―interpretativo‖ sería el análisis. Los géneros de opinión serían 
cuatro: editorial, crítica, artículo y ensayo.34 El autor establece como criterio 
clasificador de los géneros el mayor o menos grado de subjetividad que se 
plasme en el texto. Esto es, divide los textos según la mayor o menor presencia 
del periodista en ellos. Así, el periodista reconoce tres géneros: información, a 
cuyo ámbito pertenecen la noticia, la entrevista de declaraciones o entrevista 
objetiva, el reportaje informativo y la documentación; interpretación más 
información, dentro del cual se encuadrarían la crónica, la entrevista-perfil y el 
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reportaje interpretativo y, por último, la opinión con el editorial, la crítica, el 
artículo y el ensayo. 
 
 Los modelos planteados por Héctor Borrat y José Javier Muñoz 
aparecen como los más sincréticos. Ambos teóricos tratan de demostrar que 
algunas técnicas narrativas se han fusionado de tal forma que resulta difícil su 
catalogación dentro de las taxonomías tradicionales. 
 
  
 La teoría del sistema de textos formulada por Héctor Borrat propone una 
clasificación de los géneros periodísticos formada por textos narrativos, 
descriptivos y argumentativos35. Según este criterio, el predominio de unos 
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topoi en los géneros narrativos y de otros en los argumentativos tiene como 
consecuencia la aparición de textos mixtos y el establecimiento de estrechos 
vínculos de los componentes de la estructura interna -los llamados topoi- con la 
naturaleza de la estructura externa -los géneros periodísticos-. De esta forma, 
el esquema inicial formado por tres tipologías de textos -narrativos, descriptivos 
y argumentativos- se subdivide: "Todo texto narrativo acentúa los topoi qué, 
quiénes, cuándo; todo texto descriptivo, los qué, quiénes y dónde; los textos 
argumentativos hacen recaer el acento en el por qué y/o el cómo. Pero esto no 
significa que la explicación de una actualidad periodística sea materia 
reservada al tipo de texto argumentativo: también los textos narrativos y los 
textos descriptivos pueden responder al por qué y/o el cómo, en cuyo caso les 
añadiremos el calificativo 'explicativos', para llamar en cambio 'simples' a 
aquellos textos narrativos y descriptivos que no hacen lugar a la explicación". 
 
 Sánchez y López Pan sostienen que la solución a los problemas 
taxonómicos exige el abandono del criterio ―objetividad/subjetividad‖ y asumir 
otro basado en la función pragmática que cumplen los textos en las salas de 
prensa. 
 
 Los autores no sólo abandonan los criterios de objetividad/subjetividad, 
sino también los de intencionalidad/no intencionalidad e, incluso, los criterios 
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estilísticos, para centrarse casi exclusivamente en la función que cumplen los 
textos. Su teoría, de orientación funcionalista, distingue, por una parte, los 
textos que transmiten realidad según unas condiciones válidas y fiables 
establecidas por una comunidad profesional y por las audiencias y, por otra, los 
que proporcionan un punto de vista personal o institucional sujeto a la verdad 
pero no a un modo de contarla. 
 
 De los criterios función y autoría surge la doble clasificación de géneros 
del reporterismo y géneros de autor, diferente de la latina informativos/de 
opinión y de la anglosajona stories/comments. Dentro del primer grupo, el de 
los géneros del reporterismo, prima el criterio de la actualidad, ya utilizado por 
las tipologías anglosajonas. La actualidad inmediata, propia de géneros como 
la noticia o la crónica, conlleva la obligatoriedad de publicación en un 
determinado plazo según la periodicidad de cada medio, mientras que el 
interés periodístico de la actualidad amplia que caracteriza al reportaje, la 
entrevista y el perfil, se mantiene dentro de un espacio temporal mayor.36 
 
 El criterio de actualidad constituye para los investigadores, “un criterio 
temático: las noticias y las crónicas hablan de unas cosas, y los reportajes, las 
entrevistas y los perfiles, hablan de otras o de las mismas, pero con un enfoque 
distinto”. Los autores no creen que los textos "tipo a" sean o deban ser más 
objetivos o no intencionales o que deban utilizar un estilo más cercano al estilo 
administrativo o más rígido que los del "tipo b'': "Sólo decimos que deben 
ajustarse a una convención profesional y a un pacto de lectura con la 
audiencia". 
 
 Así, un texto "tipo a" puede ser criticado, sostienen los autores, porque el 
título no se corresponde con el contenido del texto o porque no se cuentan los 
elementos relevantes del acontecimiento o porque la fotografía que lo ilustra 
está mal editada, críticas que rara vez se esgrimirían contra un texto del "tipo 
b". 
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 Los textos del segundo tipo no pueden ser criticados por esa clase de 
motivos: "No está en juego la profesionalidad periodística, sino el ethos o 
talante del medio o de quien firma". Este segundo grupo, de los géneros de 
autor, caracteriza por la transmisión de un modo personal reflejado en géneros 
como columnas y colaboraciones- o institucional-editoriales, sueltos y notas de 
redacción. 
 
 Por otro lado, la propuesta de Armentia y Caminos, como vemos en el 
siguiente cuadro, hace hincapié en los elementos visuales ―no lingüísticos‖ y 
―paralingüísticos‖, ausentes en la mayoría de esquemas taxonómicos. En este 
caso se hace referencia a la intencionalidad y no a la funcionalidad, lo que de 
alguna manera conecta con la tipología de Martínez Albertos, cuyo punto de 





 Siguiendo a Josep María Casasús y Luis Núñez Ladevéz, observamos 
que la aportación más novedosa de los dos investigadores es el énfasis en el 
carácter interpretativo de los textos periodísticos, incluso de los estrictamente 
informativos. Los autores creen que la interpretación está presente en todos los 
textos incluso en los estrictamente informativos. Núñez Ladevéze es 
probablemente uno de los primeros autores en España que matiza la distinción 
entre hechos y opiniones y que proclama que la información "no es nunca 
neutral". Casasús y Ladevéze entienden que los géneros periodísticos han 
sufrido varias crisis, que han provocado su transformación a lo largo del tiempo. 
La primera crisis) producida entre los años 1920 y 1930, estaba vinculada a la 
ruptura de los géneros periodísticos "tradicionales" debido a la influencia que 
tuvo la literatura de vanguardia en la prensa; a comienzos de los años ochenta 
tuvo lugar la siguiente ruptura, motivada por factores de competitividad con 
otros medios de comunicación, factores técnicos como son las prestaciones de 
las nuevas tecnologías de la edición y factores ideológicos como es la crisis de 
la modernidad; en la actualidad, los géneros tradicionales del periodismo han 
entrado en una nueva crisis como consecuencia tanto de su propia evolución 
como de la aparición de los nuevos medios de comunicación.  
 
Finalmente, el propio Mejía Chiang se atreve a dar su clasificación, una 




 El editorial, el artículo, la columna, la crítica y el ensayo, conformando un 
arco que mide el grado de implicación subjetiva del autor: mientras que el 
editorial representa la posición institucional del medio, el ensayo se configura 
como un texto (extenso y académico, propio de los suplementos o 
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publicaciones especializadas) donde el redactor goza de pocas restricciones 
para exponer su autorizado punto de vista. 
 
 Dentro de los géneros informativos, la noticia no experimenta 
desdoblamientos. En cambio, los reportajes y las entrevistas pueden 
desarrollarse tanto en el campo informativo como en el interpretativo: existen 
reportajes objetivos y entrevistas de declaraciones de rápida elaboración y 
entrega diaria, mientras que los otros (reportajes interpretativos y entrevistas de 
perfil) son producidos bajo un proceso más largo, pausado y riguroso. Sin 
embargo, se descarta la versión ―informativa‖ de la crónica, ya que esta 
especie es propia y genuinamente interpretativa desde su origen. Esto es algo 
comúnmente aceptado.  
 
 Los elementos complementarios, como las infografías o los despieces, 
acompañan a los textos redaccionales, añadiendo datos e informaciones que 
ayudan a la correcta comprensión de los textos principales. Suelen aparecer 
como pequeños recuadros (despieces, background) o como piezas gráficas 
amenas (caricaturas) o de considerable importancia (infografías). 
 
2. 4. Reflexiones finales sobre los géneros 
 
 Al repasar las diversas propuestas clasificatorias, se puede deducir que 
la mayoría de estas muestran más similitudes que divergencias, más puntos de 
encuentro que una ruptura con las taxonomías clásicas, conocidas tanto por los 
redactores como por los lectores. No existe un panorama anárquico en la 
clasificación de los géneros, pero es innegable que hay ciertas diferencias de 
criterio entre unos autores y otros.  
 
 Mientras algunos autores reclaman una tipología más práctica y 
didáctica para los redactores, que no presente claroscuros a la hora de definir 
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la utilidad de los textos (especialmente los interpretativos), vemos que los 
medios de comunicación siguen apostando por los géneros en el terreno 
práctico, en cierto modo ajenos a estos debates teóricos no exentos de 
confusión. En la última remodelación de El País se dice textualmente: ―Uno de 
los ejemplos más claros del cambio es la diferenciación de géneros 
periodísticos, que desde mañana se potenciará en estas páginas. ―Las noticias, 
los reportajes, las crónicas y los análisis se distinguirán de forma más nítida 
para que el lector identifique inmediatamente lo que está leyendo‖, detalla 
Antonio Caño, director de dicho diario.37 
 
  En todo caso, las tipologías que hemos visto hasta el momento no tienen 
en cuenta fenómenos recientes que tampoco puede ser ignorados, como el 
infoentretenimiento y las posibilidades interactivas derivadas de internet y del 
hipertexto, algo que, muy probablemente, deberá ser tenido en consideración 
para futuras clasificaciones de géneros.  
  
A efectos de esta tesis, seguiremos en líneas generales el esquema 
tripartito de Martínez Albertos de amplia vigencia tanto en España como en 
Latinoamérica, como puede observarse en las aportaciones posteriores de 
profesores como Paniagua o Mejía Chiang. Aunque consideramos relevantes 
otras aportaciones que consideran la hibridación basándose, por ejemplo, en el 
mayor o menor predominio de ciertos ―topois‖, consideramos plenamente 
vigente el esquema de información, opinión e interpretación y la actitud del 
periodista como punto de partida como mejor aproximación a los relatos 
periodísticos.    
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3. EL REPORTAJE 
3. 1 Etimología y orígenes 
 
Existe general aceptación sobre el origen del vocablo castellano 
"reportaje", del término latín reportare, "traer o llevar una notica". El término 
además parece tener un origen en el ámbito judicial inglés: report (informe 
judicial, ya utilizado en el siglo XIV) y, con el significado actual, en 1869. 
Precisamente por esta razón y para evitar confusiones, durante un tiempo, en 
el ámbito anglosajón, se prefirió utilizar el galicismo reportage cuando hacía 
referencia a una información de carácter periodístico, como señala Albert 
Maciá.38  
 
El mismo autor añade que no se admite con el significado de 
"información periodística" hasta entrado el siglo XX. ―De hecho, en la estructura 
y el estilo de los reports característicos de la Common Law, aparecen notas 
cercanas al estilo periodístico informativo: un resumen a modo de 
encabezamiento (entradilla); el relato pormenorizado, conciso y claro de los 
hechos, junto con las declaraciones de los testigos (cuerpo) y la conclusión o 
sentencia del juez (cierre).‖ 
 
Antes de adquirir una definición más periodística, Alberto Chillón 
asegura que esta práctica nació de la literatura "testimonial-tradicional" 
(crónicas, relaciones epistolares, estampas costumbristas, relatos de viajes) 
heredando sus procedimientos y convenciones de representación. Del mismo 
modo, asimilaría algunas técnicas propias de las ciencias sociales 
(antropología, sociología, psicología). A inicios del siglo XIX, el término sirvió 
para denominar a los comunicados o actas de prensa franceses y a las 
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crónicas de viajes. Por entonces, en Inglaterra dicha palabra identificaba a los 
textos periodísticos que abordaban los debates parlamentarios.39  
 
 Javier Díaz Noci, al abordar los orígenes, se remonta a las sagas 
islandesas en los siglos XIII a XV, obras de gran valor histórico y literario. Se 
trata de composiciones en las que es característico ―el estilo conciso y claro de 
relatos basados en la realidad, donde los protagonistas, caracterizados por su 
humanidad, muestran su carácter mediante sus actos y sus obras, sin que 
aparezcan comentarios del autor. El narrador cuenta lo que ve, lo que obra o 
manifiesta un personaje, o lo que los testigos del acontecimiento refieren. En 
cuanto al estilo y lenguaje, ofrecen una alternancia de estilo directo e indirecto; 
se combinan los tiempos verbales en presente y pasado; los adjetivos apenas 
se utilizan y se recurre al diálogo‖.  
 
¿Dónde situamos, entonces, el origen del reportaje? Como señala 
Martín Vivaldi, "el reportaje es tan antiguo como la Humanidad", y es de 
suponer que siempre hubo hombres dispuestos a contar aquellos sucesos o 
hechos de que habían sido testigos y que se consideraban dignos de ser 
conocidos y, por tanto, divulgados.40 También Albert Chillón se sitúa en esta 
línea, al afirmar que la función de reportar novedades, noticias o testimonios es 
probablemente tan antigua como la misma existencia de la escritura.  En este 
sentido es interesante señalar que uno de los mejores reporteros de nuestro 
tiempo, Ryszard Kapuscinski, consideraba a Heródoto ―el primer gran reportero 
de la historia‖.41 De hecho, el escritor y periodista polaco escribió un libro que 
hace referencia a su admiración por el historiador griego, Viajes con Heródoto, 
y afirmó en una entrevista: ―Heródoto era un hombre curioso que se hacía 
muchas preguntas, y por eso viajó por el mundo de su época en busca de 
respuestas. Siempre creí que los reporteros éramos los buscadores de 
contextos, de las causas que explican lo que sucede‖. 42 
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Son diversos los autores, ya en un terrero más concreto del periodismo, 
quienes consideran que después de la literatura testimonial tradicional -
especialmente de las crónicas, relaciones epistolares, estampas costumbristas 
y relatos de viaje-; el género se va a ir configurando aproximadamente durante 
la primera mitad del siglo XIX, con la sustitución de la prensa de partido (...) 
característica del siglo XVIII por la prensa informativa de amplia difusión; y se 
va a consolidar, entre las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, con 
el advenimiento de la denominada sociedad de comunicación de masas, de la 
mano de las agencias de noticias, los documentales cinematográficos, los 
informativos radiofónicos y, sobre todo, de los magazines ilustrados y los 
grandes diarios de información general.43  
  
A finales del siglo XIX encontramos ya un primer nombre propio 
asociado al reportaje periodístico: Henry Morton Stanley. El reportero del 
estadounidense The New York Herald emprendió en 1869, desde Madrid, la 
búsqueda del explorador inglés David Livingstone, que se había aventurado 
años antes en el corazón de África. Las crónicas que envió durante su 
arriesgado y largo viaje hasta localizarle en Ujiji (Tanzania) apuntan algunos de 
los rasgos que caracterizarán con posterioridad al género. Un pequeño inciso 
en este punto para describir el tipo de encargo que recibe Stanley del editor del 
Herald, James Gordon Bennett. Lo de Livingstone era solo el final, ―porque 
antes debía dirigirse a la inauguración del canal de Suez, después debía 
remontar el Nilo, escribir una guía turística, recabar información de los Baker y 
elaborar un informe de sus exploraciones por la zona. A continuación debía 
dirigirse a Jerusalén y echar un vistazo a las excavaciones arqueológicas, 
llegarse después hasta Constantinopla para escribir sobre las tensiones entre 
el sultán y el jedive (virrey) de Egipto, dirigirse a Crimea para informar de la 
guerra ruso-turca y de paso cruzar el Cáucaso hasta el mar Caspio para hacer 
un reportaje de una expedición rusa, llegarse hasta Persia pasando por el valle 
del Éufrates; de ahí a India, desde donde podría tomar un barco a la costa 
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oriental de África, encontrar a Livingstone y salir después para China en una 
última misión.44 Es difícil, si no imposible, y aun con los sorprendentes medios 
de transporte de hoy, pensar en un encargo periodístico tan ambicioso. 
 
En 1928, como señala Maciá, apareció en las páginas del Heraldo de 
Madrid, un texto firmado por César González-Ruano, bajo el título "Una 
revolución periodística de fin de siglo. Los creadores del reportaje moderno". 
Este maestro del periodismo español sitúa la aparición del reportero-detective a 
mediados del XIX, precisamente en el citado rotativo norteamericano donde 
publicó sus trabajos Stanley.45 
  
Como apunta Cantavella, otro de los textos que se citan como 
antecedente del reportaje europeo se publicó en 1884, en el diario londinense 
Pall Mall Gazette, escrito por W. Thomas Stead. El periodista abordaba la 
situación de la prostitución en la capital británica en un trabajo tipo informe en 
el que a la estricta noticia de un suceso luctuoso se añadían abundantes datos 
y numerosos testimonios de protagonistas, testigos y conocedores del 
ambiente, con el propósito de acercar al lector la realidad del contexto.  
 
 Hay general aceptación en que uno de los hitos en este viaje hacia el 
reportaje tal y como lo entendemos lo marcó la revista Time, fundada en 1923, 
y considerada una de las cabeceras más influyentes en el periodismo del siglo 
XX. Como señala Martínez Albertos, aunque en un inicio los contenidos de la 
publicación obedecieron a la pauta de la concisión y el principio de la 
objetividad, como veremos en otro epígrafe de este trabajo, pronto la revista 
abandonó el periodismo objetivista para dar paso a la noción de interpretación. 
La voluntad renovadora de sus páginas incluyó, al tiempo, un nuevo concepto 
de organización empresarial y un lenguaje periodístico discordante y 
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provocador, danto lugar al llamado ―Timestyle‖, al estilo propio del reportaje 
interpretativo, como señala el catedrático madrileño. 46 
  
3.2 Definiciones de reportaje 
 
Hay cierto consenso en afirmar que el reportaje es el rey de los géneros 
en nuestro tiempo, por ser el más completo y el que ofrece mayores 
posibilidades, tal vez por eso a la hora de definirlo nos encontramos con una 
pluralidad de aproximaciones. Como hemos visto en el capítulo anterior de la 
tesis al abordar la cuestión de los géneros, el reportaje aparece tanto entre los 
géneros informativos como entre los interpretativos. Así es que, en primer 
lugar, podemos afirmar que hay una variedad de manifestaciones dentro del 
propio género que no ayudan a su concreción. Como afirma Albert Chillón, la 
importancia que merece el reportaje es tal que debería ocupar un lugar dentro 
de la cultura periodística análogo al que tiene la novela en la cultura literaria. Y 
añade: "Gracias a su diversidad de manifestaciones, a las múltiples funciones 
comunicativas que ejerce y a la versatilidad temática, compositiva y estilística 
que le es inherente, el reportaje es con diferencia el más flexible, el más 
complejo y también -como la novela- el más camaleónico de los géneros 
periodísticos". Pero precisamente toda esta variedad y estos matices hacen 
que no haya unanimidad a la hora de definirlo. 
 
También advierte de estas dificultades Ulibarri, que cita un párrafo de la 
obra El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato para reflejar la situación: 
―Hace más de 20 años, al interrogarse sobra la condición y esencia de la 
novela, el escritor argentino Ernesto Sábato encontró una lapidaria y lúcida 
respuesta: ―…es como la historia y como su protagonista, el hombre: un género 
impuro por excelencia. Resiste cualquier clarificación total y desborda toda 
limitación…‖. Algo similar, señala Ulibarri, puede decirse del reportaje. ―En su 
diversidad, creatividad, profundidad, prolijidad, ritmo, ambiciones, impulsos, 
                                                          
46
 MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. (2000): p 243 y siguientes 
68 
 
expresividad, amplitud, disonancias y contaminaciones, reside su grandeza; la 
fuerza que proyecta sobre los lectores, el efecto que produce en la sociedad y 
la atracción que ejerce sobre los periodistas‖.47 
 
 Veamos a continuación algunas de las definiciones más destacadas 
realizadas por teóricos del Periodismo:   
 
 Para Dovifat, ―la esencia del reportaje es la representación vigorosa, 
emotiva, llena de colorido y vivencia personal de un suceso [...] el reportero 
penetra en los detalles reales tal como los vio, pero añadiendo una impresión 
personal del conjunto. Su información lleva fuertemente impreso el sello de lo 
vivido. [...]  "Debe tratar de abarcar de una ojeada lo antes posible, y de la 
manera más completa, el desarrollo de los sucesos más importantes para el 
público y representarlo con la más extremada fidelidad y detalle, de forma tal 
que lleve al lector consigo y le haga captar y vivir los hechos con él‖. 48   
   
Para Copple, cuya traducción en español incluye el término ―gran 
reportaje‖, es necesario interpretar las noticias ya presentadas a fin de: 1) Dar 
al lector antecedentes completos de los hechos que dieron origen a la noticia. 
2) Dar el alcance que tuvieron los hechos y circunstancias en el momento en 
que ocurrieron y explorar lo que podrá resultar de ellos en el futuro. Esto es 
interpretación. 3) Analizar los hechos y situaciones descritas en los dos puntos 
anteriores.49  
 
 El reportaje, según Martin Vivaldi, es un ―relato periodístico 
esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo 
y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un 
hecho o suceso de interés actual o humano; o también: una narración 
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informativa, de vuelo más o menos literario, concebida y realizada según la 
personalidad del escritor-periodista‖. 50 
 
 Por su parte, Lorenzo Gomis señala que el reportaje cubre necesidades 
informativas que la noticia no satisface. "El lector quiere ver, sentir, entender 
las cosas como si hubiera estado en el lugar del suceso, comprender la 
articulación de una serie de hechos y las circunstancias en que se han 
producido, Esta es la función del reportaje". En síntesis, acercarse y acercar.  
 
 Para Ulibarri, de alguna manera, ―el reportaje engloba y cobija a las 
demás formas periodísticas. Tiene algo de noticia cuando produce 
revelaciones; de crónica cuando emprende el relato de un fenómeno; de 
entrevista cuando transcribe con amplitud opiniones de las fuentes o 
fragmentos de diálogos con ellas. Se hermana con el análisis en sus afanes de 
interpretar hechos, y coquetea con el editorial, el artículo y la crítica cuando el 
autor sucumbe a la tentación de dar sus juicios sobre aquello que cuenta o 
explica.‖ Sin embargo, añade, el reportaje no es un simple depósito de 
posibilidades múltiples o collage de géneros diversos, sin alma, esencia y 
componentes propios. Al contrario, es plural en elementos, diverso en 
orientaciones y énfasis, proclive a transformarse según las aptitudes, vicios o 
virtudes de sus creadores, pero necesariamente atado a fundamentos que le 
dan su peculiar vida y nombre. Para Ulibarri, estamos ante "el género 
periodístico que indaga con distintos grados de profundidad, valiéndose de 
múltiples fuentes y métodos, sobre hechos o situaciones de interés público 
para dar a conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, mediante 
el empleo de diversas estructuras y recursos expresivos".51 
 
 José Luis Martínez Albertos escribe en su célebre manual de Redacción 
Periodística que el reportaje "es un relato periodístico - descriptivo o narrativo - 
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de una cierta extensión y estilo literario muy personal, en el que se intenta 
explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque estos 
hechos no sean noticia en un sentido riguroso del concepto" 52 
 
Por su parte, Rafael Yanes Mesa, establece que el reportaje es un texto 
que difiere de los informativos por ser más subjetivo, que además contiene 
elementos informativos e interpretativos. Su objetivo es ―profundizar en las 
interioridades de la noticia, en las causas y consecuencias de algún 
acontecimiento de actualidad e investigar aspectos no conocidos a partir de 
testimonios confidenciales o a través de la búsqueda de datos‖. Desde este 
enfoque, el reportaje es investigación, y su cualidad interpretativa adquiere 
importancia.  
 
Para Vicente Leñero y Carlos Marín ―los reportajes se elaboran para 
ampliar, completar y profundizar en la noticia; para explicar un problema, 
plantear y argumentar una tesis o narrar un suceso. El reportaje investiga, 
describe, informa, entretiene, documenta‖.  53 
 
Pilar Díez Andino señala por su parte que ―el reportaje satisface las 
necesidades informativas que la noticia no cubre. El lector quiere ver, sentir, 
entender las cosas como si hubiera estado en el lugar del suceso, comprender 
la articulación de una serie de hechos y las circunstancias en que se han 
producido. El reportero se acerca al lugar de los hechos, a sus actores, a sus 
testigos, pregunta, acopia datos, los relaciona y después acerca el resultado al 
lector u oyente, con los recursos de la literatura y la libertad de un texto 
firmado‖. 54 
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 Según Armentia y Caminos el reportaje es uno de los pocos textos 
capaces de replantear las agendas mediáticas y crear su propia actualidad, 
llegando a constituirse en referencias imprescindibles para los lectores.55 
 
 Para Fontcuberta es la explicación de hechos actuales que ya no son 
estrictamente noticia (aunque a veces pueden serlo), e intenta explicar lo 
esencial de los hechos y sus circunstancias explicativas; b) es también 
ocasional, no se repite, no tiene continuidad: un serial es, en realidad, un 
reportaje único publicado o emitido a lo largo de varios días; c) estilo narrativo o 
creador; es el que contiene más puntos de contactos con la literatura; y d) es 
un género escrito por un reportero".  
 
Begoña Echevarría es una de las autoras que más en profundidad ha 
estudiado el reportaje. En su criterio, se trata de un ―texto periodístico fruto de 
una investigación profunda mediante la cual el periodista describe, explica, 
informa, relata, analiza, compara e interpreta [...] y se fija fundamentalmente en 
el cómo y por qué se ha producido un acontecimiento. Antecedentes, 
contextualización, análisis, reacciones e interpretaciones son esenciales en 
este género [...] generalmente firmado. Si el lector encuentra en la noticia una 
fotografía de la realidad de diagnóstico sobre el origen y las causas de lo que 
ocurre y sus posibles repercusiones futuras" 56  Para Echevarría, estamos ante 
el género periodístico más completo. Además de incluir otros géneros —
crónica, entrevista, noticia— puede tener como antecedente una noticia y lo 
elabora un periodista cada vez más especializado. ―Pero tiene una ventaja 
respecto a la noticia, y es que está desligado de la estricta actualidad diaria. 
Probablemente, el reportaje es el género que de mejor manera permite 
conciliar realidad y creatividad, el apego a los hechos con la capacidad de 
imaginación, lo utilitario con lo estético‖. 
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 Finalmente, para Sonia Parrat, otra de las autoras que ha escrito sobre 
el asunto, el reportaje "es un género periodístico de extensión variable en el 
que se suele ahondar, e incluso explicar y analizar, en hechos actuales pero no 
excesivamente noticiosos, cuyo autor goza de una mayor libertad estructural y 
expresiva, y que generalmente se publica firmado y acompañado de fotografías 
o infografía".  
 
  Veamos a continuación alguna de las definiciones que pueden extraerse 
desde una perspectiva profesional de algunos de los libros de estilo de los 
propios diarios, según las recoge Carlos Maciá Barber57 
 
 Para el libro de estilo del diario El País, el reportaje es un ―género que 
combina la información con las descripciones e interpretaciones de estilo 
literario‖. El libro de estilo del diario El Mundo agrupa el reportaje y la crónica 
como un mismo género; afirma que el reportaje posee mayor extensión y 
menos elementos noticiosos. ―Es una narración rica en elementos ambientales, 
requiere alguna brillantez literaria para acercar ambientes y personajes al 
lector, no está tan limitado por las normas de redacción y pretende entretener 
tanto como informar. Los juicios de valor y las opiniones del redactor no se 
cuentan entre las licencias permitidas‖.  
 
 Según puede leerse en el libro de estilo de ABC, ―la crónica, como el 
reportaje, son géneros más personales que la pura, escueta información. Y 
ambos toleran un mayor protagonismo de su autor, en la medida en que 
investiga, selecciona, presenta, y enriquece unos hechos de los que es testigo: 
los relaciona e interpreta, con sus antecedentes y previsibles consecuentes". 
Señala además que el mayor protagonismo del cronista y del reportero no está 
reñido con la despersonalización expositiva. Ello recomienda evitar el uso de la 
primera persona del singular, salvo casos excepcionales". Señala el manual 
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que el reportaje periodístico es el relato de acontecimientos interesantes o 
atrayentes referidos mediante la visión personal del autor. Utiliza elementos de 
la noticia y la crónica con mayor libertad de estilo y un lenguaje y estructura 
más narrativos. 
  
Según se lee en el libro de estilo del Grupo Vocento, el reportaje es un 
género fundamentalmente subjetivo en el que la profesionalidad del periodista 
debe, sin embargo, alejarlo de la expresión de juicios y opiniones sobre los 
asuntos que trata. El reportaje ahonda en algunos elementos informativos y 
establece relaciones entre hechos y acontecimientos más allá de los límites 
que definen la noticia, la cual requiere más concreción". Encuadra al reportaje 
entre los géneros informativos. 
  
Para La Vanguardia, el reportaje ―es un trabajo en profundidad sobre un 
hecho noticiable, por lo que los elementos visuales y titulares han de llamar la 
atención del lector. Suele tener un título sin elemento verbal, que suscite 
interés y curiosidad. También puede rescatar temas del pasado para 
contextualizar la actualidad informativa. Su estilo puede presentar una prosa 
más elaborada, permite pinceladas personales y humanas, y puede contener 
algunos juicios de valor". 
 
 De la consideración sobre estas definiciones se deducen algunas 
coincidencias, pero también esta suma de definiciones tanto teóricas como de 
los propios libros de estilo puede conducir a una notable confusión. Como 
hemos visto, en algunos casos aparece la opinión, en otros se detallan algunos 
elementos del reportaje, actitudes, rasgos característicos… Todo esto 
demuestra lo que afirmábamos al principio de este epígrafe, la idea de que el 
reportaje es complejo y abierto, si bien es cierto que la mayoría de 
aproximaciones incide en unas ideas básicas que apuntan la existencia de 




Pero la confusión terminológica es incluso mayor, pues en Latinoamérica 
en muchas ocasiones se entiende reportaje como crónica, y en el ámbito 
anglosajón por lo general story hace referencia a noticia, reporting a la fase de 
acopio de datos e investigación. De un tiempo a esta parte, los periodistas 
españoles hablan de ―historias‖. A esta confusión ya hacía en cierto modo 
referencia Neale Copple en la década de los sesenta: ―En inglés, el término 
reportaje (reportage) no se emplea mucho. Para la nota periodística que de 
alguna manera es un texto informativo se usa regularmente la palabra story. Si 
es una noticia, se habla de news story; si es una nota de variedad o un 
reportaje ligero, de feature story, y si comenzamos a adentrarnos en más 
complejos que requieren investigación, los términos usuales son background 
story o investigative story. La palabra reporting sí se emplea en gran escala 
pero también de manera muy general: como búsqueda de información.‖ 58 El 
libro de Copple, con el título original en inglés Depth Reporting, fue traducido al 
español bajo el título Un nuevo concepto de periodismo y con el subtítulo 
Reportajes interpretativos, lo que vino a aumentar en cierto modo la confusión.  
 
3.3 Tipología de reportaje 
 
Establecer una tipología más o menos cerrada, como señalan Sonia 
Parrat y otros autores que han estudiado el tema, es una cuestión difícil debido 
a las múltiples posibilidades de clasificación que existen. Como ya hemos visto 
en el epígrafe de géneros, una primera distinción bastante generalizada habla 
del reportaje objetivo como género informativo, y el reportaje interpretativo, 
dentro obviamente del grupo de relatos interpretativos.  
 
Albert Chillón es uno de los autores que ha estudiado los diferentes 
criterios que se utilizan a la hora de clasificar los diferentes tipos de reportajes. 
Tendríamos así el criterio temático, que permite reconocer reportajes de viajes, 
de sociedad, de costumbres, de interés humano o históricos. Si se tienen en 
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cuenta las funciones que ejercen y las modalidades de tratamiento de la 
información, pueden distinguirse reportajes informativos, interpretativos, de 
investigación, de precisión, de saturación, de encuesta, de pronóstico o de 
servicios. Si se considera el formato, puede haber reportajes breves, grandes 
reportajes, reportajes seriados, etc. Si el criterio hace referencia a las 
características estéticas y formales, puede haber reportajes narrativos, 
explicativos, descriptivos, de citas, así como modalidades híbridas tales como 
el reportaje-diario, la crónica-reportaje, el reportaje cinematográfico, el reportaje 
epistolar, el reportaje novelado, y la novela-reportaje. Finalmente, señala 
Chillón, se puede utilizar el criterio que hace referencia al soporte y al canal de 
difusión, por lo que podría hablarse de reportajes impresos, televisivos, 
radiofónicos, cinematográficos, videográficos, libros-reportaje, etc.  
 
Siguiendo al profesor Martínez Albertos, Álex Grijelmo establece una 
diferencia entre el reportaje informativo y el interpretativo; en el primero 
envuelve a los elementos noticiosos, y que necesariamente contienen 
descripción, por lo que se acerca más al estilo literario que a la noticia. Grijelmo 
habla de reportaje de urgencia refiriéndose a los que tienen el elemento noticia, 
si bien reconoce que ―la linde entre noticia y reportaje es difusa. La línea 
diferenciadora entre un género y otro la da la mayor o menor riqueza 
descriptiva y de detalles‖.  
 
 Siguiendo en su clasificación dentro de la información, nos señala que 
en el reportaje informativo existen cinco tipos de acuerdo a su temática: 1) de 
interés humano: centrados en persona o colectivo; 2) de interés social: en 
función de los servicios de una cultura o comunidad;  3) de interés noticioso: un 
hecho en concreto, puede ser intemporal, habiendo sido noticia o no; 4) de 
opiniones: criterios de valor de personas sobre un hecho de interés; 5) de 
interés didáctico: da a conocer la función u origen de alguna cosa o cuestión.59 
Sin embargo, el autor no profundiza en las posibles categorías de reportajes 
interpretativos si bien habla de ellos y su general ubicación en espacios 
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semanales, quincenales o mensuales. La referencia a los reportajes que 
aparecen en los suplementos dominicales al referirse a los reportajes 
interpretativos se repite en otros autores.  
  
 Begoña Echevarría menciona cuatro tipos de reportajes: Informativo, 
interpretativo, infográfico y fotográfico, que secciona según códigos lingüísticos 
y gráficos: 
 
 En el código textual, se incluyen el reportaje informativo e interpretativo; 
código grafo- lingüístico, está el reportaje infográfico; y por último, código 
fotográfico: reportaje fotográfico.  
  
Informativo: Breve, el que contextualiza o amplia más a la noticia o al 
hecho de interés permanente. Este tipo de reportaje, rescata la autora, no exige 
especialización del periodista en el género. 
  
Interpretativo: Ahonda más que el informativo en información, por tanto, 
es más extenso. En su contenido se aprecia el compromiso del periodista, y sí 
requiere de una especialización de éste. Su lectura es más reposada porque 
posee características más enriquecedoras para el lector,  porque aporta mayor 
documentación e investigación realizada por el periodista. 
  
Infográfico: ideado de la necesidad de lo medios de hacerse más 
visuales, es un género doblemente especializado: periodista e infografista. El 
código primordial es dar la información a través de gráficos, explica en muchas 




Fotográfico: Cuenta las historias con imágenes y poco texto, que si 
existe apoya a las fotografías. 60 
 
3.4. El reportaje interpretativo y el gran reportaje 
 
La primera distinción importante, como ya ha quedado señalado, la 
encontramos en la diferenciación entre el reportaje informativo y el reportaje 
interpretativo. Después de la primera Guerra Mundial, como ya hemos visto, los 
responsables de periódicos se dieron cuenta de que el mundo se había 
convertido en algo tan complicado en sus políticas, sus economías y sus 
ideologías, que era necesario presentar las noticias de una forma clara; de esta 
manera, los directores se inclinaron hacia lo que se empezó a llamar más tarde  
"reportaje interpretativo‖. Así es cómo surge una modalidad de reportaje 
diferente y superadora del concepto clásico representado por el reportaje 
objetivo como señala Sonia Parrat.  
 
El profesor Maciá en uno de los teóricos que con más profundidad ha 
abordado el estudio del reportaje interpretativo. Este autor ofrece una de las 
definiciones que consideramos más completas y certeras. Dice así: ―Defiendo 
que el reportaje en la prensa es, hoy por hoy, un género periodístico 
interpretativo que se basa en la narración, descripción, análisis y explicación de 
hecho o acontecimientos, no necesariamente noticiosos, de los que el reportero 
participa como fuente y sobre los que ofrece sus antecedentes, alcance y 
posibles consecuencias, sin emitir juicios de valor personales, mediante un 
estilo periodístico, personal, creativo, ameno e interesante, en un texto extenso 
de estructura libre, ilustrado gráficamente y firmado.61 
 
Como explica Maciá, el reportaje interpretativo ahonda en la 
comprensión de la realidad. ―Es un deber profesional del reportero la exigencia 
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ineludible de profundizar en la realidad. No sirve la superficialidad, porque hay 
que convertir en inteligibles las noticias. El reportero presenta los hechos del 
modo más completo posible: da antecedentes, contextualiza, humaniza, 
interpreta y explica. De ahí que al reportaje interpretativo se le denomine 
también como reportaje en profundidad o gran reportaje, en especial cuando su 
despliegue es sustancioso. 
 
De igual forma que hemos visto que muchas de las definiciones del 
epígrafe anterior hablan en realidad del reportaje interpretativo cuando solo 
mencionan la palabra reportaje (por los atributos y las características que le 
atribuyen), lo mismo sucede a veces con el gran. La primera dificultad a la hora 
de abordar conceptualmente el gran reportaje es que el término se utiliza en 
muchas ocasiones indistintamente cuando se hace referencia al reportaje 
interpretativo a secas. Como señala Martín Vivaldi, el gran reportaje ―se le 
suele llamar también reportaje interpretativo o en profundidad‖. También se 
utiliza la expresión gran reportaje como reportaje extenso, es decir un reportaje 
amplio o grande, por lo que puede haber un gran reportaje ―malo‖. Así es que 
hay una cierta confusión terminológica. En algunos casos el gran reportaje 
hace referencia a sus rasgos literarios, a la altura de su escritura, digamos, en 
otros es solo una cuestión de espacio o extensión y en otras ocasiones se 
habla de reportaje con un destacado componente gráfico. En Francia, la 
expresión “gran reportage‖ es frecuente como sucede algo similar: a veces 
hacer referencia a sus aspectos literarios y en otras estamos hablando en 
realidad de grandes coberturas con unas características que hacen referencia 
al tiempo y trabajo empleados en su elaboración, a la extensión, y a sus 
componentes gráficos.   
 
Para Maciá, a quien seguiremos esencialmente en este epígrafe, ―detrás 
de un verdadero gran reportaje se encuentra un trabajo periodístico que se 
encamina a obtener cumplida respuesta de las preguntas básicas sobre el 
hecho o acontecimiento que se investiga; que se fundamenta en el afán por 
averiguar las causas últimas de los hechos, mediante la búsqueda de lo oculto, 
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la delimitación de lo difuso, la aclaración de lo turbio; que persigue transmitir al 
ciudadano la transcendencia de los asuntos de interés general que le resulten 
menos conocidos; que ofrece un análisis esmerado y exhaustivo sobre la 
realidad en la que se ocupa; que se orienta a señalar las consecuencias de los 
acontecimientos; y que se transmite de un modo creativo, ameno, interesante, 
atractivo para captar y mantener la atención del lector. Sobre estos principios 
se sustenta la naturaleza del gran reportaje‖.  
 
Como se ve pues, Maciá es uno de los autores que utiliza 
indistintamente reportaje interpretativo y gran reportaje, aunque podría decirse 
también que su aportación podría englobar lo que algunos autores consideran 
.reportaje de investigación. También lo hace expresamente Martín Vivaldi, que 
lo define de la siguiente manera: ―Es el de altos vuelos literarios y de gran 
interés publicístico. El gran reportaje lo cultivan hoy, en los grandes rotativos, 
primeras firmas literarias. Su influencia en el mundo de las letras ha sido 
decisiva. Tanto que muchas novelas modernas, en cuanto al modo o factura, 
podrían ser catalogadas como reportajes‖. Para Vivaldi, ―el gran reportaje es 
una información de altos vuelos literarios; una información narrativa orientada 
según el enfoque personal del periodista reportero‖. Y citaba como ejemplos a 
Alain Duhamel, Mauriac o Gironella.  
 
Para esta tesis, seguiremos esencialmente el criterio del profesor 
Martínez Albertos, para quien el gran reportaje ―empezó siendo, a nuestro 
entender, una modalidad periodística de las grandes revistas gráficas: Life, 
Look, Paris Match…Por lo general se centraban en un tema monográfico y a 
veces se presentaban en cuadernillos separables que muchas veces se 
sucedían a la manera de los relatos por entregas. Su presentación era 
espléndida –fotos en color, confección brillante, papel de gran calidad y su 
realización estaba encomendada muchas veces a especialistas en estos temas 




Hemos visto, en esencia, el gran reportaje coge elementos formales de 
los reportajes de las revistas gráficas a los que hace referencia Martínez 
Albertos y tiene los principales rasgos del reportaje interpretativo que hemos 
visto y veremos más adelante. En el aspecto formal es necesaria cierta 
extensión, no podemos hablar de un gran reportaje en una página ni tampoco 
de un texto que se pueda elaborar en un día. Es decir, la extensión hace 
referencia no solo a su tamaño, sino al proceso de elaboración. Puede tener 
más o menos calidad literaria, sin duda es una prosa más cuidada, aunque no 
tiene necesariamente, como sostiene Gonzalo Martín Vivaldi que ser, ―de altos 
vuelos literarios‖ ni cultivado por ―primeras firmas literarias.‖ La idea de un texto 
extenso y con componente gráfico nos parece esencial en lo que hemos dado 
en llamar ―gran reportaje‖ en los suplementos dominicales españoles. Lo 
esencial es su proceso de elaboración, la manera en que se hace. Se puede 
hacer periodismo sin salir de la redacción, pero no reporterismo, y desde luego 
no un gran reportaje. Algunos periodistas sostienen que estamos hablando de 
la alta costura del periodismo, de un periodismo artesanal: puede agradar más 
o menos el resultado, como el vestido de alta costura, pero en él se reconoce 
una forma de trabajo, de hacer periodismo.  
 
Vivaldi, en todo caso, habla del gran reportaje más bien como ―reportaje 
en profundidad. Y dice lo siguiente: El reportaje será más o menos grande, 
según lo sea quien lo escriba.  Será más o menos profundo, según la 
capacidad del reportero para profundizar en los hechos. Será más o menos 
interpretativo, según la sensibilidad, la cultura o la estimativa de quien narre un 
hecho o describa una cosa. En resumen: la grandeza o la profundidad 
dependen más de quien escribe que de lo que se escribe: más del hombre que 
del objeto. Un reportero superficial, un hombre de roma sensibilidad, de escasa 
estimativa, poca cultura y pobre preparación, nunca conseguirá un gran 
reportaje de un hecho grande; más bien lo estropeará por inadecuación 
psicológica con el tema‖. Para Vivaldi, el gran reportaje o reportaje profundo 
requiere clara visión de los hechos (observación), análisis de los mismos 
(reflexión), mentalidad científica (objetividad), exposición detallada. Para 
81 
 
muchos autores se trata de un reportaje donde lo esencial es la manera en que 
está elaborado. 
 
 La escuela clásica de periodismo de Estados Unidos, con Mencher 
como abanderado, ha sido la que más ha trabajado en los grandes principios 
del reporterismo. También son los que con más frecuencia han recabado la 
opinión de los profesionales de una manera más práctica, siguiendo el credo 
“Do not tell. Show” que solía repetir Mencher a sus alumnos de la Universidad 
de Columbia. 
 
Una de las aportaciones de la obra clásica de Copple, libro de cabecera 
de esta investigación, es la inclusión de numerosas opiniones de periodistas y 
reporteros de su generación. Por su interés, reproducimos algunas de las más 
signiticativas. Robert Bottorff explicó así el gran reportaje a Copple: ―Se habla 
mucho del gran reportaje, pero se practica poco. Quizá ello se deba a que es 
más fácil hablar de él que practicarlo. Tanto la práctica como la teoría enseñan 
que en el gran reportaje se combinan muchos factores. Es algo que no se debe 
ni se puede aplicar a todas las noticias. También es algo que no pueden lograr 
todos. Es algo que exige la comprensión de los editores y de los reporteros, 
porque la profundidad es un elemento que cuesta mucho tiempo y dinero. Es 
un medio casi seguro de hacer más hondas y vigorosas las relaciones entre un 
periódico y sus lectores. Entre la gente de prensa se ha popularizado la 
expresión "gran reportaje o interpretativo" aunque son pocos los que la 
entienden y usan correctamente. Es verdad que los hechos son el principal 
elemento del gran reportaje, pero la simple acumulación de ellos no basta para 
dar profundidad a los reportajes. Otro elemento indispensable es separar lo 
importante de lo que no lo es y luego organizar con claridad los hechos 
importantes a fin de dar a los lectores un claro concepto del conjunto. También 
las palabras son importantes. Un reportaje lleno de hechos y bien dispuesto 
puede desmoronarse si está escrito en lenguaje oscuro y confuso en vez de 
con palabras precisas y simples. Los reportajes interpretativos o grandes 
reportajes, cuando están hechos debidamente, dan a los lectores su propia 
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interpretación de los hechos; no necesitan de la opinión del reportero. Todos 
los reportajes bien escritos sirven mejor a los lectores cuando llevan el sello 
que da la autoridad. Sin embargo, ningún reportero puede lograrla sin antes 
haber buscado todos los hechos, haberlos clasificado, analizado y organizado 
en un todo informativo que sabe y le consta que es verídico y completo. Todo lo 
cual exige trabajo duro, exquisito cuidado, paciencia extrema, la voluntad de 
enfrentarse a cualquier tarea y una sed inextinguible de conocer. No es un 
trabajo fácil, es cierto, pero tiene grandes recompensas, no sólo para los 
reporteros, sino también para sus lectores.‖ 62 
 
En ese momento Robert Bottorff era redactor jefe de The Wall Steet 
Journal, cuya máxima era: Hay que tratar de ofrecer a los lectores todo lo que 
necesitan saber sobre un hecho dado. "Consideramos que informar a fondo es 
presentar al lector todos los hechos esenciales sobre el asunto, los porqués, 
los motivos; y tantos ángulos del caso como sea posible. Hay que ofrecer 
muchos antecedentes", opinaba Harris, director del St. Petersburg Times. 
"Buscamos ofrecer a los lectores lo que les atrae. El gran reportaje, en mi 
opinión, es simplemente reportaje bueno, sólido, lleno de substancia, en 
contraposición al reportaje superficial que con tanta frecuencia aparece en las 
páginas de información". 
 
Desde este punto de vista, informar con profundidad viene a ser algo 
multifacético. Crowley, de The Post Dispatch, señala que la profundidad es una 
ampliación de la información superficial; el desarrollo de los hechos 
presentados en una información que por sí sola únicamente decía lo que había 
ocurrido. En seguida agrega: ―Para llegar al gran reportaje es, pues, necesario 
interpretar las noticias ya presentadas a fin de, dar al lector antecedentes 
completos de los hechos que dieron origen a la noticia, dar el alcance que 
tuvieron los hechos y circunstancias en el momento en que ocurrieron y 
explorar lo que podrá resultar de ellos en el futuro. Esto es interpretación. 
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Analizar los hechos y situaciones descritas en los dos puntos anteriores. Esto 
es análisis‖. 
 
3.5 La elección de la expresión gran reportaje 
 
 De lo dicho hasta ahora, cabe preguntarse por qué está tesis ha optado 
por el concepto de gran reportaje y no de reportaje a secas o de reportaje en 
profundidad o interpretativo. Pese a la cierta confusión que impera tanto al 
hablar de los géneros como del propio reportaje, y pese a que prácticamente 
ningún teórico incluye el gran reportaje en las múltiples clasificaciones de 
géneros que hemos visto, se ha considerado que hay una serie de elementos y 
rasgos que conforman el gran reportaje y que la expresión es de uso común en 
los propios medios, especialmente en los dominicales y suplementos 
españoles. Durante más de 7 años, el suplemento de referencia en España, El 
País Semanal, utilizó la expresión Gran Reportaje en la página de sumario del 
propio dominical. Aunque había otros reportajes en la sección inicial, llamada 
Intro, en esta sección se incluían aquellos a los que el suplemento dedicaba 
mayor espacio, abordaba temas de mayor calado o eran piezas de 
considerable extensión y gran despliegue gráfico y cierta calidad literaria. 
Detrás de ellos se intuía cierta forma de trabajar sobre el terreno, con tiempo, 
con acopio de fuentes. En definitiva, lo que podríamos considerar periodismo 
de altos vuelos: en todos los casos, reportajes interpretativos o profundos, 
según las escuelas, y con un importante componente gráfico. Aunque El País 
Semanal abandonó la denominación en una de sus numerosos rediseños, el de 
octubre de 2007, sigue utilizando la expresión con frecuencia al referirse a este 
tipo de reportaje. Así, leemos en la información que el número dedicó el 27 de 
noviembre de 2011, con ocasión de los 35 años de El País Semanal, a su 
apuesta por las ―buenas historias‖: ―Esos rasgos periodísticos que pronto se 
convertirían en nuestras señas de identidad eran ya evidentes en el primer gran 
reportaje de aquel primer número de El País Semanal, de octubre de 1976, 
titulado Abortar en Londres”. 63 La expresión se repite en el número especial 
con ocasión de los 2.000 números de El País Semanal, del 25 de enero de 





2015. Y todavía hoy se emplea en el documento que el Grupo Prisa utiliza para 
fines comerciales cuando se refiere al dominical. A la hora de definir los 
contenidos del suplemento dice: ―Su oferta incluye una importante crónica 
interpretativa social y cultural, grandes reportajes y entrevistas, entre otros‖.64 
 
La expresión también la encontramos en La Vanguardia, en la revista 
especial que el diario publicó con ocasión del 125 aniversario del periódico. 
Asimismo, es de uso común en redacciones, cuando los reporteros reciben 
algunos encargos que implícitamente llevan algunas características en cuanto 
a extensión, alcance, recursos que se van a emplear…. Es una impresión que 
de alguna manera lleva implica cierta porfa de trabajar: hay quien se refiere a la 
altura costura del periodismo, a ese periodismos artesanal que requiere 
especial tiempo y dedicación, ahondar, cuidar el primer y el último párrafo, 
tratar de agotar el tema…. A veces se habla también de ―el tema de la cover‖ o 
―el reportaje de portada‖, es decir, aquel que por recursos, extensión, 
elaboración, elementos gráficos y de diseño se puede considerar igualmente 
gran reportaje. Por lo general es el tipo de reportaje que ocupa la portada, si 
bien no es condición imprescindible y suele tener tratamiento preferente en el 
sumario del número.    
 
 La expresión gran reportaje la utilizan diferentes autores, entre otros 
Grijelmo y Echevarría, cuando precisamente se refieren al tipo de reportajes 
que podemos encontrar en los suplementos dominicales. Escribe así Begoña 
Echevarría cuando habla del reportaje interpretativo: ―Suelen tener una 
periodicidad superior a la diaria, como mínimo semanal (…) Habitualmente se 
ubican en cuadernillos de domingo de los diarios (…) También los encontramos 
en revistas dominicales de los periódicos y otros tipos de revista. Se 
caracterizan no solo por su mayor extensión, sino también por un esfuerzo 
mayor de documentación e investigación por parte del periodista‖. 65  Reportaje 
objetivo, interpretativo o profundo no son fórmulas que se utilicen en el ejercicio 
profesional ni en las redacciones. Un redactor jefe o un director no encarga a 
un reportero o a un periodista un reportaje interpretativo o profundo, por lo 
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general utiliza la fórmula ―gran reportaje‖, como veremos más adelante cuando 
hablen los responsables de estas publicaciones.  
 
 Dicho esto, podemos considerar que existe una modalidad de reportaje 
interpretativo al que normalmente llamamos gran reportaje que, a nuestro 
entender presenta los siguientes rasgos: 
   
- Normalmente reservado a las ediciones de domingo y a los 
suplementos, no suele aparecer en las ediciones diarias pues requiere 
más extensión y más tiempo de elaboración. 
 
- No todos los reportajes de los suplementos podemos considerarlos 
grandes reportajes. Igual que hay quien entiende que decir reportaje 
profundo es una redundancia, pues todo reportaje lleva implícita una 
cierta profundidad, el término gran reportaje también es algo escurridizo 
y a veces se confunde con buen reportaje. 
 
- Un gran reportaje se define por los recursos que el medio dedica a su 
elaboración y puesta en página y el espacio que le reserva. Su 
realización requiere tiempo y planificación: es un género que no se 
improvisa. 
 
- Aunque la responsabilidad principal recae en el periodista que lo 
elabora, un gran reportaje requiere de un compromiso por parte del 
medio que lo encarga con la intención de publicarlo. En un gran 
reportaje interviene, con distintas responsabilidades y cometidos, desde 
el director de la publicación, hasta el equipo de diseño, infografía, 
edición. Se requiere una cierta coordinación en el trabajo y es 
probablemente la pieza periodística donde mejor se demuestra el equipo 
profesional que hay detrás de una cabecera. Probablemente, el gran 





- Como señala Copple, los temas para grandes reportajes son casi  
infinitos. ―No; el problema no es hallar temas; es descubrirlos, 
escogerlos y pulirlos‖.  
 
- A diferencia de la noticia o del reportaje objetivo, en el gran reportaje 
tiene que existir primero la idea del reportaje. ―El germen que produce 
los buenos grandes reportajes es una idea, que a su vez es resultado de 
la capacidad para imaginar, para soñar, para crear. La idea que le da 
vida es hija de la imaginación educada. Quizá cuando empezamos a 
escribir alguien nos dijo que lo más importante en los reportajes era la 
continuidad; nada más falso. Lo más difícil es tener la idea, algo que 
debe tener vida mucho antes de que mecanografiemos la primera letra 
en nuestra máquina de escribir‖, señala Copple. 
 
- El gran reportaje es, sin duda, el género que más alejado puede estar de 
la noticia, y es el que aparece está más abierto a las ideas, a la 
imaginación a la creatividad. 
 
- Su proceso de elaboración y la actitud del periodista a la hora de 
elaborarlo responde a los principios del periodismo interpretativo y por 
tanto trata de ahondar en la compresión de la realidad mediante el uso 
de una serie de técnicas discursivas. Encontramos por tanto en él 
hechos, datos, antecedentes, contexto, pluralidad de fuentes, y en 
definitiva todos los elementos que componen el relato interpretativo. 
 
- El cóctel que produce un buen gran reportaje es una suma de elementos 
gráficos y literarios donde lo fundamental es la forma de elaborarlo. Hay 
quien considera que el gran reportaje es al periodismo lo que la alta 
costura es a la moda. Estamos hablando de un trabajo artesanal que 
requiere tiempo y ciertos materiales para que pueda materializarse. 
 
- En su elaboración se pueden distinguir tres fases fundamentales: 
 
o El proyecto de reportaje: la idea, el enfoque 
o La indagación 
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o La elaboración y redacción del relato 
 
- Pero en el gran reportaje también interviene el planteamiento gráfico: 
salvo raras excepciones, sin foto o ilustración no hay gran reportaje. 
 
- Con independencia del tema, el autor del reportaje buscará darle 
profundidad al relato. La indagación es una fase fundamental en el gran 
reportaje. El reportero escucha, pregunta y apunta. Puede o no 
implicarse, su experiencia puede formar parte del relato pero por lo 
general no vierte opiniones personales. 
 
- Su trabajo implica también un esfuerzo de organización de información, 
análisis, jerarquización y síntesis de cuantos datos ha recogido en la 
fase de investigación o indagación. 
 
- Cada gran reportaje puede convertirse en algo individual con identidad 
propia, con su propio sabor, entidad y estructura. Es un género que 
admite la mayor libertad creativa, pero que exige al mismo tiempo el 
máximo rigor informativo. No han gran reportaje sin datos y más datos, 
solía decía Mencher a sus alumnos de Columbia. 
 
- Un gran reportaje no es un informe ni una tesis doctoral. Importa la 
profundidad pero también cuestiones estilísticas. Aunque algunos 
autores empiezan a hablan de ―periodismo narrativo‖ como una fórmula 
que combina profundidad y estilo entendemos que estas señas de 
identidad están en el gran reportaje sin necesidad de recurrir a la 
fórmula periodismo narrativo.   
 
- El inicio y el arranque adquieren especial importancia, así como las 
transiciones y el ritmo del relato, al tratarse por lo general de un texto 





- En un buen gran reportaje tiene que haber armonía entre las partes que 
componen el todo: los aspectos gráficos y literarios, así como la puesta 
en página.  
 
- Aunque su estructura es libre, en un número elevado de ocasiones se 
presenta con un texto principal y otros textos de carácter secundario 
llamados despieces o apoyos. Al tratarse de un género de gran formato, 
esta fórmula ―aligera‖ la lectura y rompe visualmente el reportaje, de 
forma que la puesta en página no resulta tan monótona.  
 


























4. LOS SUPLEMENTOS DOMINICALES TIPO REVISTA 
 
4.1 Concepto y antecedentes históricos 
 
La primera dificultad a la hora de abordar el estudio de los suplementos 
dominicales es la conceptualización del producto periodístico objeto de análisis. 
Su característica fundamental viene determinada por su distribución y 
periodicidad. Su venta es conjunta y se realiza de forma inseparable con la 
edición dominical de un diario de información general al que acompaña y que 
ofrece, como su propio nombre indica, un suplemento que trata de 
complementar el contenido del diario con el que se distribuye y que no se 
puede adquirir separadamente ni permanece en el quiosco otro día de la 
semana. Sin embargo, su vocación de acompañar al lector es más amplia que 
la del diario con el que se distribuye y su relación con la actualidad mucho más 
laxa. Su edición puede correr a cargo de la propia empresa editora de dicho 
diario o bien puede obedecer a la fórmula de un acuerdo comercial entre el 
periódico y una empresa editora de suplementos y revistas ajena al grupo 
editorial del diario con el que se distribuye. 
 
 Con esta característica consustancial, el primer suplemento dominical 
del que se tiene constancia documental corresponde al elaborado y distribuido 
por el San Francisco Chronicle en 1869, si bien fueron los diarios alemanes de 
principios de siglo XIX los primeros que se publican regularmente los 
domingos. Realizado en papel prensa y con el mismo formato que el diario, el 
carácter del suplemento del San Francisco Chronicle era más bien literario, y 
nació con la pretensión de dar cabida a grandes firmas y colaboraciones de 
escritores en un soporte diferente al del propio diario66. En las siguientes dos 
décadas, otros diarios norteamericanos abrazan la idea de ofrecer una edición 
―suplementaria‖ los domingos, avanzando en el concepto de cuadernillo 
conjunto de contenido diverso, mezcla de información, análisis y 
entretenimiento y una característica importante: la introducción de imágenes, 
que inauguran el Chicago Inter Ocean y The New York Times. 
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  En el nacimiento de este nuevo formato confluyen una serie de factores 
que explican la aparición de este segmento editorial que complementa la oferta 
de fin de semana de los periódicos y que se pueden agrupar en avances 
técnicos, desarrollo del periódico como producto de masas y competencia entre 
empresas editoras por captar nuevos públicos.  
 
 A esas alturas del siglo XIX, el panorama de la prensa había 
experimentado, con respecto a décadas anteriores, un cambio vertiginoso. A 
partir de 1870 se produce una importante subida tanto en el número de 
periódicos como en el de lectores, un aumento de los gastos de impresión, un 
incremento cada vez mayor de los anuncios y una competencia cada vez más 
dura, como resume Richard Keeble en Print Journalism.67 En la primera mitad 
del siglo XIX la tirada de las principales cabeceras no sobrepasa los miles de 
ejemplares, frente a los centenares de miles de finales del siglo. Los cambios 
que hacen posible esta transformación se producen, como señala el profesor 
Barreda en tres órdenes: técnico, económico-social y político.68 
 
 El aspecto técnico ofreció novedades revolucionarias en el contexto 
histórico en el que nacen los suplementos. La linotipia, a finales del siglo XIX, 
permite poner las bases de un producto que será consumido por las masas. Sin 
embargo, la posibilidad de una distribución masiva de la prensa sólo es posible 
en una sociedad donde se producen otros cambios técnicos, entre los que cabe 
destacar el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono. Puede decirse, por tanto, que 
los suplementos nacen en un contexto tecnológico que permite romper con un 
modelo de diario hasta entonces limitado a la gacetilla local o al periódico de 
opinión. En el orden económico, un problema había limitado el uso masivo de 
la prensa: su elevado precio. Pero en el contexto de prosperidad de finales del 
siglo XIX, la publicidad, para vender, comprar o establecer relaciones 
comerciales, vino a desempeñar un papel determinante, más tarde decisivo, en 
los problemas financieros que sufrían los periódicos. La alfabetización de 
amplios sectores sociales, finalmente, hizo que la prensa se encontrara con 
una demanda desconocida hasta la fecha. El crecimiento dio lugar a una 
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diversificación de la prensa y de los modelos de diario. Esta es otra 
particularidad del contexto donde nacen los suplementos y que conviene 
señalar para saber cuáles fueron las señas de identidad del nuevo producto. El 
papel de la publicidad como recurso económico crece en importancia al 
posibilitar el abaratamiento de los precios y el avance del periódico como 
mercancía que, producida masivamente, producía beneficios.  
 
 A la sombra de estos afanes expansionistas, fueron perdiendo fuelle los 
diarios que no ofrecían posibilidades de crecimiento, como los diarios de 
opinión y de partido, y aumentan las fórmulas para atraer lectores. No tardó en 
advertirse que el éxito de ventas pasaba por ofrecer más información, 
reduciendo las notas a breves y numerosas, un planteamiento interclasista y 
una mayor independencia política, como señala Martin Conboy.69 Para sus 
promotores, empieza a ser evidente que los periódicos pueden dar más dinero 
si abandonan sus planteamientos más puramente políticos y adoptan uno más 
comercial y ―de servicio‖ introduciendo un contenido noticioso, completo e 
interdisciplinar. Los periódicos empiezan a incluir información comercial y 
financiera, deportiva, de interés humano. Las exigencias básicas para 
prosperar como empresa periodística consistían en transformarse, adecuar los 
contenidos e implantar los avances técnicos. Muy pronto se comprobó que para 
ganar público había que avanzar por estos derroteros, sacrificar los rasgos 
propios de cierto ―puritanismo informativo‖ y ofrecer noticias dentro del capítulo 
―interés humano‖. Incluso los diarios más serios se rindieron a la evidencia de 
que lo que hacía aumentar sus ventas eran los folletones por entregas. 
Alrededor de 1880 empiezan las promociones y los concursos y se produce 
una enorme competencia por hacerse con estos nuevos públicos emergentes. 
Pulitzer y Hearts fueron los más conocidos editores en encontrar nuevas 
fórmulas para ganar lectores.70 
 
 La expansión de modelo “frívolo” de diario, vino a coincidir, de forma 
simultánea, con una crisis transitoria de los modelos serios y reflexivos, 
marcadamente políticos que experimentaron ciertas dificultades económicas. 
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Es decir, la ola de cambios, mostró incluso en las instancias más prestigiosas, 
la necesidad de acceder a una renovación. 
 
 Los historiadores del periodismo sitúan el despegue definitivo del 
formato de los suplementos dominicales en Nueva York en la década de 1890 y 
precisamente en la pugna entre Hearts y Pulitzer por hacerse con un público 
entre unas crecientes clases medias ávidas de información y entretenimiento.71 
La fórmula consiste básicamente en la introducción de reportajes  (features), 
ilustraciones, entretenimiento y ficción que tanto William Randolph Hearts en el 
New York Journal como Joseph Pulitzer en el New York World ensayan. El 
nuevo papel de los anunciantes en busca de superficies donde exponer sus 
productos tampoco es desdeñable. ―Los primeros magazines de domingo 
fueron invenciones de finales del siglo XIX muy ligados al despegue de los 
grandes almacenes y tratando de hacerse con la publicidad de los productos y 
llevarla a las lectoras‖ escribe Janice Hume, profesora de historia del 
Periodismo en Kansas State University y estudiosa de los orígenes de los 
suplementos dominicales.72 La fórmula consiste básicamente en la introducción 
de reportajes (features), ilustraciones, entretenimiento y ficción que tanto 
William Randolph Hearts en el New York Journal como Joseph Pulitzer en el 
New York World ensayan.  
 
 En noviembre de 1896, el editor de prensa Morrill Goddard lanza el 
suplemento American Sunday Magazine, de 16 páginas, la primera iniciativa 
empresarial no ligada a una cabecera de un diario de información general que 
nace con la vocación de cubrir este segmento editorial ofreciendo su producto 
en formato revista a las ediciones dominicales de los periódicos. La iniciativa de 
Goddard evolucionará más tarde a The American Weekly y llegará a nuestros 
días como USA Weekend, un suplemento semanal que llegó a tener en los 
primeros años del siglo XXI una circulación de más de 22 millones de 
ejemplares y se distribuía con más de seiscientos diarios locales de Estados 
Unidos. Su primer número llevaba la siguiente historia de portada: ―La vida en 
un Harem de Oriente contada por una inglesa‖ (Life in an Oriental Harem by an 







English Girl Who Married a Persian Priest). ―Nada es tan perecedero como el 
periódico de ayer‖, afirmaba el editor, ―pero The American Weekly puede andar 
por la casa días o semanas sin perder nada de interés‖.73  Encontramos aquí, 
ya en sus orígenes, otro de los rasgos del dominical: su vocación de trascender 
el carácter perecedero propio de los periódicos. Pero también los suplementos 
serían con el tiempo tan perecederos como ―el periódico de ayer‖. The 
American Weekley,  después de más de un siglo de vida sacó su último 
número el 28 de diciembre de 2014, tras unos años de fuertes pérdidas 
publicitarias y de lectores. Un dato que ahora simplemente apuntamos pero 
que ya supone una primera reflexión sobre su vigencia.  
 
 El New York Times Magazine, posteriormente considerado referente de 
calidad en el segmento, fue publicado por primera vez el 6 de septiembre de 
1896, como parte de una gran ofensiva del nuevo propietario del periódico, 
Adolph Ochs, por sacar de la crisis financiera al diario que acababa de adquirir. 
En medio de un panorama caracterizado por la feroz pugna que mantenían 
entonces Hearts y Pulitzer por hacerse con el mercado, Ochs demostró su 
capacidad de anticiparse a las nuevas demandas de los lectores. El gran éxito 
del New York Times Magazine se relaciona directamente con la apuesta por la 
fotografía. La primera vez que el New York Times publica una fotografía lo hace 
en estas páginas, lo que da cuenta de una evolución ligada a su contenido 
visual y a su paulatino arrevistamiento. Se produce en 1897, cuando Ochs se 
embarca en una costosísima cobertura de 16 páginas de fotografías para hacer 
llegar a sus lectores el jubileo de diamantes de la Reina Victoria de Inglaterra.74 
Hay que tener en cuenta que en esta época los diarios no incluían fotografías y 
tampoco había televisión. En este contexto donde los lectores esperaban las 
crónicas que los corresponsables y colaboradores de los diarios telegrafiaban 
desde Londres, Ochs ofreció nada menos que 16 páginas de imágenes de lo 
acontecido, una iniciativa realmente visionaria de quien se había percatado 
pronto del impacto que las fotografías tendrían en el futuro de la industria 
editorial. Ochs parece que hizo suya la filosofía que el mítico semanario Life 





 SHEPARD, R. The Paper’s Papers. A Reporter’s Journey Through The Archives of The New York Times, Random 
House, New York, 1996, pp 129-131. 
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asumiría años más tarde. ―Las fotos son para los ricos y los pobres, sin 
distinción de raza, clases, credo o prejuicio y hablan el mismo idioma. Uno 
puede usar un idioma vernáculo para un camionero, otro para un presidente de 
un banco. Pero el camionero y el banquero se pararán uno al lado del otro para 
mirar un desfile. Sólo en el tema de las fotos sus intereses no se 
distanciarán‖.75 La operación fue un enorme éxito del NYT Magazine, y 
contribuyó de forma decisiva a salvar de la crisis económica que entonces 
sufría la mítica cabecera neoyorquina. De alguna manera, la apuesta de Ochs 
también fue determinante para la imagen visual de los suplementos, y la 
inclusión de fotografías marcará en lo sucesivo una de las señas de identidad 
del producto. Adoph Ochs incluyó además por primera vez en el suplemento 
tiras cómicas y columnas de cotilleo social y, en buena medida, perfiló el 
modelo de dominical que hoy conocemos. 
 
 Desde principio de siglo, además, el New York Times Magazine apostó 
por contar con la colaboración de grandes firmas en sus páginas. En 1923 se 
hace con las riendas del Magazine el periodista Lester Markel, un nombre 
legendario en la historia del periodismo norteamericano que durante más de 
cuatro décadas estuvo al frente de la edición dominical y contribuyó 
decisivamente a darle la forma y el prestigio actuales. Markel se propuso hacer 
del dominical un foro de ideas, ―llevar a portada los asuntos de los que hablara 
América el resto de la semana‖. Durante su mandato, que se prolongó hasta su 
jubilación en 1964, se asomaron a sus páginas Leon Tolstoy, Thomas Mann, 
Gertrude Stein, Tennessee Williams y Albert Einstein, además de un buen 
número de futuros presidentes de Estados Unidos. Gran defensor del reportaje 
interpretativo, Markel tampoco descuidó la función del entretenimiento y a él se 
debe la inclusión de los crucigramas en los magazines, dando inicio a las 
páginas de pasatiempos que luego serían copiadas en dominicales de todo el 
mundo. Aunque vivió la época de la llegada de la televisión, la pérdida de 
lectores y de publicidad de las revistas y las crisis de los grandes semanarios 
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norteamericanos, como Life, ―consiguió doblar la circulación sin recurrir al sexo 
ni a las tiras de humor‖. 76 
 
 El modelo fue copiado, principalmente, por periódicos de Gran Bretaña y 
de Europa del Norte y fue evolucionando en sus principales rasgos. Sin 
embargo, el formato no fue seguido en todo el mundo y pasarían muchos años 
hasta que países como Francia o España, por ejemplo, adoptaran el 
planteamiento de ofrecer una revista dominical a sus lectores. En Estados 
Unidos, el mercado más importante en suplementos tipo revista, se fueron 
perfilando dos tipos de suplementos diferenciados en cuanto a planteamiento, 
objetivos y elaboración: los realizados por los grandes rotativos de calidad 
siguiendo el modelo de The  New York Times Magazine, mientras que los 
diarios locales se inclinaron por fórmulas sindicadas mucho más populares y 
con mayor orientación comercial, simbolizadas por el ya mencionado USA 
Weekend Magazine, del pionero Goddard. 
 
  La amplitud de su temática, en ambos casos, parecía no tener límites. 
Aunque formalmente toma las características de las revistas, su temática era 
mucho más amplia y variada que la de la mayoría de las revistas ilustradas. 
Podían abordar tanto asuntos cotidianos como grandes reportajes de 
investigación, combinar humor y pasatiempos con artículos firmados por 
grandes intelectuales y políticos y personajes de la cultura popular. Con el 
tiempo, la mayoría pasó a publicarse en papel satinado y a cuidar 
especialmente su lenguaje visual y diseño sin abandonar las pretensiones 
literarias con las que nacieron –en el caso de los de mayor calidad- y que no 
tenían cabida en los diarios a los que acompañaban. Se trataba, en definitiva, 
de ofrecer un ―suplemento‖ a los lectores en un día donde buscaban 
información más alejada de sus quehaceres profesionales y abordaban el diario 
desde una perspectiva más personal y privada. Los suplementos americanos e 
ingleses incluyen pronto aspectos relacionados con ocio y ―estilos de vida‖, 
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precisamente como una manera de vincularse a esta dimensión más privada 
del lector de diario de fin de semana. 77 
 
 Desde sus orígenes, lo que diferencia sus contenidos de los grandes 
semanarios es su relación con la actualidad, con la que se ven obligados a 
guardar una distancia prudencial debido a sus largos procesos de producción y 
distribución al miedo constante a quedarse desactualizados una vez entrados 
en imprenta. Por lo demás, visualmente su evolución corre en paralelo con las 
pautas marcadas por los grandes semanarios y su estructura también tiende a 
parecerse a la de las revistas. ―Su oferta periodística es como un menú de 
restaurante. Primero damos unas tapas, o sea algunas páginas de temas y 
personajes sin suficiente aliento para justificar un artículo más largo. Luego, 
como ―entrada‖, damos un par de platos fuertes entre los que está el reportaje 
de portada. Le sigue un ―postre‖ con artículos de servicio e información útil. Y 
finalmente ―el café o licor‖, un par de secciones livianas para una buena 
digestión‖.78 La fórmula, de James Kelly, antiguo director de Time parece 
aplicable desde hace varias décadas al modelo más extendido de suplemento 
dominical y continúa plenamente vigente. 
 
 Se puede concluir que este medio de comunicación, planteado en su 
origen como un suplemento de información gráfica y literaria que no tenía 
cabida en el diario y como complemento comercial de prestigio para los diarios 
de información general, ha ido tomando cuerpo hasta llegar a constituirse como 
un medio en sí mismo, lo que le concede una situación estratégica dentro de la 
empresa editora a la que pertenece. Con el paso del tiempo, los suplementos 
fueron adquiriendo peso específico en el quiosco hasta el punto de configurar 
un medio prácticamente autónomo en cuanto a audiencia y difusión. La 
extensión de la fórmula creada en Estados Unidos hace más de un siglo, no 
obstante, ha sido desigual y algunos países con gran tradición de prensa 
escrita, como Francia, prácticamente carecen de suplementos de fin de 
semana, como veremos más adelante.  
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4.2 Orígenes de los suplementos dominicales en España y evolución de 
las principales cabeceras 
 
 La llegada de este producto periodístico a España será tardía, su 
aparición se produce más de setenta años después de la puesta en marcha de 
los primeros suplementos dominicales en Estados Unidos y con algunas 
décadas de retraso con respecto a las decisiones adoptadas en este sentido 
por grandes cabeceras europeas, especialmente de Gran Bretaña y otros 
países del norte de Europa, aunque anterior a otros países como Francia, uno 
de los mercados que más tarde adoptó el producto. 
  
 El 5 de mayo de 1968, la editorial Prensa Española publica el primer 
suplemento dominical de nuestro país con la cabecera de Los Domingos de 
ABC, diario al que acompaña. Según se indica en la página de índice, se trata 
de un ―suplemento semanal‖ que se vende ―conjunta e inseparablemente con el 
ABC del domingo, al precio total, ambos ejemplares, de cuatro pesetas‖.  
 
 La iniciativa se debe, en gran medida, al empeño personal del periodista 
Luis María Anson, quien por entonces desempeñaba el puesto de subdirector 
del referido diario, dirigido en aquellos años por Torcuato Luca de Tena. Anson 
refiere así las circunstancias que acompañaron la puesta en marcha del primer 
dominical español. ―Había dos cuestiones. Yo había sido enviado especial en 
varios países y me había observado cómo en los países más desarrollados, 
principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, los periódicos de fin de 
semana solían venir acompañados de una revista, no de un suplemento 
incluido dentro del periódico, sino de una revista que nosotros llamábamos 
revista exenta. Se trataba de una operación cara y de mucho riesgo, no había 
precedentes en la prensa española y había mucha resistencia por parte de la 
empresa entonces propietaria de ABC para poner en marcha algo que era 
completamente nuevo, que no se podía saber el costo que iba a tener ni lo que 
iba a significar en la cuenta de resultados de la empresa‖.79  
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 La segunda circunstancia que se produce en ese momento juega a favor 
del proyecto de Anson. ―Empezó a haber una solicitud publicitaria muy fuerte 
de anuncios en color, cuya inclusión en el diario presentaba entonces muchas 
dificultades técnicas. Por lo tanto se juntaron dos cosas: el convencimiento 
periodístico mío de que merecía la pena intentar hacer una revista que 
acompañase al periódico del domingo y el hecho de que hubiera una demanda 
de publicidad en color que requería un soporte tipo revista‖. Es decir, se 
aprecia ya el carácter comercial que siempre ha acompañado a los 
suplementos dominicales, a diferencia de otros suplementos como los 
culturales, deportivos o literarios.  
 
 A la hora de concebir el producto, Luis María Anson se entrevistó con los 
responsables de diferentes suplementos, entre otros con el ya mencionado 
Lester Markel, responsable de The New York Times Magazine, de quienes 
toma inspiración e ideas para su proyecto; así como de diversos suplementos 
ingleses, suecos y noruegos, ―que entonces tenían mucha calidad‖, añade 
Anson. ―Tracé un suplemento dominical muy ambicioso, y después de estudiar 
a fondo lo que se hacía en Estados Unidos y en Europa llegué a la conclusión 
de que teníamos que hacer algo excepcional en la prensa española si 
queríamos tener un tirón en las ventas y atraer anunciantes. Mi propósito era 
sumar las grandes firmas extranjeras, que era lo que en este momento faltaba 
en España. Para ello, fui visitando uno a uno a los grandes colaboradores y la 
realidad, salvo algún caso, se verá que conseguí una colaboración 
absolutamente excepcional‖. Anson recuerda sus viajes para explicar su 
proyecto a Yehudi Menuhin, Arthur Koestler o Arnold Toynbee, entre otros, 
quienes con cierta regularidad escribirían en Los Domingos de ABC. Entre los 
colaboradores españoles de esos años figuran José María Pemán, Salvador de 
Madariaga, Pablo Picasso, Pau Casals, Gregorio Marañón, José García Nieto, 
José Luis López-Ibor, José María de Areilza entre otros. 
 
 Estos y otros contenidos se envuelven bajo una portada que bien podía 
tratarse de la de una revista femenina de la época, con un retrato en color de la 
actriz Carmen Sevilla. Después de casi medio siglo, puede decirse que esta 
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fórmula sigue plenamente vigente en la actualidad en los suplementos 
dominicales: el recurso a las celebridades del mundo del espectáculo, y 
preferiblemente, femeninas como personajes de portada. Formalmente, esa 
primera portada, recuerda, al mismo tiempo a las portadas de Life, con la 
cabecera encuadrada en rojo en la parte superior izquierda de la revista, 






Portada y Sumario del primer número de Los Domingos de ABC 
 
 El primer número tiene dos llamadas en portada: ―El teatro de Sartre en 
España‖ y la colaboración del historiador Arnold Toynnbe con el Título ―Estados 
Unidos en crisis‖. El resto de las sesenta páginas de este primer número en 
papel satinado se completa, como recoge el sumario, con una mezcla bastante 
variada en cuento a temática: deportes, un reportaje sobre las nietas de 
Alfonso XIII, pasatiempos… Los temas de salud y belleza ofrecen soluciones a 
las mujeres para ―recuperar la línea de cara al verano‖ y otra sección de moda 
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también va dirigida al público femenino. El humor ocupó un lugar muy 
destacado en Los Domingos de ABC y supone la llegada a España de Kiraz, el 
dibujante egipcio asentado en Francia de notable éxito en aquellos tiempos en 
semanarios como Jours de France y Paris Match. Anson introdujo una novedad 
formal completamente desconocida en la prensa de entonces: cada bloque 
temático iba separado por una doble página de humor a cargo de reconocidos 
humoristas gráficos: Kiraz, Mingote, Bollus...  
 
 ―Nuestra operación fue muy arriesgada –señala su artífice- pero tuvimos 
un notable éxito. Los Domingos de ABC era muy superior a cualquier revista 
española del momento, y le pegó un empujón a la tirada del diario muy 
importante, espectacular, que ya entonces era muy considerable, pues en 
aquellos años el ABC era el periódico de mayor venta de España. Hubo mucho 
esfuerzo, fue una operación arriesgada que salió muy bien. En los próximos 
tres o cuatro años se sumaron otros periódicos. Ya, Arriba, Pueblo nos 
imitaron, hasta que la tendencia se extendió y pasó a ser una cosa 
generalizada en los diarios españoles‖.80 
 
 La aparición de Los Domingos de ABC, en efecto, causa un efecto de 
imitación en diversas cabeceras y en otras plantea la conveniencia o no de 
lanzar un suplemento tipo revista. Según escriben Anna Nogué y Carlos 
Barrera en su historia de La Vanguardia, desde finales de los años sesenta 
―dos de los objetivos más perseguidos en el diario fueron la incorporación del 
color a las páginas de huecograbado y la edición de un suplemento dominical.81 
En un Consejo de Dirección celebrado el 2 de junio de 1969 se aborda el tema. 
Según el resumen que el propio Sáenz Guerrero, entonces subdirector, hizo de 
lo tratado en el consejo, Javier Godó mostró sus reservas ante la iniciativa, 
―una mezcla de razones económicas y periodísticas que su padre, el conde de 
Godó, compartía. Estos eran el perjuicio económico que suponía el quedar 
abundante publicidad en platina por problemas técnicos, la inexistencia de una 
sección que se dedique específicamente a tal tarea y un temario escasamente 
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atractivo que dificulta en grado alto la posibilidad de obtener anuncios 
especiales‖.  
 Un año más tarde, el 22 de junio de 1969, en una nota de régimen 
interior, el ya director Horario Sáenz Guerrero escribía a Javier Godó 
advirtiéndole de que el diario Arriba publicaba, desde el domingo anterior, un 
suplemento dominical en color. ―Como verás, la moda empieza a imponerse‖, le 
escribe. La correspondencia entre director y editor se sucede en términos 
parecidos durante los años 1971 y 1972, siempre con gran cautela por parte de 
la empresa editora. Sáenz Guerrero alega ―el problema de nuestro color 
dominical en relación con la imposibilidad de recoger actualidad gráfica en 
nuestras páginas‖, y los enormes problemas técnicos que les ocasiona el color. 
―Si vamos a emprender la aventura de los suplementos dominicales en tales 
condiciones, iremos directamente al descrédito‖ le advierte. El director muestra 
su indignación por el hecho de que los originales en color de los domingos 
haya que entregarlos el lunes anterior. ―Si no tienes objeciones que hacerme –
le escribe a Godó- intervendré para hacer ver que no tiene sentido alguno una 
anticipación tan desmesurada porque, entre otras cosas, impedirá lo que 
considerábamos importante para ese color dominical: un mínimo de 
actualidad‖. La idea de Sáenz Guerrero era hacer un cuadernillo que ―sirviera 
de punto de partida de la revista dominical‖. A todo esto, un año antes, El 
Correo Catalán se les había adelantado en la iniciativa de lanzar un ―magazine‖ 
dominical, lo que provocó el siguiente comentario de Sáenz Guerrero a Javier 
Godó: ―Convendría, pienso yo, reflexiones en serio y rápidamente para que no 
nos pisen el terreno‖. Tendrían sin embargo que pasar muchos años para que 
la propuesta del director se materializara.  
 El 9 de mayo de 1982, es decir, más de una década después del 
empeño inicial de Sáenz Guerrero, La Vanguardia sale por primera vez con un 
suplemento de formato revista, con la cabecera 7 días, papel satinado y en 
color. La nueva publicación tiene unas medidas de 21,5 x 28 y un total de 48 




 La cabecera presenta una franja roja superior: La Vanguardia Siete Días. 
Bajo la cabecera el titular del tema o personaje del que se trata, en este caso la 
actriz María Garralón, intérprete de Julia en la serie televisiva, entonces de 
gran éxito, ―Verano Azul‖. Dicho personaje ocupa tres páginas en el interior en 
formato reportaje-entrevista. La siguiente sección es un repaso a las películas 
de la semana que se ofrecerán por TV, con el título de ―TV: la guía del 
espectador inquieto‖ con comentarios de Baget Herms, seguida de dos páginas 
―TV programación‖. La siguiente sección está dedicada a la radio, con el título 
―Aquí, la Radio‖, con un desglose de temáticas y la referencia de emisoras y 
días de emisión. En esta sección encontramos pequeñas entrevistas a 
profesionales, así como perfiles. La revista se cierra con la sección ―Seleccione 
su espectáculo‖ con una selección de la oferta cultural de la ciudad de 
Barcelona. Hay que añadir, a todo este contenido claramente de servicios 
orientado al espectáculo, el coleccionable ―Grandes batallas navales 1914-18 / 
1939- 45‖ de Giorgio Giorgerini, de 24 páginas.  
 
 El 19 de diciembre de ese mismo año, el suplemento cambia de nombre 
para llamarse La Vanguardia Revista cabecera que solamente durará una 
semana, para adoptar luego el nombre de La Vanguardia Domingo. El 12 de 
febrero de 1990 se produce un nuevo cambio de cabecera, La Vanguardia 
Magazine, y alcanza ya una tirada de 364.112 ejemplares, que sufrirá un ligero 
descenso con posterioridad.82 Pese a ello, a partir de 1996 las perspectivas de 
la publicación son optimistas debido sobre todo, como señala Fernando 
Cabello, a dos factores: 
 
a) Renovación de formato, contenidos, diseño, sistemas de impresión y 
la propia cabecera. Se busca un producto más ágil, con secciones más breves 
y abundancia de reportajes gráficos. 
 
b) Acuerdo con los diarios del grupo Prensa Ibérica, que empiezan a 
distribuir el suplemento Magazine desde el 9 de febrero de 1997.  
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 El suplemento abandona así un planteamiento más regionalista, 
especialmente centrado en Cataluña, y aspira a convertirse en una importante 
cabecera multiperiódico con implantación en todo el territorio nacional. Con 
posterioridad, y durante un periodo de tiempo, se convertirá en suplemento 
dominical de La Razón y posteriormente llegará a otro acuerdo comercial para 
distribuirse con los diarios del grupo de prensa andaluza Joly.  
 
 La evolución del suplemento de La Vanguardia ilustra un caso curioso de 
las cabeceras de los dominicales imposible de encontrar ni en los diarios ni en 
las revistas: el cambio, con cierta frecuencia, del nombre de la publicación. 
Prácticamente todos los suplementos han modificado su nombre, circunstancia 
sólo explicable por su condición de no tener que competir en el quiosco, como 
ocurre con las revistas y diarios. Este baile de nombres y el hecho de que su 
distribución se realice con un periódico de información general explican el 
hecho de que los lectores difícilmente retienen con claridad el nombre del 
dominical, incluso aunque lo lean todas las semanas. Como demuestran los 
focus groups organizados por los propios diarios, en general los lectores se 
refieren al suplemento o dominical de El País, ABC, La Vanguardia.  A este 
panorama hay que añadir, además, el caso singular de que durante una época 
dos de los principales suplementos tuvieron el mismo nombre, Magazine, 
compartido por La Vanguardia y los diarios de los grupos Prensa Ibérica) y El 
Mundo. 
 
 El dominical de mayor tirada de la prensa española, XL Semanal, 
tampoco ha sido ajeno a este baile de nombres característico de este producto 
periodístico. Vio la luz el 1 de noviembre de 1987. El 22 de junio de ese año, se 
había constituido Taller de Editores S.A. (TESA), promovido por el presidente 
de La Voz de Galicia, Santiago Rey, y otros editores de prensa regional. ―Se 
trataba –escribe el profesor Cabello- de producir un suplemento semanal 
arrevistado para ser distribuido por las editoras de los mismos diarios 
promotores o incluso otras que como clientes contratasen el servicio. La nueva 
fórmula permitía a los promotores aumentar el control sobre el producto, 
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costes, precios de adquisición y, sobre todo la comercialización publicitaria‖.83 
Se rompía así la relación con José Ignacio Amado de Lema, que hasta 
entonces había suministrado los suplementos Antena Semanal y Antena 
Televisión a La Voz de Galicia y al resto de diarios regionales que formaron 
TESA. Ambos suplementos habían surgido en 1980, cuando José Eladio 
Amado de Lema, entonces editor de La Voz de Asturias, funda la Editorial 
Suplementos de Prensa S.A. (ESDPSA), pionera en España en la edición de 
suplementos colectivos. 
 
  El nuevo suplemento tipo revista salió a la calle con el sencillo y poco 
imaginativo nombre de Suplemento. El primer control de la O.J.D. corresponde 
al año 1989, cuando difunde ya 628.725 ejemplares, lo que le sitúa en la 
segunda posición del ranking, tras El País Semanal.  En junio de 1992, el 
Grupo Correo entra en el accionariado de TESA con un 16%, al suscribir en su 
totalidad una ampliación de capital de 221,12 millones de pesetas. Poco 
después, El Correo Español y El Diario Vasco se incorporan a su red de 
distribución. En 1993 pasaría a llamarse El Semanal y ese año se convierte en 
líder del sector con cuatro millones de lectores, aglutinando a numerosas 
cabeceras regionales. Como señala el profesor Cabello, en los años 
ochenta hubo otros intentos de crear un suplemento colectivo por parte de la 
prensa regional, al margen de las ya citadas iniciativas de Amado de Lema y de 
Amado Rey. Por ejemplo, Imagen Semanal, fundado en abril de 1986, que 
vendió ejemplares a 14 diarios locales y regionales, pero que terminaría 
desapareciendo. En mayo de ese mismo año, la editora Hymsa puso en 
marcha otro proyecto similar llamado Gente de Hoy, que comenzó siendo 
distribuido por El Norte de Castilla y Última Hora.   
 
 El diario El País nace, en 1975, sin suplemento de domingo y tendría 
que transcurrir algo más de un año para que viera la luz El País Semanal, 
suplemento realizado en papel prensa mejorado y con una temática que hoy 
recuerda mucho al suplemento Domingo, rebautizado en septiembre de 2015 
con el nombre de Ideas. En el libro ―Una historia de El País y del Grupo Prisa‖, 
de María Cruz Seoane y Susana Sueiro, las autoras abordan los pormenores 
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empresariales que acompañaron los orígenes de El País Semanal. ―Polanco 
había informado en el consejo de 30 de julio de 1976 del proyecto. El costo 
estaría en 1.150.000 pesetas, con una pérdida de 700.000, que tenía que 
amortizarse con publicidad, puesto que las cinco pesetas en que se 
incrementaba el precio del periódico con el suplemento no cubrían por 
supuesto su coste. Este cálculo revela que no se esperaba un sustancioso 
aumento de la difusión en el fin de semana‖.84 
 
 El primer número del suplemento El País Semanal se publica el 3 de 
octubre de 1976, cuando el periódico lleva poco más de un año en la calle, 
dirigido por el periodista Julio Alonso. ―Hubo una confluencia de razones, tanto 
técnicas como de competencia. En ese momento el diario se hacía en blanco y 
negro y el off-set presentaba muchas limitaciones técnicas para las grandes 
tiradas en color. Nos lanzamos a elaborar el suplemento por razones 
publicitarias y también por el camino que marcaba la competencia: ABC tenía 
un suplemento dominical y funcionaba bien‖, recuerda Alonso85. Reinhard 
Gäde, que se había hecho cargo del diseño del diario empieza a trabajar con 
Julio Alonso pero no en el formato arrevistado que hoy conocemos sino en un 
suplemento de formato similar al del propio diario e introduce los tres tipos de 
lectura que había hecho célebres en el diseño de El País: titular, entradilla y 
texto; no obstante, Gäde se encarga de potenciar los aspectos visuales del 
nuevo suplemento. ―Desde el principio dimos importancia a la fotografía, pero la 
fotografía tenía que contar una historia, era un gran componente gráfico, pero 
también de comunicación, no meramente ilustrativa, como sucede ahora‖. 
Ambos recuerdan el ―clima de absoluta libertad en el que trabajamos. 
Buscábamos temas de debate, era una redacción que pensaba que podía 
cambiar el país, había una militancia y un enorme entusiasmo, había que 
cambiar la sociedad española y nosotros creíamos que podíamos hacerlo. Esto 
explica que nos implicáramos en los grandes temas de debate y en aquellos 
años, eran temas muy relacionados con la mujer. Creo que tuvimos la suerte 
de hacer un producto con muchísima libertad y contábamos con gente que 
sabía hacer reportajes, que venía del mundo de la información‖, señala Alonso. 
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 El suplemento salió con 32 páginas del mismo formato tabloide que el 
diario, con fotografía en blanco y negro en el interior y color en portada. Es la 
primera vez que El País publica una fotografía en color, de ahí el nombre de ―el 
colorín‖ con el que todavía se le conoce en la propia empresa. Hay que 
recordar que en este momento los diarios se elaboraban íntegramente en 
blanco y negro; y de hecho el color, cuando fue técnicamente posible su 
implantación, fue desdeñado por los diarios de ―calidad‖ y reservado a 
cabeceras populares como USA Today. 
 
 El primer reportaje de portada de El País Semanal está dedicado al 
polémico tema de las mujeres españolas que viajaban a Londres a abortar, en 
un momento en el que los anticonceptivos eran ilegales en España. Un tema, 
por tanto, en consonancia con la filosofía expresada por Alonso. Precisamente, 
como recuerdan Seine y Sueiro, un reportaje sobre anticonceptivos publicado 
también en El País Semanal el 20 de febrero de 1977 será motivo del primer 








  Portada del primer número de El País Semanal 
 
 El índice del primer número da cuenta de la apuesta de la publicación 
por plantear temas de debate, cuestiones sociales o políticas, con un esfuerzo 
de recuperación de la memoria histórica. Textos largos y un papel muy 
subordinado de la fotografía, marcan esta primera época. Reinhard Gäde 
señala un problema derivado del formato: ―No había publicidad en color para 
ese tamaño, por lo que nos dimos cuenta de que forzosamente teníamos que 
cambiar a tamaño revista. El resultado fue que el primer suplemento fue un 
fracaso‖. 
 
  Efectivamente, como escriben Seine y Sueiro, ―El modelo resultó un 
fracaso económico, tal como plantea el presidente en un informe confidencial 
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de 1976‖.86 La escasa publicidad no compensaba los gastos, que no podían 
cubrirse con el aumento de cinco pesetas en el precio del diario. Tras varios 
tanteos se dio con la fórmula del éxito. El propio EPS, en el número 200, del 8 
de febrero de 1981 recuerda. ―De aquellos números impresos en el mismo 
formato que el diario, en los que se hablaba del golpe chileno, de las 
posibilidades de consumo en la sociedad soviética, de los espías de Franco o 
de la novia de Gary Gilmore, se fue pasando -poco a poco- a un ejemplar cada 
vez más acorde con las pautas socioeconómicas de este país‖. El 17 de abril 
de 1977 el suplemento cambia radicalmente de línea, se arrevista, se produce 
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         Portada del primer El País Semanal en formato revista 
 
 El País Semanal marcó desde entonces un modelo de dominical donde 
su responsable en cuestiones de diseño, Eugenio González, realiza ―una tarea 
totalmente plausible, en la línea formal, sobria y cosmopolita a la que la 
empresa tiene acostumbrada a su clientela‖, según escribe Satué. Pero no todo 
el mundo comparte esta opinión y también se han alzado las voces críticas, 
entre otras, la de los padres del proyecto primitivo. ―Desde el punto de vista 
gráfico, la evolución de El País Semanal demuestra que se ha abandonado en 
parte la concepción de contar una historia que nosotros teníamos. Nosotros 
éramos una maquinaria, parecíamos un equipo de fórmula uno; cuando 
pensábamos en una buena historia poníamos todo el engranaje a su servicio: 
texto, fotografía, diseño... Ahora la situación es muy diferente. Nosotros, 
aunque le dábamos mucha importancia a la imagen podíamos decir: ―Que 
alguien vaya al archivo a buscar una foto que tenemos este texto magnífico que 
ha traído un colaborador o ha mandado un corresponsal‖. Ahora la cuestión es 
la siguiente: ―A ver quién puede escribir algo para estas fotos magníficas que 
tenemos encima de la mesa‖, resumía con cierta ironía en 2008 sobre la 
evolución de El País Semanal Julio Alonso, fallecido al año siguiente. 
 
 Muchas otras cabeceras apostaron por el producto dominical en la 
misma línea o parecida de El País Semanal, que el 10 de octubre de 1999 pasó 
a llamarse EP(S) para recuperar su nombre original con la remodelación de 
2007. Milton Glaser y Walter Bernard dieron imagen al Magazine de La 
Vanguardia en 1991. En 1994 Roger Black y Ricardo Fetiche elaboran el 
dominical de El Periódico de Catalunya, ambos habían trabajo en el nacimiento 
de El Sol. Todos los rediseños –una constante periódica en los dominicales- 
siguieron las pautas formales de El País Semanal. 
 
 El último gran dominical en aparecer corresponde al del periódico El 
Mundo, si bien el diario ―no partió con la idea de añadir suplementos de interés 
general, particularmente en vista de la escasez de recursos. ―No pensábamos 
poder ni necesitar hacerlo‖, señala Victor de la Serna en una ponencia 
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presentada en el Congreso de la WAN en 2005.87 Pero los ingresos 
publicitarios dependían cada vez de los suplementos dominicales, añade. ―En 
un plazo de un par de semanas, nos vimos obligados a hacerlo y nos 
organizamos para ello, a costa de grandes sacrificios, trabajando seis o siete 
días por semana‖, relata de la Serna. El debut se produce con el nombre de 
Magazine el 13 de octubre de 1996 y con esta cabecera dura hasta el 18 de 
septiembre de 1999. El 3 de octubre de ese año aparece ya con el nombre de 
Magazine. 
 
 El nacimiento del suplemento dominical de El Mundo no estuvo exento 
de avatares y, al igual que en el caso de El País, ensayó diferentes fórmulas 
antes de dar con la definitiva. Como explica Rodrigo Sánchez, director de arte 
de la publicación, ―La primera revista que ofrece el diario los domingos es el 
Magazine, un suplemento en cuatro colores y gran formato. El diseño de este 
producto intentaba, desde un principio, que se diferenciase mucho de la oferta 
dominical que existía entonces. El Mundo era un periódico que contaba 
relativamente con pocos medios económicos y el número de personas que 
trabajaban en él era bastante ajustado, pero necesitaban luchar por un hueco 
que pensaban existía en el mercado; que era difícil, que estaba claramente 
liderado por El País Semanal. Y, de alguna manera, El País Semanal estaba 
marcando el modelo a seguir. Pero se decidió tirar por un camino radicalmente 
opuesto. Y la forma más evidente de hacerlo era simplemente cambiar el 
tamaño, dar otras dimensiones, de gran formato, prácticamente tabloide e 
intentar competir con otro tipo de contenidos en los cuales el tamaño de las 
imágenes soslayaría alguna falta de calidad, si es que la había‖.88 
 
 De un análisis riguroso de estos ejemplares de la etapa inicial, señala 
Sánchez, ―podemos afirmar sin temor a equivocarnos que resultaban el 
resumen a todo color del periódico de toda la semana. Eran todo noticias de 
actualidad, formalmente parecía más un periódico que una revista: no se podía 
competir con el suplemento de El País, no teníamos ni la calidad de fotografías 
ni la cantidad de gente que tenían ellos. Teníamos que recurrir a un breve 








resumen de lo que había ocurrido durante la semana y lo que ya había salido 
en el periódico y en la televisión‖. 
 
 
 Al cabo de unos meses, el nuevo proyecto cambia completamente de 
rumbo y ensaya nuevas fórmulas. Bajo la dirección del periodista Manuel 
Hidalgo, se pone en marcha ―la idea que la empresa tenía: quería cambiar 
radicalmente el producto que estaba ofreciendo, quería hacer un producto 
elitista, un producto en el que los temas literarios, los temas intelectuales 
destacaran sobre el resto. Y queríamos destacar mucho las imágenes‖, explica 
Rodrigo Sánchez.89 Durante el tiempo que estuvo este suplemento en la calle 
recibió numerosos premios de diseño y como producto funcionó muy 
diferenciado del resto de los suplementos dominicales, sin embargo no atrajo 
publicidad y la empresa no veía con claridad su viabilidad. La salida de Manuel 
Hidalgo y la entrada de Alberto Anault, proveniente de El País, posibilita la 
puesta en marcha de un nuevo proyecto.  ―Anteriormente nuestra revista 
dominical era muy sofisticada, intelectual, elitista y artística‖, afirmaba Anault, 
director de la publicación. Ahora nuestro objeto es proponer un producto 
popular destinado a la clase media, esmerándonos en la calidad del 
contenido‖.90 ―El nuevo equipo llegó con ideas totalmente diferentes. Querían 
que su llegada se notara claramente y que el cambio que suponía para el 
producto fuera absoluto, que rompiera totalmente con lo que había habido 
antes y que se notara tanto que hasta el formato fuera diferente‖, explica 
también en esta línea Rodrigo Sánchez.  
 
 La Revista ponderó cuidadosamente la cuestión del diseño. ―Se trataba 
de la última publicación que aparecía en el mercado de los suplementos 
dominicales, y estábamos compitiendo con revistas bien establecidas. 
Necesitábamos una impronta personal bien definida‖. De este modo, el 
suplemento, en vez de buscar referentes en revistas como Time o Life que 
habían marcado considerablemente el diseño de esos dominicales, se inspira 
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más bien en mensuales norteamericanos tipo Rolling Stones y Esquire. Su 
apuesta visual es rompedora.  En las siguientes dos portadas se puede ver 





El nombre de la publicación no se decidió hasta última hora, como 
recuerda su director de arte. Se hicieron múltiples pruebas, tanto del nombre 
como de la tipografía. Al final se optó entre dos nombres: Siglo XXI, el subtítulo 
del nombre del diario, y La Revista. ―En realidad nadie apostaba por La Revista 
porque parecía un nombre demasiado frívolo y un nombre muy vulgar. Pero fue 
el que se quedó‖. 
 
 Como explica Sánchez, el director de arte más galardonado de España y 
uno de los más prestigiosos del mundo, uno de los puntos básicos de esta 
nueva etapa ―es que iba a establecer mucha relación con los lectores para 
intentar ganar público: se crearon premios, concursos, línea directa para que 
hablaran con el director... queríamos que el contacto fuera muy importante. Por 
eso se crearon páginas especiales para los lectores donde tratábamos de 
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fomentar ese contacto‖. El comienzo de revista fue también poco habitual: un 
retrato, una crónica y un paisaje. 
 
 La fotografía tomaba un papel protagonista en el proyecto. Era lo que iba 
a marcar la diferencia con el resto. Por eso se apuesta por un tipo de diseño 
muy sencillo, donde todo queda en manos del color y de la tipografía. Este 
proyecto se trabajó mucho con foto preparada o foto estudio buscando impacto 
en la portada y en algunos casos también se trabaja con la ilustración.  
 
 La Revista permaneció como dominical de El Mundo algunos meses; 
finalmente se decidió resucitar el Magazine el 3 de octubre de 1999, como se 
ha dicho antes. En este número se adopta una estructura muy similar a la que 
conservó hasta que desapareció el 31 de diciembre de 2013. Tras grandes 
secciones bajo los nombres Reportajes, Personajes y Placeres. La portada de 
ese primer número estuvo dedica al golfista Sergio García, con una entrevista 
reportaje realizada por Raúl del Pozo y fotografías de Chema Conesa, que 
desempeña además el cargo de editor gráfico. Ese día arranca una serie que 
se prolongará hasta final de año bajo el título ―El reto del 2000‖, donde grandes 
personajes, en este caso, Bill Gates, formulan predicciones de cara al nuevo 
milenio. 
 
Por lo que se refiere a la evolución reciente de las cabeceras, en 2002, 
el diario ABC se incorpora a la cartera de clientes de TESA, al adquirir el Grupo 
Correo el diario madrileño, lo que supone el cierre de Blanco y Negro, histórica 
cabecera que Prensa Española había vuelto a editar está vez en forma de 
suplemento dominical del periódico ABC. En 2005 completaría una renovación 
importante de estructura y diseño y cambiaría el nombre por el actual XL 
Semanal, ―para hacer justicia a su condición de revista más leída en lengua 
española; una publicación a lo grande: XL‖. En la actualidad TESA ha pasado a 
ser una filial del grupo Vocento y es la principal empresa editora de 
suplementos de España. 91 
 
                                                          
91
 Buscar nota exacta en internet 
114 
 
El País Semanal, por su parte, entró en el siglo XXI con el nombre de EP 
(S), cabecera que había adoptado el 10 de octubre de 1999 y que mantuvo 
hasta la remodelación de 2007, en la que recupera el nombre original de El 
País Semanal, la misma que mantiene en estos momentos. 
 
 Magazine, el suplemento editado conjuntamente por el Grupo Godó y 
Prensa Ibérica, cambió de nombre por el de MG Magazine el 5 de enero de 
2014.  Pero lo más significativo de esta cabecera multiperiódico ha sido que en 
estos años ha dejado de distribuirse con los diarios del Grupo Joly (primer 
grupo de prensa regional andaluz con un total de nueve cabeceras, entre otras 
el Diario de Sevilla y el Diario de Cadiz) así como con La Razón, a la que 
durante seis años acompañó los domingos, concretamente hasta julio de 2008. 
La Razón fue el primer diario de ámbito nacional que sustituyó una revista de 
información general tipo magazine por una revista del corazón, una práctica 
que hoy es común en un buen número de cabeceras de prensa regional, 
incluidas las del Grupo Joly, que después de abandonar Magazine nunca han 




4.2.1 El caso particular de la revista dominical del diario El Mundo  
 
Uno de los episodios más llamativos en esta pequeña historia de los 
suplementos dominicales tipo revista de este periodo es el protagonizado por el 
diario El Mundo, que en lo que va de siglo ha ensayado tres fórmulas diferentes 
y de corte completamente diferente para su revista dominical, por lo que nos ha 
parecido oportuno dedicarle este epígrafe. El Magazine al que hemos hecho 
referencia hasta el momento dejó de publicarse el 31 de diciembre de 2013, 
tras un periodo de fuertes pérdidas de lectores y publicidad, como veremos 
más adelante. Como solución de algún modo provisional, El Mundo empieza a 
distribuir en enero de 2014 los domingos una versión con ciertas variaciones y 
mayor número de páginas del suplemento Fuera de Serie, revista que desde el 
año 1998 acompaña los sábados al diario Expansión, diario líder de la prensa 
económica en España. Al tratarse de dos cabeceras pertenecientes al mismo 
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grupo, Unidad Editorial, se puede realizar una operación un tanto sui gerenis, 
pues por primera vez dos suplementos de distintos periódicos comparten 
contenido todas las semanas, hasta un 40 por ciento de la publicación, con el 
consiguiente ahorro de costes. 
 
 Bajo esta fórmula y durante 89 semanas, es decir cerca de dos años, el 
suplemento dominical de El Mundo pasó a ser Fuera de Serie El Mundo, que 
incluía el nombre de la cabecera del diario para diferenciarlo de la versión 
Fuera de Serie Expansión. Nunca sacaron la misma portada, pero sí un buen 
número de reportajes que se duplicaban: es decir, se publicaban el sábado y el 
domingo se repetía una versión retocada. Dos años antes, en la última etapa 
de Magazine, de hecho, ya se empezaron a trasvasar contenidos de una 
publicación a otra. Por otro lado, por primera vez en España, un diario de 
información general apostaba directamente por un suplemento de estilo de 
vida, orientado a un tipo de lector consumidor con un claro componente 
aspiracional. ―A lo largo de las páginas de Fuera de Serie mezclamos los 
productos de consumo con las historias de quienes los crean, pero también los 
grandes reportajes, que brindan una lectura reposada y en profundidad. Nos 
interesa el mundo del motor, la arquitectura, los viajes, la cultura, la moda, el 
arte, la tecnología, la decoración, la gastronomía, el deporte, la filantropía… 
Hay mucho que contar fuera de las noticias del día a día. Lo nuestro es la 
información positiva. Alejada de la política. De la banalidad‖. Así lo describía su 
director, Iván Martínez Cubells, en el último número de Fuera de Serie El 
Mundo.92   
  
Desde el punto de vista gráfico, la ruptura con los planteamientos 
anteriores de Magazine también es considerable. La cabecera llegó a España 
en 1994 de la mano del Grupo Pearson, editor del diario Financial Times, que 
había adquirido ese año el Grupo Recoletos, editor por entonces del diario 
Expansión. En esa fecha, el Financial Times lanza su cabecera How to Spend it 
con su edición de fin de semana y en España se pone en funcionamiento, 
inspirada por esta revista de referencia mundial en el ámbito de los 
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 Martínez Cubells, I Nos vemos en Expansión. Fuera de Serie El Mundo,13 de septiembre de 2015 
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suplementos de estilo de vida y alta gama, el suplemento Fuera de Serie. 
Durante una época la versión inglesa suministró contenidos a la versión 
española, de hecho pueden verse algunas portadas iguales y la línea de Fuera 
de Serie siguió esencialmente las pautas de la publicación británica. Aún 
después de romper los lazos empresariales, la similitud entre las portadas es 
significativa, así como el planteamiento general y de contenidos de ambas 
publicaciones. Los reportajes y grandes reportajes, así como las entrevistas 
perfil, son la base de sus contenidos, que se alternan con temas más breves de 





Como señala su responsable, Iván Martínez-Cubells, Fuera de Serie 
desempeñó en estos casi dos años ―una función muy novedosa en el sector de 
los dominicales: de pronto, una revista de estilo de vida y ocio con contenidos 
de alta gama, mezclando lo accesible con lo inaccesible. En cierto modo, ha 
sido experimental, y a la vez necesario, ya que Fuera de Serie ocupaba un 
hueco (el que dejó Magazine) con el reto de entretener y hacer negocio (como 
así fue). Si los tiempos lo permitiesen, muchos diarios de información general 
querrían permitirse el lujo de ofrecer a sus lectores cada viernes o sábado una 
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revista de estas características. Porque el problema está en satisfacer a toda la 
audiencia, cosa que nunca se va a conseguir con una sola revista‖. 93  
 
Cuando este trabajo de investigación se encontraba en el proceso de 
revisión final, se produce un hecho que no había ocurrido desde 1999: la salida 
de un nuevo suplemento dominical de un diario de información general de 
ámbito nacional.  El Mundo lanza una nueva cabecera, PAPEL, que ve la luz el 
domingo 20 de septiembre de 2015. Entendemos que, con solo dos números 
en la calle a la hora de depositar este trabajo doctoral, sería precipitado hacer 
cualquier tipo de valoración sobre la nueva publicación, pero al tratarse del 
único suplemento que nace en el siglo XXI, consideramos que su no inclusión 
en esta investigación podría ser tenido como un fallo importante. Por tanto, no 
incluiremos el análisis de este suplemento en el estudio de esta tesis, por 
carecer de un corpus de números y de una trayectoria lo suficientemente larga, 
pero sí dedicaremos una parte de este epígrafe a explicar su origen y sus 
rasgos. Con independencia de su posible evolución posterior, entendemos que 
estas circunstancias si deben ser recogidas en este trabajo. He aquí la imagen 
de la primera portada una publicación considerablemente más pequeña que los 
suplementos anteriores de El Mundo (275x205) impresa en papel satinado 
mate. 
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Lo interesante del lanzamiento de una nueva publicación es que suele 
ser una buena ocasión para mostrar su ―carta fundacional‖, como hemos visto 
con las revistas Time y Life, y en el caso de PAPEL lo cierto es que ha sido 
muy abundante lo que sus responsables han escrito sobre ella, 
comparativamente mucho más que lo que ha sucedido con el resto de los 
suplementos estudiados en esta tesis. En su edición del domingo 13 de 
septiembre, El Mundo le dedica una página íntegra a hablar de su nuevo 
proyecto, del que afirma: ―PAPEL, está claro, no es un proyecto al uso. La 
nueva publicación de EL MUNDO, que llega a los quioscos y la web dentro de 
siete días, da cabida a tres revistas. Desde el próximo 20 de septiembre, el 
lector podrá comprobar esta decidida apuesta por el periodismo que se aleja de 
las fórmulas de fondo y forma ya existentes en el mercado. Sólo la puesta en 
escena ya es rompedora. La revista prescinde de la habitual división por 
secciones y se divide en tres áreas conceptuales: Mañana, que busca explicar 
el mundo; Siempre, narrar el mundo, y Ahora, disfrutar el mundo‖. 
 
A continuación, se detalla el contenido de esta estructura: ―Mañana 
encuadra las primeras páginas de contenido de PAPEL. El bloque contará el 
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mundo que está por venir; también el que ya está aquí pero todavía no es 
conocido por el lector -quizá porque los medios tradicionales no han acertado a 
mostrárselo-. Cuesta encontrar limitaciones temáticas, porque Mañana da 
cabida a contenidos científicos, tecnológicos, políticos, económicos...‖  
 
La sección central de la revista se denomina Siempre. ¿Por qué? ―En un 
diseño inusual, se ofrecerán grandes reportajes que buscan recuperar la 
esencia del mejor periodismo: las historias. La innovación llegará por la forma 
de escribirlas y su presentación. Como la nueva cocina: mismos ingredientes, 
elaboración innovadora.‖ 
 
La tercera revista de PAPEL, prosigue la información, se ha bautizado 
con el nombre de Ahora, y es un ―paseo por los placeres del mundo. Cultura, 
sexo, televisión, gastronomía, lifestyle, estética, humor y hasta una mirada 
ácida y autocrítica sobre la propia construcción semanal de la revista. La 
desembocadura de PAPEL se aleja completamente de lo que propone la 
competencia: con irreverencia, PAPEL tampoco traza fronteras entre lo 
masculino y lo femenino. Las ideas para disfrutar del mundo -aquí y Ahora- 
están presentes a través de recomendaciones de restaurantes, viajes, libros, 
cómics, videojuegos... La revista recorre todos los rincones de la cultura, en su 
sentido más amplio y moderno. Sí, hemos dicho moderno‖.  
 
PAPEL es, ―literalmente, más que la revista de los domingos de El 
Mundo. En realidad, podría considerarse la revista diaria de ELMUNDO.es. 
Algunas de las mejores historias del suplemento se darán a conocer a través 
de internet en la web del diario, siempre con un desarrollo audiovisual propio‖. 
El director de PAPEL corrobora la decidida apuesta multicanal del proyecto: "El 
periodismo es, y siempre ha sido, el arte de contar historias. Que hagan reír, 
llorar, pensar, sentir, indignarse.... Da igual cómo se cuenten: en la web, en 
vídeo, en tu móvil, en un tuit o en una página impresa". 
 
―Un aviso: PAPEL se arriesga. La seriedad esconde un lado 
desenfadado. La anécdota encierra la importancia. Los enfoques, titulares e 
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incluso los propios temas exigen osadía para quienes los firman y quienes los 
disfrutan. El papel del periodista y del lector ha cambiado‖.94 
 
 El suplemento creó un blog dentro del portal www.elmundo.es, más bien 
como un pequeño instrumento para ir dando información a los lectores sobre la 
naturaleza y rasgos característicos del nuevo suplemento antes de su  
lanzamiento. De entre los post publicados en la web, extraemos los siguientes 
fragmentos:95 
 
―La sociedad española ha cambiado. La política española ha cambiado. 
La economía española ha cambiado. El periodismo español, no lo suficiente. 
Por eso nace PAPEL: una fábrica de contenidos que será, a la vez, una revista 
semanal, el proyecto digital y audiovisual más ambicioso de un medio español 
y un nuevo concepto periodístico a la altura de una sociedad en constante 
cambio‖.  
 
―Antes de hablar de nosotros, pasemos por el andén de 1965. Tom 
Wolfe era un narrador ambicioso, macarra y ácido como un reflujo. El 11 de 
abril publicó un cóctel molotov en portada del New York Herald Tribune, en el 
que llamaba "muertos vivientes" a los periodistas del prestigioso New Yorker. 
La ilustración del artículo era el emblema de la cabecera rival, Eustace Tilley, 
disfrazado como una momia, monóculo incluido. El libelo, desbocado y 
brillante, bílico y talentoso, burlón y rencoroso, anunciaba el fin del New Yorker, 
como se cuenta en La banda que escribía torcido (Ed. Libros del KO). Una 
semana después, lanzó un segundo zarpazo, de insuperable titular: "Perdido 
en la selva de los pronombres relativos". 
 
―Han pasado 50 años de aquel asalto contra el poder establecido y el 
New Yorker vende más de un millón de copias por número. ¿Se equivocó el 
cabecilla del nuevo periodismo? En la profecía, desde luego. No tanto en el 
zapatazo a los estantes de un oficio oxidado. Si Wolfe devolvió el yo al 
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periodismo, ahora toca reinventar el periodismo del tú... sin perdernos en la 
espesa selva de los pronombres relativos‖. 
 
―Millones de personas acceden a nuestros contenidos desde que 
encienden el móvil, con la pantalla medio borrosa y los ojos entreabiertos, 
hasta que reposan por la noche en el sillón, pantalla en mano. Entremedias, 
pasan por el quiosco, nos leen desde su puesto de trabajo, nos consultan 
esperando el autobús o somos vía de escape de conversaciones aburridas. 
Antes, la gente acudía al periodismo. Ahora, la gente vive con el periodismo. 
Por eso a los diarios nos espera un futuro magnífico... si sabemos asaltarlo‖. 
 
―Un horizonte que pasa por volver a agitar los ingredientes en pos de 
tres objetivos: ser diferente, multimedia y rentable. Encontrar nuevas fórmulas 
narrativas y cautivar a un lector más volátil, que ya no guarda fidelidad religiosa 
a un medio, ni busca "experiencias empaquetadas", como las llama Jeff Jarvis. 
El público es un cazador de historias sueltas, ya sea en redes sociales, 
periódicos, webs, mails o tomando el aperitivo del domingo. No se trata de 
vestir a nadie de momia, pero sí de rebajar el ego del periodismo. Las partes ya 
son más importantes que el todo‖. 
 
―Tenemos la mejor ventana de oportunidad periodística desde que la 
televisión llegó a la mayoría de los hogares, a finales de los 60. La TV encontró 
nuevos lenguajes y formatos para dirigirse al público y, poco a poco, se 
convirtió en piedra basal del sistema periodístico y cultural. Ése es ahora 
nuestro reto... pero desde todas las pantallas, no una sola‖. 
 
―Pero, ¿por qué llamar PAPEL a un proyecto innovador en una sociedad 
que esprinta hacia lo digital? Tranquilos, no se trata de reivindicar el papiro. 
Nos llamamos PAPEL porque creemos en el rol, en el papel, que nos toca jugar 
en el futuro de España y el periodismo. Por la belleza de la palabra. Porque 
sabemos cuál es nuestra identidad. Por el juego de sentidos de los cuatro 
hashtags que irán caramboleando en redes sociales hasta nuestra salida, el 20 
de septiembre: #Papelseve #Papelselee #Papelseescucha #Papelsesiente. Y 
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sí, también un poco por las ganas de llevar la contraria. Una definición de este 
diario desde su creación.96 
 
Y concluye: ―Es momento de echar a andar, de asumir riesgos, de contar 
historias, como siempre... y como nunca antes lo hicimos. Es el momento de 
PAPEL‖. 
 
Precisamente una de las entradas del blog creado para el lanzamiento 
del suplemento hace referencia al gran reportaje reivindicando el gran formato. 
Y afirma lo siguiente, buscando desde el principio la paradoja: ―El gran 
reportaje ha muerto. Es un género caduco en unos medios que pugnan por 
desviar el tráfico de las redes sociales a las micropantallas de los móviles de 
sus usuarios. Porque sí: ya no buscamos "lectores", sino "usuarios" con la 
capacidad de concentración de un adolescente en la mansión Playboy. Todo lo 
que no sea un Vine de seis segundos o un "listículo" repleto de gracietas es 
imposible de digerir. Y ya ni hablamos de compartirlo‖.  
 
―Este es, para muchos, el paradigma del periodismo de nuestra era. Sólo 
hay un problema con este diagnóstico: que parte de premisas falsas. Porque 
los contenidos extensos, esos que exigen una atención que presuntamente 
nadie tiene, también funcionan en las redes. No sólo eso: resultan aún más 
contagiosas que el enésimo vídeo de gatitos‖. 
 
―Así lo demuestra un reciente análisis de Buzzsumo. La consultora 
diseccionó 2.420 artículos de Buzzfeed: la web que, según sus detractores, 
más contribuye a la "estupidificación" online. De media, sus piezas se 
comparten 5.263 veces en las redes sociales. Pero, de lejos, los artículos más 
virales no son sus célebres listas de gatitos, sino los reportajes que superan las 
3.000 palabras. Con una media de 38.000 "shares", multiplican por ocho la 
media de la web‖. 
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 Pedro J Ramírez precisamente había lanzado unos meses antes el hastag #nohacepaltapapel para la 
campaña de su nueva publicación digital, lo que evidentemente motivó comentarios en diferentes 
medios y en el propio diario.  
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―En PAPEL creemos que la calidad de un texto no se mide al peso: un 
pie de 30 palabras puede ser tan brillante como un artículo de 300 o un 
reportaje de 3.000. Pero, al mismo tiempo, sostenemos que los textos de gran 
formato no sólo funcionan en la revista impresa, con un café en la mano. 
También brillan en tumulto global de las redes sociales, que cada vez 
demuestran una mayor capacidad para cribar el contenido de calidad de los 
simples imanes de clics‖. 
 
―El mismo fenómeno observó Buzzsumo en un medio de referencia 
internacional como The Guardian. Sus artículos se comparten una media de 
485 veces, pero sus textos más largos superan los 3.000 "shares". "Los 
contenidos en gran formato funcionan bien de forma regular, mientras que es 
mucho más difícil de predecir qué posts breves alcanzarán resonancia y se 
convertirán en virales", escribió Steve Rayson, analista de Buzzsumo. 
 
―No sólo medios gigantescos como Buzzfeed o The Guardian han 
descubierto el potencial del gran formato. Ya hay startups de éxito como Wait 
but Why que sólo publican textos en gran formato y que acumulan decenas de 
miles de "shares" en cada una de sus pìezas. Su secreto, tan simple como 
eficaz, lo reveló su cofundador, Andrew Finn, a Fast Company: "Si consigues 
que alguien flipe, que realmente flipe, con un texto largo realmente bien escrito, 
entonces eso es algo que todo el mundo querrá compartir".97 
 
En otra entrada del blog de PAPEL figura toda una declaración de 
principios sobre el tipo de reportaje en el que van a fijarse como modelos 
ideales para sus trabajos periodísticos. Se trata de ―piezas que informan y 
enganchan y divierten y estimulan. En definitiva, celebramos ese periodismo 
que incluso después de leído se desliza por el cerebro como las zapatillas de 
Bolt.‖ Y en este decálogo ideal figuran los siguientes trabajos: 'Erison y el fútbol 
de los supervivientes del ébola' (The New York Times), de Ben C. Salomon y 
Tommy Trenchard; ―Aquí ya no caben más: mátenlos' (El Faro), de Oscar 
Martínez. Alberto Rojas y Pablo Herráiz desvelan en 'Narcoyihad'  (El Mundo) 





un reportaje de Alberto Rojas y Pablo Herráiz sobre ―la confabulación criminal 
entre señores de la droga y terroristas islamistas. Con cifras, testimonios, 
localizaciones, contexto y un planteamiento que pone en situación desde el 
propio arranque: una despedida de soltero‖. Otras de sus referencias: 'No 
sabíamos que la muerte pudiera ser tan bella' (JotDown) y 'La noche en la que 
deseé una invasión extraterrestre'  (Playground), 'Arcadia, una historia de amor' 
(Wired), 'Así han cambiado con el tiempo Los Vengadores' (The Wall Street 
Journal) y 'Las canciones más atemporales de todos los tiempos'  (Polygraph), 
'Una historia oral: Boogie Nights' (Grantland), de Alex French, Howie Kahn y 
Alexander Wells. 
 
De lo dicho hasta ahora se deduce que la nueva cabecera dominical de 
El Mundo quiere hacer una clara apuesta, al menos en la teoría, por el 
reportaje interpretativo y el gran reportaje, así como por las nuevas 
modalidades del llamado periodismo narrativo o literatura de no ficción que 
cultivan revistas como Jot Down o Etiqueta Negra. Su planteamiento, tanto 
desde el punto de vista de contenidos como visual, recibe la influencia de 
cabeceras más recientes de gran influencia como la estadounidense Wired 
(1993) y la británica Monocle (2002), en las que la fotografía pasa además a 
ocupar un segundo plano en beneficio del diseño. ―Es evidente la influencia en 
muchos sentidos de revistas como Monocle y Wired, así como de IL, la revista 
del diario  Il Sole 24 horas‖ confirma al respecto Rodrigo Sánchez, responsable 
de su diseño, subdirector de El Mundo y director de arte de las publicaciones 
de Unidad Editorial.98 Según Sánchez, en realidad estamos hablando de una 
publicación ―que es como una revista mensual pero que sale todas las 
semanas, con una fórmula que busca claramente atraer a un lector de 
periódico más joven‖. 
 
 Si se observa detenidamente PAPEL, tanto la publicación en sí como lo 
que sus responsables han escrito sobre ella, la nueva cabecera evita en todo 
momento referirse a ella misma con los nombres de ―dominical‖ o ―suplemento‖ 
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 Conversación con Rodrigo Sánchez mantenida en septiembre de 2015. 
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lo que induce a pensar que tal vez en un futuro se planten la venta en quiosco 
de forma independiente. 
 
Tres últimas observaciones sobre el nuevo suplemento antes de cerrar 
este epígrafe. El tipo de periodismo que aspiran realizar, a juzgar por los 
ejemplos que traen a colación y sus diferentes declaraciones de intenciones, es 
un periodismo que requiere una considerable inversión de recursos humanos y 
económicos pero que se plantea en un momento de importantes ajustes de 
gastos y de personal de la empresa editora de PAPEL, Unidad Editorial. El 
nuevo suplemento, por otro lado, tiene además ante sí el reto de atraer a un 
tipo de anunciante distinto del que normalmente acude a los suplementos. 
Como veremos en el epígrafe dedicado a la publicidad, los principales 
anunciantes de los dominicales son los productos de lujo que buscan 
―entornos‖ de calidad, tanto por el tipo de papel (gramaje, papel satinado) como 
por cuestiones estéticas o perfil de audiencia, para insertar sus anuncios. Para 
su viabilidad futura es crucial que pueda captar otro tipo de publicidad, pues en 
principio el formato no parece resultar atractivo para este tipo de anunciante 
tradicional de las revistas de los periódicos. Finalmente, PAPEL, aunque 
anuncia una estrategia multicanal y multipantalla, hasta el momento no ofrece 
prácticamente contenidos audiovisuales y en cambio sí apuesta claramente por 
la presencia en las principales redes sociales como Twitter o Instagram.  
 
 
4.3. Referentes de los dominicales: Influencia de las grandes cabeceras    
 
La fórmula de los suplementos no surge del vacío ni es totalmente 
original. Sus referentes se encuentran principalmente en las grandes cabeceras 
americanas. Dado que está influencia se dejará ver en diferentes ámbitos, 
desde el planteamiento, enfoque, aspectos visuales y afecta a todos los 
suplementos en mayor o menor medida, he considerado que era un epígrafe 
que había que tratar inicialmente.  
 
Se ha dicho en muchas ocasiones que los dominicales son una revista 
de revistas. El Magazine de El Mundo utilizó en cierta ocasión el slogan 
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―¡Llévese el kiosco entero a casa! en una campaña de relanzamiento del 
dominical.  ―Es como un quiosco concentrado en una revista, como una revista 
de revistas‖, escribió La Vanguardia sobre su suplemento dominical en 2006 
con ocasión de 125 aniversario de la aparición del diario.  Como es fácil 
comprobar, si se observan las portadas y los contenidos de los principales 
dominicales, podemos encontrarnos efectivamente con un semanario de 
política, una revista de viaje, o femenina, consumo, divulgación, moda…  
 
A efectos de esta investigación, interesa señalar que la fórmula 
dominante en los dominicales españoles se ha visto especialmente influenciada 
por las revistas que en un sentido o en otro revolucionaron el mercado editorial, 
creando nuevas fórmulas de edición, redacción, elaboración de reportajes, 
impacto fotográfico o presentación de las noticias. Las principales revistas 
marcan el camino han sido las grandes revistas norteamericanas que 
precisamente abrieron el camino y sentaron las bases del periodismo 
interpretativo. Como veremos a continuación, la influencia más evidente es la 
de la revista Time, pero es igualmente visible la huella de otras grandes 
cabeceras como Life, National Geographic o People. Veamos de modo sucinto 
una por una estas cabeceras y los aspectos concretos en los que puede 




La revista Time apareció en Estados Unidos el 3 de marzo de 1923, con 
una tirada de 9.000 ejemplares, bajo el título Time, The Weekly News-
Magazine. Se trataba de una publicación novedosa que originó lo que hoy se 
conoce como el segmento de revistas de información. Su aportación más 
innovadora fue el modo en que presentaba y organizaba las noticias. Dividieron 
las páginas en secciones y establecieron un orden jerárquico, en función de la 
importancia que tenía cada noticia. La publicación iba más allá de la mera 
recapitulación de noticias y buscaba interpretarlas, con el propósito de situar al 
lector en cada hecho, de tal modo que pudiera contextualizarlo y analizarlo. El 
éxito de la revista fue precisamente éste: la manera de organizar las noticias, el 
orden de importancia de las mismas, su interpretación y su periodicidad 
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semanal. El objetivo, según aparece en su célebre documento fundacional, era 
mantener al hombre ocupado bien informado: ―Mantener a las personas bien 
informadas es el único eje al que esta revista debe aferrarse‖ puede leerse en 
su folleto de presentación. Una de las claves de su éxito es la constatación por 
parte de sus fundadores, Henry Robinson Luce y Briton Hadden, de la 
existencia de una nueva clase ―emergente, urbana, con frecuencia intelectual, y 
socialmente insegura, que comienza a incorporarse al mundo de los negocios, 
a ganar dinero, a comprar cosas. Nacía la sociedad de consumo‖, como 
señalan al respecto Norberto Angeletti y Alberto Oliva en su bien documentado 
libro sobre la revista.99  
 
El orden, el rigor, la concisión y la meticulosidad fue el adn de los 
trabajos periodísticos que incluía el trabajo de redactores, investigadores, fact-
checkers o verificadores, dando lugar a la modalidad de periodismo grupal 
presentado las informaciones de forma amena, concisa y atractiva. La revista 
fue diseñada para que su lectura no llevase más de una hora. La obsesión por 
describir a los personajes, inédita en el periodismo de entonces, ha pasado a 
ser una característica del llamado ―Times style‖ y su influencia se extiende 
claramente al periodismo que podemos encontrar hoy en revistas de todo el 
mundo.  
 
Veamos algunos de los postulados redactados en 1922 de sorprendente 
vigencia en los que encontramos frases que bien podríamos hoy encontrar en 
muchos dominicales: 
 
―Time es una revista destinada a atender las necesidades modernas de 
mantener informada a la gente…‖ 
―Time está interesada, no en la cantidad de material que incluya dentro 
de sus cubiertas, sino en cuánto contenido de sus páginas logre introducir en la 
mente de sus lectores…‖ 
 
―Time va dirigida ―Al hombre que quiere los hechos. El hombre que 
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Barcelona, Editorial Sol90Media. P 52 y siguientes.  
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quiere pensar por si mismo después de conocer los hechos. El hombre 
ocupado. ¿Existe ese hombre? ¿Quién es? ¿Es meramente un ciudadano 
distinguido? ¿Un magnate? ¿Obispo? ¿Miembro del senado de los Estados 
Unidos? En realidad ese hombre fue hallado en Ohio, entre quienes no son tan 
nobles. También es cierto que fue descubierto volando hacia Florida. Su alma 
gemela fue rastreada en Boston y el cartero informó de que había un alias en 
Chicago‖. Estimaron que en el momento de la salida más de un millón de 
norteamericanos tenían educación universitaria‖. 
 
Time se fija en la persona, tanto en el lector como en el protagonista de 
la noticia, un enfoque sin precedentes con claras influencias aún casi un siglo 
después. La potenciación del ―factor humano‖ fue clave para hacer más 
atractivas las informaciones. Para Time, detrás de cada noticia hay un 
personaje. ―Y detrás de cada personaje un hombre, con sus virtudes y sus 
defectos, sus tics identificativos, sus modos, sus maneras, su forma de vestir y 
actuar, sus piernas largas‖.  Su modo de escribir con ahínco y minuciosidad a 
los personajes, a los protagonistas de sus historias fue desde el primer número 
uno de sus rasgos identificativos. Luce repetía constantemente a sus 
redactores: ―No existen ideas fuera de la mente humana. Y no existe una 
mente humana que no tenga cabello, rostro, voz y los demás atributos de la 
carne y la sangre de la personalidad humana. Los periodistas de Time se 
interesan profundamente por las personas, como individuos que hacen la 
historia, o una pequeña parte de ella, semana tras semana. Intentamos que 
nuestros lectores vean y escuchen e incluso huelan a dichas personas, como 
parte de un mejor entendimiento de sus ideas, o de su falta de ellas‖. A veces 
sus descripciones fueron un tanto irrespetuosas, un desenfado propio del estilo 
time que ganó muchos lectores, inauguró toda una forma de hacer periodismo 
que ha llegado hasta nuestros días pero que también generó polémicas. Sin 
duda, la más célebre fue un artículo en la que se describió al presidente 
Franklin Delano Roosevelt como ―el hombre de las piernas marchitas‖.100 Hasta 
entonces ningún otro medio había hecho referencia a la enfermedad que 
afectaba a sus piernas y fue todo un escándalo. 
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Desde el principio se apostó por llevar un personaje a portada, principio 
que se quebró solo muchos años después. Como señalan Angeletti y Oliva, 
esta circunstancia puede constatarse en los ejemplares más vendidos de la 
historia de la publicación, y a excepción de los dos números relativos a los 
atentados del 11-S, las tiradas más abultadas se alcanzan siempre con 
personajes: Kennedy, La Princesa Diana, Bin Laden, Nixon, John Lennon y 
Michael Jackson. Por el contrario, los números menos vendidos pueden ser un 
buen reflejo del escaso interés de los lectores norteamericanos por temas 
como: renacimiento cultural negro, angustia por Bosnia, Seguridad Nuclear, en 
defensa de los niños, retorno a la esperanza en Somalia…  
 
Time se caracterizó desde el principio por la originalidad en el 
tratamiento de los hechos y por su solidez periodística, con un laboroso y 
complicado trabajo en equipo. En 1928 añadió un nuevo éxito a su larga 
cadena de originalidades periodísticas inventando: ―El hombre del año‖. Su 
origen es curioso, pues en realidad se trataba de subsanar el error de no haber 
dado a Charles Lindbergh la portada cuando consiguió sobrevolar solo en 
mayo de 1928 el Atlántico. En el transcurso de unos meses, el piloto se 
convirtió en un héroe nacional y el Time necesitaba una ―excusa periodística‖ 
para poner su imagen en portada medio año después. Nació así uno de los 
hitos periodísticos más imitados. Durante un buen número de años, 
dominicales como El Mundo, El País o La Vanguardia ha recurrido a la fórmula 
de los hechos o personajes del año en uno de sus números a finales del año, 
cuando además es más difícil encontrar temas con gancho. 
 
Desde el principio, como ya se ha indicado, Time ha cuidado 
especialmente la portada, consideraba tarjeta de presentación de la 
publicación. Fue la primera revista en encargar el retrato de portada a artistas 
célebres. Este recurso se utilizaría posteriormente tanto en El País Semanal 
como en Magazine de La Vanguardia, con trabajos realizados ex profeso por 
artistas como Miguel Barceló o Mariscal, entre otros. El tema de las portadas 
originales es importante también en los dominicales, especialmente cuando se 
plantean tratar un tema que otro medio ya ha abordado con anterioridad. En 
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este caso, se supone que el equipo de la revista tiene que hacer un esfuerzo 
adicional de originalidad, de enfoque, aportar un valor añadido que el lector no 
encontrará en las otras revistas. Una preocupación común todavía hoy en los 
dominicales y que las aleja de las revistas de información general, femenina o 
de moda que nunca recurren a ilustraciones u obras de artistas.    
 
Los grandes cambios en la revista llegaron de la mano de Otto 
Fuerbringer, otro nombre fundamental, que asumió la jefatura de redacción en 
1959. En su etapa se producirán nuevos enfoques con marcada influencia en 
los dominicales y otros semanarios, como veremos a continuación. Fuerbringer 
se propuso seguir con el esquema inicial de ―recopilador de noticias‖ pero 
decidió hacer una revista más actualizada y más vivida, con cambios de 
portada frecuentes provocados por noticias de última hora, por lo que la 
publicación ganó en actualidad. Los artículos eran cada vez más amplios y de 
mayor contenido gráfico. Modificó sus secciones temáticas para adaptarse a 
los nuevos tiempos. Lo primero que hizo, y no sin polémica, fue eliminar una 
sección llamada Miscellany, un cajón en el que cabía el humor, las noticias más 
intrascendentales, un poco de aquí y de allá, y fue sustituida en 1961 por 
Modern Living (luego se llamaría sólo Living). La sección pretendía cubrir 
―todos los aspectos de cómo la gente, y los estadounidenses en particular, 
viven: sus automóviles, hogares, viajes, diversiones, alimentación, manías, 
modas, costumbres, modos‖.  Al principio fue acogida con cierto recelo por la 
redacción, que consideraba que se apartada de sus postulados informativos 
originales, pero tres años más tarde la sección ya estaba dando reportajes de 
portada a la revista. En 1964, ―Sexo en los sesenta‖ fue uno de los temas 
llevados a portada más polémicos y controvertidos de la historia de la revista, 
pero marcaba un rumbo fundamental que seguirían muchas publicaciones: su 
capacidad para resaltar hechos no políticos pero de profundo impacto en la 
sociedad. Como veremos, esta es una característica muy importante en la 
temática de los dominicales, especialmente en sus grandes reportajes.  
 
La sección más innovadora fue la titulada Essay (Ensayo), que vio la luz 
el 2 de abril de 1965, y que rompió el esquema tradicional de ordenar artículos 
por secciones y pasó a ocupar un lugar propio y más extenso, para tratar un 
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tema con mayor profundidad y sin la presión de la noticia urgente. Su intención 
era decir cosas que hicieran pensar al lector, cosas en las que antes no 
hubieran reparado y que la publicación pensaba que debían conocer. Las 
portadas empiezan a centrarse más en hechos que en protagonistas y muchos 
temas de interés social salidos precisamente de la sección de Living. 
 
Los textos también evolucionaron notablemente bajo la etapa de 
Fuerbringer. ―Ya no intentamos hacer una recapitulación ni la digestión de las 
noticias de la semana pasada. Asumimos que nuestros lectores están 
familiarizados con la mayoría de los titulares. Tratamos, en cambio, de colocar 
los hechos en contexto, anticipar tendencias, informar de nuevos puntos de 
vista y hechos, contar los acontecimientos tras bastidores y explorar las 
preguntas que otros olvidan hacer‖, palabras de Walter Isaacson, director de la 
revista en la década de los 90. 
 
Uno de los aspectos que más evolucionó fue el diseño y todas las 
cuestiones relacionadas con el impacto visual y la puesta en página. En 1977, 
Walter Bernard (socio de Milton Glaser, que se encargaría del rediseño de La 
Vanguardia) se encarga del rediseño y sus aportaciones revolucionaron el 
diseño gráfico de revistas. Se introdujo la tipografía Franklin Gothic en titulares 
(copiada posteriormente por el Magazine de La Vanguardia, entre otros cientos 
de revisas de todo el mundo). Conseguir un mayor impacto visual fue uno de 
los objetivos de Bernard, algo que no era propio de las revistas de información. 
Las aperturas de algunos reportajes tendrán una clara influencia en nuestros 
dominicales. Bernard además aconsejó la contratación del inglés Nigel Holmes, 
considerado el padre de la infografía contemporánea, con evidente repercusión 
especialmente en el tratamiento de temas estadísticos incluidos en reportajes. 
El estilo gráfico-periodístico conocido hoy como infografía tuvo en el Holmes y 
en Times un precedente que influyó en toda una generación de diseñadores 
gráficos y periodistas que llega hasta nuestros días. Es una innovación que 
puede verse claramente no sólo en los suplementos, también en los diarios 
conforme se tiende a ―arrevistar‖ los periódicos. Algunos autores consideran 
que la infografía se ha convertido en un género periodístico. Sin duda en el 
caso de Time contribuyó decididamente a ser un elemento que formaba parte 
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del relato interpretativo.  
 
Otra de las innovaciones importantes de Times fue la fragmentación de 
historias grandes en despieces y apoyos como manera de estructurar sus 
reportajes. Se incluyen en muchas ocasiones apoyos de tipo infográfico y 
tienen un objetivo claramente interpretativo más que ilustrativo.  
 
Otro de los puntos decisivos en los que ha influido Time en los 
dominicales ha sido en la pauta, la organización del planillo. Por lo general, 
como sucede en muchas revistas, en el centro están los temas más largos y de 
mayor peso y aparecen rodeados de secciones fijas con textos más pequeños. 
James Kelly, el primer director de Time del siglo XXI, se refiere a los contenidos 
de Time como un menú de un restaurante: entradas, plato fuerte y postre. Kelly 
introdujo un cambio fundamental en la revista con una sección que se publica 
una o dos veces al mes. Se titula Time in Depth (Time in profundidad), un 
reportaje en profundidad con una extensión entre seis y ocho páginas. Se trata 
de un ―reportaje investigado con la profundidad de un libro‖. Uno de estos 
reportajes ha quedado como referente de lo debe ser un reportaje en 
profundidad.  
 
Otra de las innovaciones más interesantes de Time en los que respecta 
a contenidos y en concreto a reportajes fueron los llamados ―reportajes siempre 
verdes‖ (evergreen features), es decir reportajes que no pierden actualidad y en 
muchos casos sirven de comodín, se mantienen vigentes durante meses pues 
no están condicionados por la noticia o el personaje de la semana. En el argot 
periodístico se conoce como ―tener nevera‖ a disponer siempre de este tipo de 
reportajes, sirven para levantar reportajes de actualidad que por un motivo u 
otro tuvieron que ser levantados.  
 
En la actualidad, la revista es un equilibrio entre, noticia, periodismo de 
servicio y reportaje interpretativo inclinado más hacia las ―soft news‖, debido a 
la competencia de la televisión e internet, la avalancha continua de información. 
De ahí que dirijan su mirada y su enfoque periodístico a la cultura popular y 
estilos de vida, y a los temas de servicio y entretenimiento para atrapar a los 
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lectores. Como en el caso de los dominicales, si están obligados a dar lo obvio, 
buscan un ángulo diferente y aportar profundidad, por lo que en este aspecto el 
planteamiento de la publicación se ha distanciado completamente de su 
fórmula original, que hoy por otro lado no tendría ningún sentido hacer un 
resumen semanal de noticias. 
 
Lógicamente, en una cabecera tan longeva se han producido muchos 
cambios a lo largo de su historia. Lo interesante es señalar cómo sigue 
influyendo en los dominicales españoles. La llegada de Richard Stengel a la 
dirección en 2006, supuso, entre otras transformaciones importantes cambios 
en su emblemática portada. Desde entonces, al menos el 75 por ciento de las 
portadas tienen fondo blanco, y apuestan por una opinión, un punto de vista 
propio. 101Este planteamiento ha tenido una clara influencia en los ligeros 
cambios que se aprecian en El Pais Semanal en su última remodelación, como 




 El nombre de Henry Luce, el fundador de Time, vuelve de nuevo a 
aparecer como uno de los personajes de la historia del periodismo con clara 
influencia en la historia de las revistas. Luce detectó, gracias al desarrollo del 
cine durante las primeras décadas del siglo XX, la pasión que despertaban las 
historias narradas en imágenes. Se dio cuenta también de que las imágenes se 
habían vuelto familiares para el ojo humano y que cada día le atraían más, que 
el público ya tenía educada la mirada y que quería ver y conocer más. Detectó, 
en definitiva, ―que faltaba una revista que mostrase las historias periodísticas 
como la gente solía verlas en el cine, en secuencia y con significado‖. 102 
 
El segundo de los factores se vinculó a un avance tecnológico de 
mediados de la década de 1920, cuando comenzaron a utilizarse 
profesionalmente y con mayor frecuencia la máquina fotográfica en miniatura y 
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el rollo de película de 35 milímetros. Este hecho alumbró una entusiasta 
generación de fotógrafos y una contagiosa pasión por el periodismo gráfico. 
 
El tercer factor que Luce contempló para acelerar su proyecto también 
se relacionaba con otro adelanto técnico. Se trataba del desarrollo de una tinta 
de secado rápido que aseguraba una muy buena impresión en huecograbado, 
a altas velocidades y en papel satinado. Esto significó un avance impresionante 
en el arte de la impresión y el despliegue de un nuevo concepto en la industria 
editorial, un concepto que tuvo en Life a uno de sus primeros exponentes. 
 
Cuando Luce adquiere la vieja cabecera en 1936 se propone un enfoque 
que plasma en el documento fundacional de la revista: "Ver la vida, ver el 
mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos, ver los rostros de los 
pobres y los gestos de los orgullosos; ver cosas extrañas: máquinas, ejércitos, 
multitudes, ver la obra del hombre: sus pinturas, torres y descubrimientos; ver 
cosas a cientos de miles de kilómetros de distancia, cosas ocultas tras los 
muros o dentro de las habitaciones, cosas peligrosas; las mujeres que aman 
los  hombres y muchos niños; ver y regocijarse con el espectáculo; ver y 
sorprenderse; ver y aprender." 
  
"El gran tema especial, dedicado a "materias de interés y significado 
actuales". Esta producción tendría la función de "... revelar, acercar al lector la 
vida de los personajes famosos, sea Shirley Temple o el Papa, de los trabajos 
internos de reconocidas instituciones, como el Jockey Club, el Ejército 
Japonés, Alcatraz o Vassar (la escuela de señoritas)..." La revista vio la luz el 
23 de noviembre de 1936, y debutó con toda una novedad de importante 
repercusión para la historia del Periodismo gráfico y de revista. En la portada 
se publicaba una fotografía captada por Margaret Bourke-White que mostraba -
bajo el logotipo rojo con letras blancas- una vista del Fort Peck Dam de 
Montana. Esta foto de la presa en la portada presentó el reportaje principal de 
la edición que, entre las páginas 9 y 17, trataba sobre una de las facetas del 
New Deal, el plan ideado por el presidente Franklin Delano Roosevelt para 
combatir la depresión económica. Bourke White -que había ingresado en la 
empresa en 1929 como reportera gráfica de Fortune y es considerada pionera 
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del fotoperiodismo- tenía encomendada la tarea de fotografiar la presa de 
Montana para publicar en Life un espectacular documento sobre la pujante y 
creciente industria estadounidense. Captó una espectacular foto arquitectónica 
para la portada, pero el resto de las imágenes mostraban la vida cotidiana de 
los obreros y sus familias.  Las fotografías fueron tan sorprendentes que 
mostraron ―desde el punto de vista humano, cómo se construía una ciudad en 
el Salvaje Oeste. Fue el comienzo del estilo Life‖.  Pero en realidad, como 
señalan Angeletti y Oliva, fue mucho más que eso: fue el comienzo de una 
nueva narrativa periodística en revistas que poco tiempo más tarde recibiría en 
nombre de ensayo fotográfico: una forma de ver, capturar y mostrar la realidad 
que ocupó y ocupa miles de páginas en las publicaciones del mundo. También 
en los dominicales españoles. ―Ella hizo la portada pero también comenzó a 
registrar otra clase de imágenes. Alrededor de Fort Peck había florecido un 
ramillete de precarios asentamientos urbanos con falsas fachadas y calles 
polvorientas, recios trabajadores inmigrantes y chicas desaliñadas que 
cobraban por ser pareja de baile en los bares los sábados por la noche. Aquí 
había algo que los estadounidenses no contemplaban desde hacía tiempo: un 
vistazo de una frontera abierta de improviso. El encargado de Life, John Shaw 
Billings, detectó el potencial de las fotos. Y en ese primer número de Life 
dispuso el primer ensayo fotográfico en la forma que hoy se conoce: varios 
subelementos (fotos) relacionados entre sí y organizados dentro de un tema 
general (el artículo)". Había nacido el reportaje fotográfico. 
 
Respecto a los textos, como muchos de los redactores habían trabajo en 
Time, tenían una muy buena predisposición a hacer textos muy condensados, 
para lograr un formato resumido de la historia. Esta será una de las 
características del XL Semanal, el primer suplemento de España por tirada y 
número de lectores. Por su parte, a los fotógrafos se les daba toda la 
información sobre el tema antes de salir a hacer su trabajo, para así poseer la 
capacidad de entender a las personas o a las situaciones a quienes estaba 
fotografiando. En definitiva, "Life elevó la fotografía al mismo nivel de las 
palabras". 
 
Una de las claves del éxito de la revista fue llevar a los lectores a todos 
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lados. Hasta los más íntimos y reservados. Ese ojo curioso se introdujo en 
palacios, hogares y dormitorios, y captó instantes únicos, memorables, de 
gente muy conocida en situaciones poco conocidas.  Esos ―lugares‖ incluyeron 
una sala de partos, con un reportaje sobre el nacimiento de un niño que 
terminó en escándalo, y en 1965 Life publicó el ensayo fotográfico-médico más 
impactante y reconocido de su historia que incluía la primera foto de un feto 
vivo en el útero de su madre. 
 
Pero a efectos de esta tesis, lo más interesante tal vez sea destacar su 
interés por captar ―la vida cotidiana‖. La incorporación de Leonard McCombe a 
Life, resultó crucial para el reportaje fotográfico. Al terminar la segunda Guerra 
Mundial, los americanos deseaban volver a la vida normal y, por lo tanto, 
demandaba reportajes sobre la vida de personas comunes. Justamente, la 
destreza especial de McCombe radicaba en su capacidad para relacionarse de 
modo estrecho con la gente, permanecía junto a las personas todo el día, hasta 
que por fin se olvidaban de su presencia y comenzaban a dejar al descubierto 
de la cámara sus conflictos, penas y alegrías. Así, el ensayo fotográfico que 
Life publicó con el titular "La vida privada de Gwyned Filling" se reconoce como 
una de las obras más emblemáticas del género. Editado en doce páginas, el 
reportaje relató las vicisitudes de una chica que intentaba iniciar su carrera 
publicitaria en Nueva York. A través de fotos que mostraban su vida cotidiana, 
incluidos los momentos amargos o tiernos de alguien desconocido que 
buscaba abrirse camino en su profesión. El reportaje conmovió a los lectores y 
el estilo McCombe creó toda una escuela en la temática del relato fotográfico 
cuyo enfoque principal se centraba en las personas. Este formado es de uso 
frecuente todavía hoy y una fórmula que se practica con asiduidad en los 
suplementos dominicales. El 1 de febrero de 1937 encontramos otra portada 
especialmente significativa: un reportaje dedicado a la vida en el elitista colegio 
de señoritas de Vassar, obra de Alfred Eisenstaedt. Un tipo de reportaje 
―entramos en‖, ―la vida por dentro de‖ una fórmula totalmente en vigor en los 
reportajes de los dominicales. 
 
W. Eugene Smith fue otro de los fotógrafos que abordó los dos tipos 
clásicos de ensayo: el individual, donde las imágenes se concentran más en 
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una persona, y el general, donde -como si fuesen subtemas- son varias las 
personas fotografiadas que juntas dan el carácter general del trabajo, como 
había sucedido con Vasar. El tema coral sigue funcionando a la perfección así 
como la suma de una gran foto y otras de pequeño tamaño (a veces se les 






En este breve repaso por las principales revistas que han influido en los 
dominicales españoles tiene que figurar necesariamente la revista por 
excelencia de divulgación de conocimiento geográfico y de naturaleza para el 
gran público. La revista, que había nacido en 1888 para los asociados de la 
National Geographical Society, evolucionó de tal forma que es la que más 
huella ha dejado en las revistas de divulgación para el público general de todo 
el mundo. Cuando The National Geographic Magazine debutó en octubre de 
1888 era una revista erudita y científica que reflejaba los intereses de su 
pequeño grupo de lectores, la mayoría de ellos profesionales de la materia. 
¿Cómo ha llegado a ser lo que hoy representa?  
 
 Uno de los artífices de esta larga esta evolución fue Gilbert H. 
Grosvenor, quien, en la década de los 20 establece los ―mandamientos‖ de la 
revista:  
 
1.- El primer principio es la fidelidad absoluta. No se puede imprimir nada 
que no se corresponda con los hechos. 
2.- Abundancia de ilustraciones bellas, instructivas y artísticas. 
3.- Todo cuanto se imprima en la revista debe tener un valor 
permanente. 
4.- En ella se evitan las personalidades y los comentarios de carácter 
trivial. 




6.- Sólo se imprimen las cosas agradables sobre los diferentes países o 
sus gentes y se evitan las desagradables o las de carácter impropiamente 
crítico. 
7.- El contenido de cada número se planifica teniendo en cuenta la 
oportunidad de su publicación. 
 
Grosvenor también estableció una serie de normas para los textos tales 
como: 
1.- Evitar las palabras pomposas y ser claros en la exposición. 
2.- No utilizar palabras rimbombantes ni dar opiniones ("aténgase a los 
hechos, deje que sean nuestros lectores quienes se formen su opinión"). 
3.- Prescindir de palabras y frases largas cuando una corta pueda cubrir 
la misma función. 
4.- Evitar una afirmación con la ociosa frase "se dice que..." ("El National 
Geographic Magazine no publica cosas que se dicen. Una cosa es verdad o no 
lo es. Descúbralo"). 
5.- No utilizar lenguaje de altos vuelos, ni palabras extranjeras sin su 
correspondiente traducción. ("Por la simple razón de que la gente no conoce 
todas las lenguas y nuestro trabajo es hacernos entender"). 
  
Desde 1959 utiliza una gran fotografía en la portada, en ese caso era la 
nueva bandera de Estados Unidos con 49 estrellas, desde entonces la cubierta 
del Geographic siempre se publica con una imagen en color. Es interesante 
señalar que pese al número importante de portadas dedicadas a lugares y 
animales, probablemente una de sus portadas más célebres de su historia y 
con más fuerza sea precisamente la portada de una persona. Lo que parece 
dar la razón a casi todos los semanarios y dominicales del mundo aún hoy: la 
preferencia de personas en sus portadas, si es posible en retratos de plano 







Las principales críticas y uno de los principales giros llegaron en la 
década de los 60. ¿Cómo era el mundo que mostraba la revista?: ―El mundo 
del National Geographic suele ser un mundo ―Kodachrome soleado donde 
abundan las acciones altruistas en ambientes de belleza natural, un mundo en 
el que no hay lacras de orden comercial ni disturbios políticos, e incluso a 
veces parece un mundo sin gérmenes ni pecados‖.103 Tal vez para hacer frente 
a estas opiniones negativas, Gilbert Grosvenor se atrevió en diciembre de 1970 
con la publicación del artículo "Nuestra crisis ecológica". Este texto anunció una 
nueva postura de la revista al reconocer la existencia de graves problemas 
ambientales y tomar partido.   
 
Grosvenor primero comenzó por actualizar el estilo de los textos. Más 
tarde abordó los temas, considerados por el nuevo editor como importantes 
para expresar la conciencia social de la revista, con artículos como: "¿Está el 
mundo en condiciones de alimentar a su población?". Ilustrado con grandes 
fotografías de personas que se morían de hambre en Bangladesh; o bien 
"Alemania Oriental, la lucha por la supervivencia", que presentó una visión 
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objetiva de una nación cuyo sistema político estaba en franca oposición con el 
de los Estados Unidos. Pero estos artículos aparecían mezclados y en minoría 
con respecto a los habituales reportajes del National Geographic, como por 
ejemplo "Yo vivo con los esquimales", "Cazadores de cabezas de la Nueva 
Guinea" o "Un monstruo tímido, el pulpo". El quid de la cuestión radicaba en 
mantener el equilibrio. 
 
En su larga historia de éxito, todavía cuenta con más de 8 millones de 
suscriptores en todo el mundo, interviene el delicado asunto de los equilibrios. 
Reportajes extensos y variados, buenas fotografías y grandes ilustraciones e 
infografías, la revista documenta e interpreta los cambios del mundo a través 
de un prisma único, propio y exclusivo: el de la transmisión de conocimientos 
mediante información correcta, objetiva, accesible y amena. Y ésa fue la clave 
de su éxito. Además, la Geographic sentó las bases y la filosofía de lo que hoy 
se conoce como el segmento de revistas de divulgación, aquellas publicaciones 
que -como Muy Interesante, Quo, Discover- basan su propuesta periodística en 
hacer fáciles, instructivos y atractivos los temas más difíciles y complejos de 
comprender. Su huella es evidente cuando los dominicales tratan temas 
relacionados con la geografía, la naturaleza e incluso la ciencia. 
 
Su estilo periodístico también ha ido evolucionando con el tiempo: 
"Tuvimos que pedir a nuestros periodistas que escribieran con un estilo menos 
distante, con mayor conexión emocional con el lector, aunque sin perder 
nuestra seriedad y objetividad tradicionales", explicó uno de sus responsables, 
Allen.  A partir de entonces, los editores admiten más textos en primera 
persona, que enfatizan las vivencias y las experiencias personales. "Aquí antes 
se escribía con la cabeza y ahora se escribe en contacto con todos los sentidos 
y el corazón", confesó un viejo y famoso editor de textos de la revista. El mejor 
ejemplo de este cambio son los recientes artículos que publicó la revista sobre 
Afganistán. Sin embargo, el equipo editorial intenta no caer en el "excesivo 
protagonismo" ni en "la equidistancia semi indiferente". 
  
El enfoque editorial también ha ido evolucionando con el tiempo. Aunque 
todavía hay expertos que critican a National Geographic por ser la 
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"Disneylandia" de la ciencia, la geografía y el conocimiento, y aunque ésas y 
otras críticas similares se puedan considerar ciertas, el enfoque actual es que 
los artículos "no sean demasiado rosas pero tampoco tan depresivos". Un 
editor de pie de foto lo sintetizó así: "Mostramos el lado oscuro de los lugares, 




Esta cabecera, una de las más exitosas del mundo en la actualidad, es 
muy posterior a las que hemos visto hasta ahora, pero no por ello no ha dejado 
y deja su impronta en los dominicales con su conocida fórmula: 50 por ciento 
celebridades, 50% interés humano, lo que en realidad la asemeja mucho a los 
actuales suplementos dominicales españoles que han adoptado más esta 
fórmula alejándose cada vez más de suplementos tipo The New York Times 
Magazine. La revista vio la luz en Estados Unidos en 1974, en realidad solo 
1968 People y gran parte de su éxito se debe a la conjugación de la amplia 
solidez informativa de sus textos y a las fórmulas creativas, ingeniosas y 
desenfadas de sus directores de arte y fotógrafos. Una receta que recuerda 
mucho al Magazin de El Mundo. Entre algunos de sus reporteros gráficos y la 
célebre editora gráfica Mary Dunn crearon lo que se conoce como "el estilo 
visual de People", ―un cóctel de sagacidad, humor, planificación e 
improvisación que aún hoy es una marca de la casa‖ y que ha influido en 
algunos de nuestros dominicales y en revistas de todo el mundo.104 
 
Seguramente el mejor representante de este estilo es el legendario 
Harry Benson: no sólo fotografió a casi todos las celebridades de todos los 
ámbitos -los Beatles, los Kennedy, los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford 
y miles de famosos- sino que era un genio para lograr que ellos hicieran lo que 
creían que nunca harían ante una cámara. Benson fotografió a famosos en la 
bañera, en sus camas y en piscinas, lo que nos recuerda a lo que muchas 
celebridades españolas han hecho en ocasiones en los dominicales, 
especialmente para el extinto Magazine de El Mundo. En este párrafo del estilo 
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People se reconocen claramente muchos de los reportajes de Magazine, El 
Pais Semanal, Dominical y Fuera de Serie: "Hay que crear escenarios 
generalmente elaborados que deben revelar algo del carácter y la personalidad 
del fotografiado". 
 
    Pero también se han decantado muchas veces el creo de  uno de sus 
más célebres directores, Stolley, interesado en las personas normales y en  
―buscar a los personajes detrás de la historia y contar lo que pasó a través de 
ellos". "El hecho de que también cubríamos gente corriente en situaciones 
extraordinarias todavía no había sido percibido por el público, seguramente 
porque la revista era aún muy joven", comentó Stolley.  La revista también fue 
madurando el estilo de redacción de sus artículos y la fórmula editorial se hizo 
cada vez más sólida. Un gran ejemplo del tipo de reportaje que han sido 
capaces de hacer lo encontramos en Good Show publicado a raíz de la boda 
de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales: fue un excelente "detrás de la 
escena" con entrevistas al cochero de la carroza real de los enamorados, al 
director del coro, al florista, al equipo de limpieza de la catedral e incluso al 
artesano que le había construido la cama. A pesar de que ninguna de las dos 
ediciones publicaba fotos de la boda, en conjunto vendieron más de 5.000.000 
de ejemplares.  
 
Otra de sus interesantes aportaciones con influencia en los dominicales 
españoles ha sido lo que se conoce como ―home take‖, o sea "la toma en 
casa", una innovación que luego se convertiría e un modelo para otras revistas 
del país y del exterior. "El home take era mucho más que entrar en la casa de 
las celebridades", cuenta Landon Jones en el mencionado libro de Angeletti  y 
Oliva.105 "Pero además de las fotos, nuestros periodistas tenían órdenes de 
averiguar cómo era la esposa o el esposo del personaje, el barrio donde vivían, 
su estilo de vida, sus pasatiempos favoritos, objetos o decoraciones que 
significaran algo de su pasado o presente, los libros que leía, la música que 
escuchaba, los automóviles que prefería, los cuadros o las decoraciones que 
colgaban de las paredes de su casa... En fin, ¡lo queríamos todo!" ,explica 
                                                          
105





Para escribir sobre un personaje recomendaban: 
 
- Descripción física: No sólo de las personas sino del entorno. 
Cuéntenos qué cuelga en la pared de la sala del entrevistado, el olor que sale 
de su cocina, con qué fuerza sopla el viento sobre el lago en el que se recuesta 
su casa. Esta información puede ayudar al redactor a establecer el ambiente, a 
crear una escena incluso a destacar algo sobre la personalidad de quien se 
escribe el perfil. 
 
- Citas: La transcripción completa de una entrevista es menos útil que 
tres citas jugosas que, además, resulten relevantes y precisas. Recuerden 
siempre que una buena cita usada de la forma adecuada puede demostrar 
cómo es el personaje sin que la revista tenga que decirlo. 
 
- Otras voces: Esto se denomina técnicamente terts, o sea elementos 
terciarios del artículo. Son las voces de los amigos, enemigos, rivales, 
descendientes, conocidos y compañeros de trabajo que tengan algo que decir 
sobre el entrevistado.  Esto ayuda a escribir un artículo equilibrado y neutraliza 




4.4. Principales rasgos y características de los suplementos dominicales 
españoles en la actualidad 
 
 La mayoría de los responsables de estos productos editoriales prefiere 
hablar de suplementos más que de revistas, refiriéndose a un producto que 
suple con profundidad las carencias del diario –que amplía y completa-. Hay 
quien se refiere a ellos como verdaderas revistas y los concibe de esta forma. 
Aunque desde el punto de vista conceptual la definición de ambos es clara, 
distinguiendo como suplemento al producto que se distribuye conjunta e 
inseparablemente con un diario (u otra publicación periódica) y como revista a 
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aquella que se vende independientemente en el quiosco, la cuestión suscita 
diversidad de opiniones en otros países y en mercados como el 
estadounidense, con el segmento más maduro y amplio. La profesora Paloma 
Díez Soloaga hace referencia a esta cuestión.106 ―Para algunos expertos 
norteamericanos no cabe hacer esta diferenciación; de este modo, Susan 
Ungaro, presidenta de la Asociación Estadounidense de Directores de Revistas 
(American Society of Magazine Editors) muchos suplementos deben tener la 
categoría de revistas –este sería el caso de The New York Times Magazine-. 
En el otro lado estaría la postura de Stephen Shepard director de Business 
Week, para quien el modo de adquirir estos suplementos de manera 
inseparable de los diarios que los editan hacen que constituyan una forma 
diferente de comunicación. Por último está la opinión de los que, como Jack 
Currym, director de USA Weekend –uno de los dominicales de mayor tirada del 
mundo- aseguran que ―los periódicos y las revistas son diferentes pero 
nosotros producimos revistas‖.  
  
 Esta situación sui generis, en algunos sentidos relacionada con los 
diarios y en otros con las revistas, hace que se produzcan importantes vacíos a 
la hora de clasificar el producto periodístico. En este punto, sin embargo, 
conviene precisar que en el Reglamento de la Oficina de Justificación de la 
Difusión, O.J.D., se introduce el 1 de julio de 1982 cambios en las clasificación 
de publicaciones periódicas y se añade por primera vez la categoría 
―Suplementos o similares‖, entendiendo como tales las publicaciones con título 
propio y periodicidad fija que se entregan conjuntamente con otra u otras 
publicaciones y que de ningún modo puedan ser vendidas separadamente. En 
una modificación posterior del Reglamento, aprobada en 1994, se hace una 
clasificación pormenorizada de las publicaciones periódicas con la siguiente 
precisión en cuanto a suplementos: 
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 1. De diarios 
a) De diarios de información general 
b) De información especializada 
 2. De revistas 
a) De información general 
b) De información especializada 
 
 Por tanto, en el reglamento en vigor de la OJD, los suplementos 
aparecen como categoría propia en la tabla de clasificación de las 
publicaciones por las características, contenido y público lector en una 
clasificación general que cuenta con los siguientes epígrafes: 
 
A. Diarios 
B. Revistas y publicaciones 
C. Publicaciones técnicas y profesionales 
D. Suplementos 
E. Publicaciones de reclamos publicitarios 
F. Guías telefónicas 
G. Anuarios, catálogos y similares 
H. Otras publicaciones 
 
 Los suplementos vienen definidos como ―aquella publicación de formato 
y características técnicas particulares, con título propio y periodicidad fija, que 
se distribuye conjuntamente con otra u otras publicaciones‖.107 Aunque la OJD 
no menciona en ningún momento la expresión ―suplementos arrevistados‖, esta 
fórmula es de uso común a la hora de referirse a los suplementos semanales 
de prensa diaria con similitud formal y de contenidos con los semanarios de 
información general. También se les conoce de forma genérica como 
dominicales. Con las salvedades y particularidades de cada cabecera, que las 
hay, las veremos más adelante, podemos señalar unos rasgos genéricos que 
participan de las mismas. A efectos de esta tesis, como ya se ha explicado, 
consideramos que el Magazine de El Mundo o bien Fuera de Serie El Mundo 
                                                          
107
 Reglamento de Trabajo para el Control de Publicaciones, Oficina de Justificación de la Difusión, Madrid, 1995. 
146 
 
comparten estos planteamientos generales, y dejaremos fuera del análisis 
PAPEL por las causas ya señaladas.    
 
España es uno de los países de mejor aceptación de los suplementos 
dominicales, tanto por difusión, por número de cabeceras que se han acogido a 
la fórmula como por inversión publicitaria. Sólo Estados Unidos y Reino Unido 
nos superan en cuanto a figura entre los países del mundo donde mejor 
aceptación tiene los suplementos dominicales tipo revista. La segunda 
característica del segmento en el mercado español es su alto grado de 
concentración. Si alrededor de un centenar de diarios distribuyen suplemento 
dominical tipo revistado, el sector se reparte únicamente entre seis cabeceras. 
―Producir un dominical es caro y rentabilizarlo es muy difícil. Las alianzas son 
lógicas‖, explica Alejandro Martínez Roig, antiguo responsable de El País 
Semanal. El techo alcanzado por los suplementos distribuidos con un solo 
título, frente al crecimiento de los cabeceros multi-periódico, como la de TESA 
– con XL Semanal- ha conducido a alianzas en los últimos años con la 
intención de mejorar cobertura, habitualmente muy fraccionada y 
desequilibrada a lo largo del país, y alcanzar la masa crítica de difusión que 
aumentase su atractivo publicitario. También hay que tener en cuenta que la 
economía a escala es siempre bienvenida en tiempos de crisis al abaratar la 
producción en términos de coste por ejemplar. Además España ha adoptado la 
fórmula anglosajona de empezar a ofrecer el fin de semana desde el viernes y 
diversificar una oferta concentrada antes el domingo y aumenta el número de 
magazines de fin de semana segmentados en mujer.  
 
Estos son los suplementos dominicales que se publican en España al 




Editado en Madrid por Taller de Editores, S.A. (TESA), empresa del 
Grupo Vocento, es el principal suplemento de España, además de una de las 
pocas publicaciones españolas que en la actual se acerca al millón de 
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ejemplares semanales, concretamente con una difusión de 930.530 según 
datos de la OJD de 2014 (OJD). Se distribuye con los siguientes diarios: 
 
ABC, Canarias 7, Diari de Tarragona, Diario de Ávila, Diario de Burgos, 
Diario de León, Diario de Navarra, Diario Sur, El Correo, El Diario Montañés, El 
Diario Vasco, El Norte de Castilla, El Comercio, Heraldo de Aragón, Hoy Diario 
de Extremadura, Ideal, La Mañana de Lleida, La Verdad, Las Provincias, La 
Rioja, La Voz de Galicia, Menorca, Ultima Hora de Baleares.   
 
El País Semanal 
 
Editado en Madrid por Diario El País, S.L., empresa perteneciente al 





Editado en Barcelona por L.V. Magazine S.A., sociedad perteneciente al 
Grupo Godó y a Prensa Ibérica (al 50 %). Se distribuye de forma conjunta con  
los siguientes diarios: La Vanguardia, La Nueva España, Levante, Información, 
Faro de Vigo, La Provincia, Diario de Mallorca, La Opinión de Zamora,  La 
Opinión de Murcia, Diario de Ibiza, La Opinión de Málaga, La Opinión de 
Granada, La Opinión de Tenerife, La Opinión de A Coruña, Deia Noticias de 




Editado en Barcelona por El Periódico de Catalunya, se distribuye a día 
de hoy con esta cabecera, así como con los demás diarios del Grupo Zeta: El 
Periódico Extremadura, Mediterráneo, Córdoba, La Crónica de Badajoz. 108  
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Editado por Unidad Editorial en Madrid se distribuye los domingos con el 
diario El Mundo.  
 
Durante años, el suplemento amplió notablemente la difusión del diario 
al que estaba asociado; en la actualidad esta tendencia se ha estancado, como 
veremos en el epígrafe correspondiente. La mayor parte son rentables en el 
sentido de que todavía sirven como plataformas publicitarias, aunque resulta 
difícil conocer su valor independientemente del diario con el que se distribuyen. 
Puede concluirse, por tanto, que diarios y suplementos son productos 
complementarios. Sin embargo, la crisis del sector publicitario así como los 
cambios en los hábitos de lectura del público han ido erosionando su 
aceptación y explotación.  
 
Prestando atención a los datos de lectura de los veinte últimos años se 
aprecia la paulatina pérdida de audiencia. En estos términos puede decirse que 
es una fórmula desgastada, aseguran los más críticos.  Los picos máximos de 
tirada los alcanzaron los dominicales en los años 1992 y 1993, que 
correspondieron en buena medida a los coleccionables, un producto que se 
abandonó hace años. También se produjo hace años un fenómeno que ha 
desaparecido: la compra de más de una cabecera los domingos. En general las 
editoras continúan apostando por mantener los dominicales ya que continúan 
atrayendo una parte importante del pastel publicitario, como veremos más 
adelante, pero también hay que señalar si se comparan las cabeceras que en 
la actualidad distribuyen dominicales hay disminuido su número. Tanto La 
Razón como los diarios del grupo Joly, como se dirá más adelante, no 
distribuyen suplemento dominical.  
 
4.4.1. Distribución y periodicidad: El “dilema” del fin de semana  
 
 Podemos afirmar, como ya se ha señalado con anterioridad, que su 
característica fundamental viene determinada por su distribución. Así lo recoge 
la OJD y los principales autores que han analizado el mercado de revistas. 
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Escribe así Fernando Cabello: ―Los suplementos semanales de prensa diaria 
no se incluyen en las revistas de consumo o de trabajo. Pese a la similitud 
formal y de contenidos con los semanarios de consumo, tienen una 
característica que afecta a su naturaleza y los diferencia: su dependencia de 
los diarios. Los suplementos no se pueden comprar sin adquirir también el 
diario al que acompañan; no son un soporte independiente‖. 109 Su venta es 
conjunta y se realiza de forma inseparable con la edición dominical de un diario 
de información general al que acompaña y que ofrece, como su propio nombre 
indica, un suplemento que trata de complementar el contenido del diario con el 
que se distribuye y que no se puede adquirir separadamente ni permanece en 
el quiosco otro día de la semana. Sin embargo, su vocación de permanecer con 
el lector es más amplia que la del diario con el que se distribuye y su relación 
con la actualidad mucho más laxa.  
 
 Su edición puede correr a cargo de la propia empresa editora de dicho 
diario o bien puede obedecer a la fórmula de un acuerdo comercial entre el 
periódico y la empresa editora del propio suplemento, y como ya se ha indicado 
esto tendrá consecuencias. Como señala Josep Carles Rius, anterior 
responsable de Magazine La Vanguardia, la naturaleza de cada suplemento en 
particular viene en parte determinada por considerar que hay ―diferencias 
apreciables entre los suplementos dominicales elaborados por diarios y 
aquellos que están realizados por editoriales que, sin relación con un periódico, 
se dedican a la producción de suplementos‖.110 En este sentido, se podría 
hablar de dos fórmulas. De un lado, parece, efectivamente, que se puede hacer 
una diferenciación entre un tipo de suplemento dominical elaborado por el 
diario con el que se distribuye, con el que mantiene una relación de 
complementariedad, una intensa colaboración a la hora de planificar los 
contenidos, además de una clara identificación ideológica y de valores entre 
ambos productos, aunque mantengan autonomía e identidades diferenciadas. 
―Nosotros hacemos una revista relacionada con el periódico pero que tiene 
autonomía por sí misma. En nuestro caso, creo que el hecho de estar bajo la 
cabecera de El País nos da una exigencia de rigor periodístico añadida al 
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sentirnos, como equipo, dentro de esta cabecera‖, señalaba el periodista Pablo 
Guimón cuando era responsable de la publicación.111  
 
Una segunda fórmula sería el suplemento multi-periódico elaborado por 
una empresa creada a tal efecto, con o sin vinculación empresarial con alguno 
de los diarios con los que se distribuye el suplemento. En este último caso, muy 
extendido en el mercado estadounidense y también en el español, el producto 
parece funcionar de forma más autónoma con los diarios con los que se 
distribuye, al tiempo que aparece como un producto con menos carga 
ideológica, que busca el común denominador entre todos los periódicos a los 
que acompaña, al tener que servir a un amplio conjunto de cabeceras, en 
muchos casos muy heterogéneas. ―Creo que una de las palabras que mejor 
define a los suplementos es la búsqueda de equilibrios, tanto geográficos como 
temáticos, y desde luego nunca entramos en conflicto con el ideario de ninguna 
de sus cabeceras‖ señalaba Josep Carles Rius. En líneas generales, se puede 
afirmar que los dominicales que se realizan en un diario tienen mayores 
vínculos con la cabecera a la que acompañan, tanto en Estados Unidos como 
en España y en otros mercados importantes. Como señalaba en 2009 el 
responsable de El País Semanal, Pablo Guimón, actual corresponsal en 
Londres, ―nosotros trabajamos en un periódico, lo que hacemos es un 
suplemento y cuanto más se parece lo que hacemos a una revista, más nos 
gusta el resultado‖. Por su parte, Josep Carles Rius, responsable del Magazine 
de La Vanguardia y el Grupo Prensa Ibérica, durante más de una década 
insistía en el carácter de ―revista de revista de los suplementos dominicales‖. 
En la campaña de marketing que utilizó el suplemento de El Mundo en 1995 
utilizó el eslogan: ―Llévese el quiosco entero a casa‖. 
 
 Otra de las cuestiones importantes que determina la naturaleza del 
producto es el día de su distribución, mayoritariamente el domingo, si bien hay 
que señalar que algunos diarios distribuyen el magazine el viernes o el sábado 
y el domingo ofrecen una revista de la llamada prensa del corazón. Como 
señala Alex Martínez Roig, antiguo responsable del dominical de El País, 
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―Existe un consenso generalizado de que el lector del fin de semana es un 
lector diferente al del resto de la semana‖.112 Ahora bien, como él mismo indica, 
el problema es definir este adn particular del domingo‖. Una pequeña encuesta 
elaborada por el periodista entre sus propios compañeros del diario arroja las 
siguientes opiniones: “El lector del fin de semana es familiar. Le gustan los 
temas lúdicos y anecdóticos. Rechaza la información dura y novedosa; lo que 
quiere es un buen resumen de la semana para enterarse a fondo de lo que ha 
oído en la radio o la televisión. Hay más mujeres que hombres. Es más joven, 
menos ideologizado. Y más relajado. Está frustrado porque no encuentra lo que 
quiere”. ―El lector del fin de semana tiene ganas de relajarse y lo que hacemos 
es abrumarle. Le damos un kilo y medio de papel y, como es incapaz de digerir 
tanta información, le creamos una situación de ansiedad. Siente que no ha 
hecho los deberes si no se entera de todo lo que llevamos. Y, claro, es que 
llevamos muchas cosas. Corremos el riesgo de estar ahuyentando a la gente al 
abrumarla‖. ―El lector del fin de semana no tiene nada que ver con el habitual. 
Es más un ojeador que lector. Funciona por impulsos: la portada, las 
promociones o las noticias le hacen decidirse por uno u otro periódico. Es infiel. 
Y si tiene otra cosa que hacer, no compra el diario‖. 
 
 ―Es cierto que a veces da la sensación de que el domingo se ha 
convertido en un dilema‖, confirmaba en este sentido Josep Carles Rius hace 
unos años ―y a veces no sabemos cuál es la mejor fórmula‖. En general, parece 
que se ha acentuado hacer hincapié en una perspectiva más privada que 
profesional de los temas, más lúdica que laboral y una mezcla de lo que quiere 
saber y lo que necesita saber. La fórmula de glamour y profundidad parece, a 
la vista de los contenidos de los dominicales, la más extendida como también 
veremos más adelante.  
 
 
 Cuando los suplementos nacieron en España en la década de los 60, los 
diarios a los que acompañaban no contemplaban la fórmula de fin de semana, 
porque de hecho, no entregan más suplementos ni cuadernillos durante el fin 
de semana. Ahora la fórmula de todos los magazines hay que ponerla en 
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contexto con una oferta global de fin de semana, hay que situarla en el 
conjunto de las publicaciones que los diarios empiezan a entregar desde el 
viernes: ocio, viajes, negocios, ciencia, vida sana… Las decisiones se toman 




Esta circunstancia se observa claramente en la última fórmula y 
relanzamiento de la apuesta conjunta de contenidos de fin de semana de El 
País, que ha tenido lugar en septiembre de 2015. Veamos sus claves según las 
explica el propio periódico:  ―EL PAÍS se renueva con un nuevo diseño de su 
edición impresa diaria y sus suplementos. Más bien, es una ―puesta al día‖, 
puntualiza su director, Antonio Caño. El cambio persigue ―adaptar el papel a 
una proporción y a un tiempo en el que la prioridad del periódico es la de 
profundizar en su renovación digital‖. ―Queremos tener una edición impresa 
acorde con las necesidades de una época en la que ya existe una intensa 
oferta de información en internet, y la función de un diario de papel es 
complementaria, no dominante. Es una actualización del producto impreso 
dentro de una renovación más amplia de nuestro periódico en la que la mayor 
relevancia le corresponde a nuestros productos digitales. Todo ello, por 
supuesto, manteniendo nuestra identidad y sin perder el rigor y la credibilidad 
que están en el ADN de nuestra cabecera desde el primer día‖.  
 
 
―Los suplementos también cambian de cara y aumentan en número. Se 
incorpora uno nuevo de deportes y nace Ideas (hasta ahora, Domingo). Revista 
de Sábado, Negocios y El Viajero se renuevan y ganan en identidad y en 
contenido‖. 
 
―Ideas invitará a una lectura sosegada. Será un suplemento de análisis, 
pensamiento y debate, abierto a firmas exteriores, de vocación universal, ―que 
conecte a los lectores con los temas que marcan el debate global, de la política 
a la ciencia, de la geoestrategia a la economía‖, explica la subdirectora Maite 
Rico, responsable de la edición del fin de semana y de los suplementos. 
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―Alternará formatos (tribunas, crónicas de fondo, análisis) con secciones fijas, 
como perfiles, entrevistas y balances semanales donde no faltará la ironía‖. 
Esta renovación tendrá su reflejo en la web, porque Ideas contará con su 
propia pestaña en la página digital de EL PAÍS.‖ 
 
 
Babelia, Icon y Buena Vida completan la oferta de EL PAÍS, a la que se 
suma, el último jueves de cada mes, el nuevo Tentaciones, la revista de 
tendencias del diario. Y una novedad importante. El primer domingo de cada 
mes, desde el pasado domingo 4 de octubre, se puede adquirir con El País la 
revista ‗Jot Down Smart‘ a un precio suplementario de un euro. ―Se trata de una 
revista de cuidado contenido periodístico con artículos, grandes reportajes, 
entrevistas y perfiles‖, añade El País. En su primer número trataron temas 
como el Panteón de Agripa, los superviventes de Chernobil, un amplio perfil de 
Martin Amis. ―Explicamos por qué el holocausto nazi fue un éxito, por qué es 
fundamental hacer listas y por qué no deberíamos tomarnos tan en serio las 
series‖, añadía el diario. 113 
 
 
Septiembre suele ser el mes elegido por los diarios para sus 
renovaciones tanto en estilo como en contenidos. El Mundo, por su parte, ha 
hecho lo propio, y no solo lanzando el nuevo dominical Papel, al que ya se ha 
hecho referencia.  Veamos cómo explica el propio periódico a sus lectores su 
nueva oferta de fin de semana: 
 
―El domingo es un día distinto; en El Mundo, especialmente. La pasada 
semana, este periódico relanzó su oferta con dos nuevas publicaciones: Papel 
y Zen, que se suman al renovado suplemento económico Mercados y a uno de 
los buques insignia de este diario, Crónica”. Como ya se ha tratado el caso de 
Papel, en otro epígrafe, veamos lo que dice el diario de su nuevo suplemento 
en papel prensa, que además se acompaña de una renovación en el diseño del 





suplemento económico Mercados y una nueva portada apaisada y envolvente 
para diferenciarse aún más de la edición diaria. 
 
Estos son algunos extractos de lo que el diario dice de su nuevo 
suplemento Zen: 
 
―¿Estrés? ¿Sin tiempo para el deporte? ¿Falta de satisfacción al 
practicar sexo? ¿Conflictos de pareja y con los hijos? EL MUNDO no dispone 
de un remedio infalible para estos males capaces de alejar el día a día de la 
felicidad, pero sí puede ayudar a sus lectores a crecer y realizarse.‖ 
 
―Desde el próximo domingo, día 20, este diario lanza ZEN, su nuevo 
suplemento semanal de bienestar. A la búsqueda de un equilibrio entre cuerpo 
y mente, la nueva revista propone al lector saltar del sofá y volver a la senda 
del deporte. No importa que sea otoño, ni el bajo estado de forma posterior al 
verano. Con los consejos de entrenadores, nutricionistas y psicólogos 
deportivos, es posible mejorar tanto el estado físico como la autoestima.‖  
― 
―Pero ZEN no se conforma con el culto al cuerpo. También quiere 
cultivar la mente y el ánimo. De la mano de especialistas, se adentra en el 
camino de la meditación, una herramienta capaz de frenar el estrés y que 
puede resultar clave para mejorar la salud. El suplemento cuida además de las 
mascotas, para las que propone ejercicios y alimentación sana. ZEN habla con 
veterinarios, criadores y adiestradores para mejorar la unión con los animales 
de compañía. El suplemento dominical también cocina. Buscará nuevos 
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alimentos. Desentrañará conceptos gourmet. Mostrará los valores nutricionales. 
Aportará las claves para seguir una dieta rica y equilibrada.‖ 114  
  
 Ambos casos ilustran el dilema del fin de semana y el intento de los 
diarios por trazar de relanzar su venta de domingo, considerablemente dañada 
en los últimos años, como veremos más adelante. Ambos casos demuestran 
una tendencia que se observa en otros países: concentrar esfuerzos en papel 
durante el fin de semana y centrase en las ediciones digitales durante la 
semana. En círculos periodísticos no se descarta que este pueda ser uno de 
los escenarios de futuro: dejar las ediciones de papel solo para los fines de 
semana. Dada la debilidad del segmento de revistas de información general en 
España, hay quien considera que los suplementos dominicales tienen un 
margen de crecimiento.  
  
4.4.2. Perfil de la audiencia 
 
 Otra de las características que definen a los suplementos dominicales 
tipo revista es el amplio público al que se dirige y que les separa de un 
mercado editorial cada vez más segmentado, así como de las revistas de 
interés general, con un lector tipo más definido. ―Sabemos de antemano que no 
todo el mundo va a leer toda la revista, pero esto es consustancial con un 
producto que va dirigido a millones de personas y que se hace pensando en 
todo tipo de lectores, desde la abuela, al chico adolescente, el profesional o el 
obrero‖, señalaba Guimon cuando era responsable de El País Semanal. Esta 
cabecera se autocalifica como ―una revista para toda la familia y para todas las 
familias‖. ―Nosotros representamos la antisegmentación‖, añadía.  
 
 Sin embargo, a la hora de hablar de públicos de los suplementos hay 
que hacer dos consideraciones. La mayoría de los dominicales españoles 
tienen más lectoras que lectores y de hecho sus respectivas empresas 





editoriales lo han considerado y lo consideran como el medio adecuado para 
incorporar mujeres al grupo de lectores habituales de sus respectivos diarios. 
Así lo reconocen los responsables de los suplementos analizados; tanto es así 
que Josep Carles Rius llegaba a afirmar que ―el Magazine es de algún modo 
una revista para mujeres con ciertas inquietudes que no se identifican 
plenamente con los contenidos del segmento de revistas femeninas‖. La 
inclinación hacia temas de mujer es, en todo caso, menor en los suplementos 
dominicales de los periódicos que distribuyen además suplementos femeninos, 
como es el caso del XL Semanal y el Magazine de El Mundo, puesto que Mujer 
Hoy y Yo Dona cumplen, de alguna manera, esa función.  
 
 
Una cuestión importante respecto a las audiencias es el perfil, como 
veremos en el epígrafe dedicado a la publicidad. En sus argumentarios, es 
decir, los documentos de carácter comercial que utilizan los grupos editoriales, 
insisten precisamente en el perfil de la audiencia. Los datos a recalar son 
aspectos como el poder adquisitivo alto, nivel de estudios más elevado, clases 
urbanas… Es decir, un lector atractivo para el tipo de anunciante de los 
productos de alta gama. 
  
  
 La segunda consideración tiene que ver con el público juvenil. Si los 
dominicales buscan atraer lectoras a los diarios, este objetivo también se hace 
extensible a los jóvenes, un grupo de edad cada vez más esquivo para la 
prensa. Las empresas editoras consideran que los dominicales son los medios 
idóneos para atraer a nuevos lectores. El caso de la nueva revista de El Mundo 
es el más evidente. Esta doble circunstancia condicionará en gran medida los 
temas de los suplementos, así como su concepción visual, como se verá más 
adelante. Cabe preguntarse, no obstante, si no se está produciendo un 
pequeño ―decalage‖ entre lo que el lector tipo, con una edad media superior a 
los 40 años, espera encontrar en un suplemento y un producto con cierta 
orientación hacia temas juveniles por una cuestión de estrategia empresarial. 
 
 Una última cuestión respecto al perfil de la audiencia. Los diarios 
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consideran que se dirigen a un lector, como dice la propia promoción actual de 
El País, que ―es una persona diferente los domingos‖. Es decir, el mismo lector 
pero con otra ―personalidad‖: hay que apelar a su esfera personal, más íntima. 
Según vemos en las nuevas ofertas globales de domingo, los diarios aspiran a 
ofrecerle también no información de lo que sucede a su alrededor, 
especialmente información que les afecta a ellos mismos como personas: su 
dieta, su vida sexual, su mente. Una evolución interesante que parece plantear 
un nuevo paradigma en la evolución de los contenidos: primero hablamos del 
mundo (actualidad), luego hablamos de los otros (celebridades) y ahora 
hablamos de ti, que es en realidad lo que más te importa y te preocupa.  
  
 
4.4.3. Planteamiento y estructura: la fórmula del dominical 
 
 La estructura formal y la organización de contenidos de los suplementos 
dominicales arrevistados españoles es muy similar y no ha variado 
sustancialmente en los últimos años. El único suplemento con ciertos rasgos 
diferenciados de los suplementos estudiados en esta etapa corresponde al 
Magazine de El Mundo, como ya se ha indicado con anterioridad.  
 
 Con una paginación que oscila entre las 68 páginas de los más ligeros y 
las 110-120 de los más voluminosos, y que ha ido perdiendo 
considerablemente páginas respecto a los picos de los años 90, su patrón de 
lectura y su menú de contenidos obedece a los postulados establecidos por los 
grandes semanarios norteamericanos, principalmente Time y Life, que hemos 
visto anteriormente. Desde un punto de vista visual y de contenidos, puede 
observarse que la parte central de los dominicales –rasgos que comparten con 
las revistas semanales y mensuales- está dominada por temas largos y de 
mayor calado, tratados en forma de entrevistas, entrevista perfil, reportajes, 
grandes reportajes y ensayos. Tanto las páginas iniciales como las finales de 
los dominicales están conformadas por secciones fijas con piezas de menor 




 Podría decirse que el patrón de lectura obedece al ―menú de 
restaurante‖ establecido por James Kelly, director de Time: aperitivos y 
entremeses de entrada; un segundo plato con reportajes, ensayos y temas de 
portada y un ―postre‖ con información de utilidad propia del periodismo de 
servicio. Este menú se complementa con artículos de opinión siempre situados 
al principio y al final de la publicación, donde también pueden tener cabida las 
contribuciones de humoristas gráficos, en caso de que las haya.  
 
 A diferencia de los diarios, el índice de los suplementos no agrupa los 
contenidos como criterios temáticos o de ámbito, y con frecuencia acude 
incluso a los géneros periodísticos como forma de clasificación, con 
independencia del lugar que ocupen en la revista. El País Semanal utiliza las 
siguientes tres macro secciones: Intro, Reportajes y Artículos. XL Semanal 
emplea como criterio Magazine, Conocer y Ella y El. Algo muy similar a lo que 
hace Magazine.   
 
 
 En la estructura actual de todos los dominicales se aprecia la tendencia 
a aligerar la lectura, a ofrecer ―píldoras informativas‖ o, utilizando la 
terminología de la revista Wired a la ―snackización‖. Sin embargo, esta 
tendencia convive con una incipiente inclinación a ofrecer al lector textos más 
largos en sus reportajes y ensayos, como puede apreciarse en la última 
remodelación de El País Semanal. ―Los suplementos deben apostar por 
historias largas y en profundidad, como elemento diferenciado que el lector no 
puede encontrar en otro soportes‖, explicaba ya Guimón al respecto en 2009. Y 
el último rediseño lleva la misma tónica. 
 
 De las cuatro cabeceras analizadas, XL Semanal siempre ha mostrado 
una tendencia a presentar los textos en despieces, con muchos cuadros de 
información. En este sentido se asemeja más en su planteamiento a cabeceras 
tipo Conocer o Muy interesante. Es, por otro lado la que más fiel se ha 
mantenido a su estructura. El desaparecido Magazine de El Mundo, por su 
parte, nunca llegó a tener una estructura estable definida, excepto por una 
entrada muy visual llamada de Vicio muy centrada en objetos más o menos 
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llamativos. Pero en realidad, siempre siguión la fórmula del ―menú de 
restaurante‖ de Time.   
 
 Con diferentes nombres, está fórmula se ha mantenido a largo de los últimos 
15 en casi todas las cabeceras estudiadas, también en Dominical del Diario de 
Catalunya. Veamos algunos ejemplos de anteriores planteamientos:  
Esta fue la información aparecida en El País en relación a las novedades 
introducidas en El País Semanal con ocasión del nuevo diseño estrenado en 
octubre de 2007: 
 
―La revista, diseñada por Óscar Mariné, constará de tres partes. En el 
centro, en su corazón, laten los reportajes y las entrevistas, el glamour y los 
personajes, la acción y los viajes, la ecología y el compromiso... En definitiva, 
las grandes historias y los grandes protagonistas nacionales e internacionales 
con textos muchas veces de autor e imágenes muy cuidadas con la rúbrica de 
los reporteros gráficos o los artistas de mayor prestigio del mundo. El género 
clásico de El País Semanal se transforma y adquiere más profundidad y 
atrevimiento.‖ 
 
'Intro' es la sección que abre la puerta, la tecla que pulsar para comenzar 
el nuevo reto. El principio de una senda que transcurre por una crónica cultural 
y social y trasciende el concepto de mera agenda. 'Intro' es dinamismo, cambio 
y sorpresa. Su estructura es flexible. Incluye todo tipo de contenidos, y fijará el 
foco sobre las expresiones culturales y sociales bajo la interpretación de El 
País Semanal. En ella aparecerán las aficiones, el ocio y las pasiones del lector 
abierto y curioso, e incluso se le invitará a reírse hablando de sexo‖. 
 
―'Estilos de vida' cierra la aventura semanal. Una especie de muñeca 
rusa, una revista en la que se encierran otras revistas. La vocación de esta 
zona es ofrecer lo mejor de las grandes publicaciones de moda, arquitectura o 
salud. Inspiración y guía para que cada cual encuentre su propio camino y 
decida cómo vestirse, cómo decorar o cómo cuidarse por dentro y por fuera. Y 
en la puerta de salida, otra vez la gran enciclopedia mundial, la nueva televisión 
democratizada e inagotable: Internet. Las mejores pistas para navegar en 
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distintos ámbitos. No es una despedida, sino una nueva entrada para ampliar el 
viaje en la inmensidad de la Red o para volver atrás y empezar de nuevo desde 
la portada. Para volver a leer a nuestros columnistas: Maruja Torres, Javier 
Cercas, Juan Cueto, Almudena Grandes, Rosa Montero y Javier Marías. Cada 
nuevo número de El País Semanal durará mucho tiempo en sus manos‖. 
 
 
Con motivo del 125 aniversario de La Vanguardia, en febrero de 2006, el 
diario publica un monográfico dedicado a la historia del diario. Esto es lo que 
dice de su suplemento dominical: 
 
 
―Magazine. Llega a casa con La Vanguardia del domingo y se queda 
encima de la mesa durante toda la semana. (…) Se pasa la semana haciendo 
guiños a todo el que pasa a su lado y dejándose tocar, dejándose hojear. Hay 
páginas para jóvenes, hay reportajes sobre aspectos sociales diversos, 
secciones sobre moda, salud, discos, libros…hay humor y reflexión. Es como 
un quisco concentrado en una revista, como una revista de revistas. Distribuye 
cada semana un millón de ejemplares, con La Vanguardia y con 24 diarios de 
toda España. (…) Todavía hay otro dato más: es el producto cultural hecho en 
Cataluña con más lectores en España. A eso ayuda que Magazine proponga 
una visión de España amplia, abierta, plural. Y apuesta por la modernidad, la 
igualdad de sexos, la solidaridad. Es también un cóctel de géneros 
periodísticos: grandes reportajes, entrevistas, análisis, opiniones. Desarrolla un 
periodismo con más tiempo, más mimo del detalle y del lenguaje. Y da cancha 
al reporterismo, con firmas como José Martí Gómez, Sebastiao Salgado, Bru 
Rovira, Gervasio Sánchez, Navia… Y retratos de personajes a cargo de Annie 




El Magazine se presenta en tres partes. Una primera sección llamada 
Miradas, un cuerpo central con reportajes y entrevistas y una tercera parte final 
también ligera llamada Ideas. Como vemos, a pesar de los frecuentes cambios 
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y rediseños la fórmula sigue siendo esencialmente la misma y muy parecida en 
ambos casos. 
 
4.4.4. Relación con la actualidad 
  
Una de las cuestiones más interesantes a la hora de la analizar los 
suplementos dominicales y lo que en parte les separa de muchos de las 
revistas de información semanal es su ―incómoda relación con la actualidad‖, 
según señala Luis María Anson, primer director de Los Domingos de ABC. El 
complejo y largo proceso técnico y de impresión y distribución de los 
dominicales, que puede alargarse incluso por más de diez días, determina y 
condiciona en parte el tipo de producto, tanto desde el punto de vista visual 
como sus propios contenidos no tiene sentido salir con una historia que ya han 
tocado todos los medios. Anticipa ingeniar otras formas, especialmente 
visuales. ―Hay ciertos temas que un dominical no puede dejar de lado, tiene 
obligatoriamente que tratar, simplemente tiene que buscar una forma distinta 
de hacerlo‖. Por ejemplo, no renuncia a temas de actualidad recurrir a una 
ilustración como hizo EPS el fin de semana del enlace de los Príncipes de 
Asturias. Por su parte el Magazine de La Vanguardia decidió dar el tema una 
semana más tarde con textos ―adelantados‖. ―Hay temas que no podemos dejar 
pasar‖, explica Rius reflejo de los grandes acontecimientos de actualidad. Esta 
es la razón por la que ninguno de los cronistas del enlace real habla de la 
copiosa lluvia caída el día del enlace cuando describe lo que aconteció en tal 
fecha. Los textos se redactaron con anterioridad al enlace.  
 
 Los dominicales, por lo general, nunca tratan temas abiertos, pero 
incluso con estas precauciones pueden ocurrir sorpresas desagradables.  El 
suplemento Parade, que se distribuye con 433 periódicos de Estados Unidos y 
leen aproximadamente 75 millones de lectores, le dedicó la portada y un 
reportaje entrevista a Benazir Bhutto el 6 de enero de 2008 bajo el título, ―La 
mejor esperanza americana contra Al-Qaeda‖. Nada que objetar, excepto que 
el 27 de diciembre, es decir una semana antes, la primera ministra pakistaní 
había sido asesinada. El suplemento explicó una decisión que no estuvo 
exenta de polémica alegando la complejidad de un proceso técnico que obliga 
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4.4.5. La portada del dominical 
 
 La portada de un dominical es uno de sus elementos más importantes, 
cuidados y característicos de la publicación y donde busca demostrar esa 
identidad claramente diferencia con el diario, dejar claro que el lector se 
encuentra ante un producto radicalmente diferente. Sus características 
formales, aunque propias de los semanarios, se han ido sofisticando y se 
sitúan ahora más cerca de los mensuales que de los semanarios. Sin embargo, 
a diferencia de las revistas, no se ve obligada a ―tratar de vender todo el 
producto en la portada, lo que nos permite centrarnos en un solo tema o 
ilustración sin explicar el resto de nuestro contenido‖, explica Guimón. Es 
frecuente retrasar la publicación de un reportaje hasta que no se de con la 
―imagen que pueda funcionar como portada‖. 
 
  Por lo general, se recurre a una fotografía en color de gran calidad, en 
muchos casos de estudio y en muy raras ocasiones se opta por la ilustración o 
el fotomontaje. ―Aunque es un segmento que no tiene que competir en el 
quiosco lo cierto es que arriesgamos muy poco‖, opina al respecto Rodrigo 
Sánchez, galardonado portadista. ―Es el carácter familiar de la publicación lo 
que muchas veces nos obliga a apostar sobre seguro y nos aleja del carácter 
innovador que pueden adoptar revistas especializadas o con targets más 
específicos‖, opina al respecto Josep Carles Rius. Hay quien señala, no 
obstante, que la imagen de portada de los dominicales se decide más 
pensando en el anunciante que en el lector, pues el primero busca un producto 
de mucha calidad estética y rechazará los temas duros o las fotos de baja 
calidad donde insertar sus costosos anuncios.  
 
 Un análisis algo apresurado de las portadas de los dominicales y de su 
evolución reciente permite afirmar que el sector se decanta cada vez más por 
las revistas de personajes y por la regla para elecciones de portadas formulada 
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por Richard B. Stolley, célebre director de la revista People: “Joven es mejor 
que viejo, bonito es mejor que feo, televisión es mejor que música, música es 
mejor que cine, cine es mejor que deportes y cualquier cosa es mejor que 
política‖. 
 
 Un segundo análisis de las portadas de celebridades que tanto gustan a 
los suplementos dominicales españoles nos llevaría a constatar que su 
presencia está motivada en la mayoría de los casos por la salida inmediata de 
un producto, normalmente una película o un disco. Se trata de reportajes que 
forman parte de amplias campañas de promoción. ―La portada de los 
suplementos dominicales es el escenario el producto elegido por las 
celebridades para su puesta de largo en sociedad de los productos del 
showbusiness‖, afirma el columnista del Magazine Javier Cuervo.115  En este 
sentido, los suplementos dominicales españoles se asemejan a los populares 
Parade y USWeekly más que a cabeceras como The  New York Times 
Magazine. Por su parte, Josep Carles Rius, responsable del Magazine de La 
Vanguardia considera que la portada se hace también pensado en que el 
producto tenga una presentación agradable, ―pues se trata de un producto con 
vocación de estar presente en la casa del lector, y por tanto que su estética 
resulte agradable‖. Esta opinión es compartida por el responsable de El País 
Semanal.  
 
 Para realizar este epígrafe se han analizado 500 portados de El País 
Semanal de los últimos 15 años y se ha comprobado que la fórmula de Times 
está completamente en vigor. Predominan claramente las portadas de 
personaje, principalmente reconocible, y en numerosas ocasiones del mundo 
del espectáculo. Actrices jóvenes del mundo del cine son los personajes 
predominantes. La persona que más veces ha ocupado la portada de El País 
Semanal ha sido Pedro Almodóvar, seguido de Penélope Cruz.  
 
                                                          
115
 Conversación con el periodista y ex columnista de Magazine en Oviedo en febrero de 2006. 
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 Por lo que se refiere a la temática de las portadas de los dominicales, en 
el siguiente cuadro de elaboración propia puede verse el porcentaje atendiendo 









 Todas las contraportadas de los dominicales están consagradas a la 
publicidad, así como el interior de la portada. Obedece a unos criterios 
estéticos parecidos y generalmente de productos de alta gama, como se 
analiza en el epígrafe correspondiente a la publicidad. 
 
4.4.6 Aspectos visuales y de diseño 
 
 La similitud formal con los semanarios y mensuales hace que estemos 
hablando de un producto que presta especial atención a los elementos de 
diseño, cuyos fundamentos coge de la revista moderna. El desarrollo de ésta, 
tal y como la conocemos en la actualidad, se produjo entre 1945 y 1968 de la 
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mano de la escuela de Nueva York, la etapa dorada del diseño de revistas. Es 
en ese momento cuando se produce un compromiso serio con el diseño. 
Prueba de ello es que apareció la figura del director de arte.  
 
 Las características principales que presentan entonces las revistas 
podemos encontrarlas hoy en los principales magazines. Estas son: la 
preferencia de la fotografía sobre la ilustración, la ampliación de los márgenes 
buscando mayores blancos, la simplificación y sistematización de la tipografía, 
el predominio de los tipos modernos –sobre todo del romano moderno-, la 
búsqueda de una relación proporcional entre el texto y las imágenes intentando 
que no sean elementos aislados, la invasión de los márgenes con fotografías a 
sangre y la utilización del formato paisaje, o fotografía a doble página, la 




 Es El País Semanal el que marca un modelo ―en la línea formal, sobria y 
cosmopolita‖ de la empresa. Muchas otras cabeceras han seguido la línea 
marcada por esta publicación del Grupo Prisa. Milton Glaser y Walter Bernard 
diseñaron el suplemento de La Vanguardia en 1991, que se transformó en La 
Vanguardia Dominical en 1996 de la mano de Carlos Pérez de Rozas y Rosa 
Mundet. En 1994, Roger Black y Ricardo Fetiche elaboran el dominical de El 
Periódico de Catalunya. La imagen gráfica de El Semanal, hoy XL Semanal, es 
decir, el dominical del Grupo Vocento, corrió a cargo de Alfonso Madrigal 
primero y después de Izumi Inoue. 
 
 
4.4.7.  La “obsesión” por los constantes rediseños 
 
 Una de las características de los suplementos dominicales son sus 
constantes rediseños, su interés por ofrecer una imagen moderna y juvenil y de 
acudir a grandes expertos ajenos a sus empresas, tanto estudios nacionales 
como internacionales, para realizar estas labores. En muchos casos han 
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 Gónzalez, L. Pérez, P. op. cit. Pp 46-48. 
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introducido importantes novedades en el panorama de diseño español, como 
reconocen los numerosos galardones internacionales cosechados por el 
Magazine de El Mundo. En otros casos hay ensayado fórmulas inéditas, como 
en el caso del Magazine de la Vanguardia, con una cabecera móvil y que 
cambia de color.  
 
 El único suplemento de domingo claramente diferenciado de esta época 
fue el caso del Magazine de El Mundo. Durante un tiempo representó una 
alternativa formal válida basada en las revistas de finales de los años 60 y 70, 
principalmente norteamericanas, como Esquire o Rolling Stones que 
destacaron estéticamente por la adopción de formatos más parecidos al de los 
periódicos que al de las revistas ilustradas, formatos grandes tipo DIN A 3 o 
incluso mayores. Hay que destacar igualmente que fue el único suplemento 
que no se realizaba en papel satinado o supersatinado, como los demás, sino 
en papel prensa mejorado.  
 
 
 La mayoría de los diseñadores de revistas consideran que lo periodístico 
domina la mayor parte del tiempo: es decir, la explotación máxima de los 
recursos y materiales dirigida hacia el objetivo de una comunicación clara. Lo 
más útil en este sentido es tener una estructura de diseño formalizada. 
 
  El diseñador Ricardo Bermejo se refirió de una forma muy gráfica a este 
tipo de estructuras en el transcurso de un seminario impartido dentro del 
Congreso Mundial de la SND (Society of Newspaper Design), celebrado en 
Barcelona en septiembre de 1995: «Entendemos el diseño y la presentación de 
la información como si hiciéramos un viaje en helicóptero. No queremos un 
viaje en avión de un lado a otro sin ver nada, queremos un viaje en helicóptero 
donde podamos descender por valles, ascender a muchos metros de altitud. Al 
lector se le debe permitir hacer eses juego con el periódico. Poder descender o 
tener la posibilidad de pasar las páginas rápidamente. (…) Tenemos que 
satisfacer a los lectores de la era «postelevisiva», a los lectores «zapping», a 
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los lectores del «sillón de orejas» que se leen todo el periódico desde el 
principio al final; hay que satisfacer a los dos tipos de lectores».117 
 
El País Semanal, la revista dominical de referencia en España aunque 
no sea la más leída, he experimentado nada menos que 9 cambios 
significativos en estos casi 40 años de historia, que han afectado incluso a su 
nombre y a la identidad de su portada. Ha visto estilos muy diferentes. Es 
probablemente una de las publicaciones periódicas españolas que más ha 
mutado. La fotografía y el color se hacen más protagonistas y la tipografía 
queda relegada a algunos titulares y subtítulos que remiten al contenido de la 
publicación. Por lo general, la fotografía ha ocupado el 100 por cien de la 
portada en las diferentes épocas, incluyendo la inicial. En 1991 la cabecera 
pasó a ser XL y cubría toda la parte superior de la revista de izquierda a 
derecha. Durante toda la década de los 90 el formato de la portada está más 
centrado en una imagen impactante, habitualmente primeros planos de un 
personaje público fácilmente reconocible, lo que nos lleva a la primera portada 
de los Domingos de ABC del años 1968. Principalmente las imágenes 
pertenecen a actores y actrices. Se producen diferentes cambios en la 
cabecera que afectan incluso a su disposición que en algunos casos se 
convierte en movible. A finales del 99 llega un cambio radical en el diseño de la 
revista y eso se refleja más que nunca en la portada. ―El País semanal‖ pasa a 
ser ―EP [S]‖ la ―S‖ va variando de color y las siglas ―EP‖ suelen ser en negro o 
blanco. Este cambio viene de la mano de Fernando Gutiérrez, diseñador 
gráfico de origen español establecido en Londres. En estos años se introduce 
un sobre de portada que ocupa algo más de la tercera parte de la misma y en 
la que se recoge el sumario de los contenidos de ese número. El sobre se 
eliminará en el resideño de 2001, probablemente para abaratar costes.  En el 
resto de la portada, la imagen del tema, reportaje o entrevista central, pero 
acompañado de otros textos de más contenidos de ese número. A finales del 
2007 tenemos otro cambio radical en la revista, que viene de la mano del 
rediseño que hace Oscar Mariné y OMB design. La portada de este dominical 
se convierte en una expresión minimalista. La cabecera queda relegada al 
lateral y la imagen es la total protagonista de cada número. ―El objetivo era 
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 Cabello, F. op.cit., p. 258. 
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conseguir una publicación de aspecto contemporáneo para un público masivo a 
través de una articulada propuesta tipográfica y el uso revisado de las 
fotografías e ilustraciones‖. Dos años después se plantea otro rediseño, se 
abandona un cierto minimalismo y se opta por un diseño más convencional. La 
cabecera vuelve a estar en el lugar que le da su nombre y sobre las imágenes 
se superpone el texto con los contenidos. Tras otra revisión en 2011 llega el 
último resideño, en octubre de 2013, con nueva cabera y planteamiento. Vuelve 
una cabecera centrada en la imagen, que se integra con ella. El tema o 
reportaje principal de la revista es el que domina la escena, pero sobre la 
cabecera aparecen un par de líneas con otros contenidos de la publicación. Y 
vuelve la serifa y su tipografía característica -Clarendon- a esa cabecera que 
casi ya ni recordábamos y que no se utilizaban desde 1999. Tanto ―El país‖ 
como ―Semanal‖ aparecen igualados en cuanto a cuerpo tipográfico y color. 
Este nuevo rediseño es una vuelta a los orígenes que realiza el estudio de 
diseño Solo, dirigido por Óscar Germade.  ―El objetivo que persigue este nuevo 
diseño es potenciar el enlace de la revista con su origen y una mayor 
coherencia con la marca EL PAÍS‖, señala el diseñador. 118 ―Se trata de 
recuperar la tradición y usarla de forma innovadora‖. En palabras del propio 
diario, la portada ―se convierte en un espacio abierto a la experimentación y al 
riesgo. Los protagonistas conviven con ideas y conceptos más abstractos; las 
fotografías lo hacen con las ilustraciones y otras soluciones gráficas. La 
tipografía gana importancia y se usa de forma más atrevida y libre. El objetivo 
es impactar y sorprender. La portada se convierte en una ventana por la que no 
solo pasan personajes, también todo aquello que cambia el mundo y la forma 
en que vivimos‖. El diseñador Germade, reconoce la influencia de Time, lo que 
se aprecia claramente en las portadas. Es fácilmente constatable que desde 
esa fecha ha habido una disminución considerable de las celebrities del mundo 










4.4.8 La importancia de la fotografía 
 
Como hemos visto en los orígenes de los suplementos dominicales, así 
como en el breve repaso a la historia de las revistas que han ejercido alguna 
influencia sobre ellos, la fotografía constituye un elemento de especial 
relevancia en este producto editorial. La fotografía en color se encuentra en su 
origen y en su adn. También es esencial para su formato estrella y objeto de 
estudio de esta investigación: los grandes reportajes.  
 
Los contenidos visuales representan aproximadamente un 70% de la superficie 
total de los dominicales suplementos (excluyendo superficie publicitaria), 
principalmente fotografías y en menor medida ilustración e infografía. Se 
imprimen, en su mayoría, en papel satinado o supersatiando de mayor gramaje 
que el papel prensa, y en gran calidad de impresión, lo que garantiza además 
una reproducción fotográfica de mayor calidad. 
 
El porcentaje señalado, así como las características del papel y de 
impresión, se han mantenido más o menos constantes a lo largo del periodo 
analizado, es decir, los quince primeros años del siglo XXI. Estos rasgos los 
podemos observar también en épocas anteriores. Ahora bien, si la superficie no 
ha variado, vasta una rápida mirada con ánimo comparativo a una docena de 
suplementos de las últimas décadas de las distintas cabeceras para comprobar 
que la naturaleza y la función de las fotografías de los dominicales ha 
cambiado considerablemente.  
  
Consideramos que este aspecto de los dominicales requeriría un estudio 
a fondo y excede en buena medida el propósito de esta investigación, así como 
los conocimientos técnicos de su autora, más centrados en los aspectos del 
periodismo escrito. Sin embargo, nos parece oportuno señalar algunos rasgos 
de esta evolución de forma sucinta.  
 
A lo largo de los años de la elaboración de este trabajo doctoral, he 
tenido el privilegio de trabajar con algunos de los mejores fotógrafos españoles 
que han publicado reportajes en todas las cabeceras estudiadas. Los 
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siguientes párrafos son extractos de las conversaciones mantenidas con ellos 
respecto a la función y rasgos de la fotografía en los suplementos y su 
evolución. Por la relevancia de sus protagonistas y por el alto interés del 
contenido de sus declaraciones me ha parecido que debían de estar en este 




―Si entendemos como gran reportaje, el plato fuerte del número o la 
cover, como nosotros lo llamamos, desde 2000 están agotadas las fórmulas y 
al menos desde el punto de vista gráfico hay muy poco gran reportaje, muy 
poca inversión en fotografía. Ahora se aprecia mucho lujo pero poca 
profundidad en temas gráficos. Ahora se hacen encargos del tipo ―Vete a Roma 
un día y el texto ya lo hace el corresponsal. El gran reportaje se compra o se 
encarga a agencias, pero han desaparecido de las redacciones los fotógrafos. 
Todavía hay equipos de reporteros en algunos dominicales, pero no de 
fotógrafos que puedan estar un mes o una semana haciendo un tema. Así es 
que son dos patas que por lo general no se acompañan‖. 
 
―Al principio de los dominicales, ésto sí sucedía, había un margen amplio 
para encargar temas de esta naturaleza y de este calado. Yo entonces era 
editor gráfico de El País Semanal y el periódico envió a Maruja Torres y a 
Juantxo Rodríguez a hacer un amplio reportaje sobre la huella de los jesuitas 
en Latinoamérica. Entonces sucedió la invasión de Panamá por Estados 
Unidos y se produjo el disparo que mató a Juanxto Rodríguez, pero ellos en 
realidad estaban recorriendo el continente durante un mes para una serie de 
reportajes para El País Semanal. Esto hoy es sencillamente impensable, en 
ninguno de los grandes dominicales. Desde el punto de vista gráfico, al 
reportaje del dominical yo creo que ni siquiera existe. Prueba de ello es que ni 
siquiera exista la figura de editor gráfico, no hay una idea global estética ni de 
imagen de la revista Creo que el lector se da cuenta pero no sabe porqué‖.  
 
―En estos momentos interviene los expertos en marketing y los 
departamentos comerciales. Saben qué temas les pueden aportar lectores y 
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publicidad. Por lo general se prefiere una mujer joven, actriz preferiblemente, 
novedosa que luzca a nivel visual, con mucho estilismo. Los magazines se 
asemejan muchos a las revistas de moda. El tema de fondo tiene dos patas, la 
gráfica y la literaria‖. 
 
―La cualidad más importante de un fotógrafo que trabaja para un 
dominical en las actuales circunstancias creo que es tener oficio, poder resolver 
la foto en cinco o diez minutos. Richard Avedon no aceptaba una sesión de 
fotos que no llevara al menos 4 horas. Se da la paradoja de que la gente que 
tiene mucho tiempo tampoco tiene grandes cosas que decir.‖ 
 
 ―La mayoría de los retratos los hacen hoy fotógrafos de moda. Incluso 
los asesores de imagen de los retratados preguntan quién va a ser el fotógrafo 
que va a realizar la sesión. Por eso los principales fotógrafos que trabajan 
haciendo retratos en los dominicales son fotógrafos de moda, por eso los 
dominicales parecen revistas de moda la mayoría de las veces. Y si no lo es, 
tiende a actuar como un fotógrafo de moda. Las personas dejan de ser 
personas para convertirse en modelos, en lo que predomina es la función 
estética. Por eso los tipos feos y gordos han desaparecido de los suplementos 
dominicales. Ahora se hace publicity o te piden las fotos y te las devuelven 
retocadas desde estudios de Los Angeles‖.  
 
 
 ―Algo impensable hace unos años es que se publica material gráfico 
proporcionado por las agencias de relaciones públicas de los actores, modelos 
y otros personajes que salen en los dominicales. Por eso se ha perdido 
identidad visual propia y todos se parecen tanto entre ellos. En cierta ocasión 
fui a hacer una fotografía a una conocida modelo, para Magazine de El Mundo. 
Cuando llegué había una persona de su equipo que lo controlaba toda. No me 
dejaron hablar con ella, que puso estas posturitas típicas de las modelos. Hasta 
un miembro de su equipo me dijo desde dónde tenía que hacer la foto. Cuando 
llegué a la redacción dije que yo no quería firmar el trabajo. Yo no había hecho 





―Hubo un tiempo que gracias a la complicidad de Rosa Muñoz en El 
Magazine de El Mundo hicimos cosas originales y creativas. Creo que los 
dominicales o cambian o mueren, se han convertido en un puro vehículo de 
promoción, soporte publicitario. Desde el punto de vista gráfico no aportan 
nada. Se parecen demasiado a las revistas femeninas para lectoras que tienen 
otras opciones y no son capaces de atraer a los jóvenes‖.  




―Ya no hay punto de comparación. Sencillamente es otra historia, otro 
capítulo. El cambio en muy poco tiempo ha sido abismal. (Por encargo de El 
País Semanal, 1995 realizó seis viajes a Latinoamérica. En cada uno de ellos 
siguió los pasos de uno de los grandes conquistadores españoles y recorrió y 
fotografió las rutas que les llevaron a los primeros asentamientos de El Nuevo 
Mundo. Dos años antes había documentado los efectos del Sida en efermos de 
una docena de países de todo el mundo). Nadie habla de la precarización de 
los fotoperiodistas, prácticamente han dejado de existirLos dominicales hoy, 
desde el punto de vista de la fotografía se han convertido en fábricas de 
sueños y responden a una estética concreta. Incluso cuando se trata la 
pobreza y la miseria tiene que guardar una estética. No se reivindica nada, solo 
hay productos, escenarios y paisajes. Todo es neutro y no se debe de fastidiar 
el domingo del lector. Se utiliza material proporcionado por las propias marcas, 
publicity, por lo que el resultado es casi publicitario. Prima más esa 
circunstancia que la imagen del medio, su identidad visual.‖ 
     
  
―Los años de mayor libertad creativa para los fotógrafos corresponden a 
los 90 en El País Semanal y posteriormente en Magazine de El Mundo. Ahora 
no interesa la personalidad del fotógrafo o su mirada. Lo importante es resolver 
en poco tiempo ofreciendo glamour y todo muy estético. Da igual que estes 
ante un Premio Nobel o un narcotraficante, lo que impera es la estética de 
Hollywood, un planteamiento hiperestético que crea un mundo de ficción., un 
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mundo feliz que oculta realidades. Se puede fotografiar las Hurdes siempre que 
sean bonitas. Todo tiene maquillaje y puesta en escena. Todos los personajes 
que eligen son casi modelos, da igual que sea un agricultor, un obrero o un 
arquitecto. El dominical sigue siendo un medio visualmente muy agradecido, 
comparable a revistas como National Geographic o Life pero que creo que hoy 
sirve los intereses que sirve, pero por otro lado no hace más que reflejar el 
cambio en la sociedad, la preocupación por lo estético y lo cool‖.  
  
 Luis de las Alas 
 
―La fotografía ha perdido claramente peso, ha ganado el diseño. La 
figura del director de arte ha ganado importancia mientras que ha desaparecido 
la figura del editor gráfico. En los equipos que deciden los suplementos han 
dejado de estar los editores gráficos y los fotógrafos. Ya no hay nadie que sepa 
realmente de fotografía. Sobre todo hay retrato, porque contar una historia 
como lo hacía LIfe o Nationgal Geographic es muchísimo más caro y laborioso. 
Y requiere días y días de trabajo‖ 
. 
―En general los temas son más light, prácticamente no hay temas duros, 
en buena parte porque se planifican pensando en el anunciante. Y no queda 
bien un cadáver o un deshaucio junto a un bolso de Chanel. Recuerdo en los 
noventa, cuando El País Semanal tiraba un millón y medio de ejemplares, que 
hicimos una portada de un skindhead de espaldas, con la cabeza tatuada y 
repada. Dudo que algo se volviera hacer. O quizá si, pero no en el número 
extra de Navidad, como entonces‖. 
 
―Ni siquiera se hace la foto glamour, porque no hay medios, algo del tipo 
de Annie Leibovitz. Ojalá se pudiera hacer algo así. El resultado se queda a 
medio camino, una especie de foto documental. Es cierto que hubo una época 
dorada en la historia de los dominicales donde lo que mandaba era 
prácticamente la imagen, el fotógrafo era la estrella, pero quizá se pasó al 
extremo contrario. He publicado en todos los dominicales españoles y he visto 




―El trabajo hoy para un fotógrafo no sale rentable dado lo que han bajado 
las tarifas. Al final tienes que ir a un sitio y vender la historia a tres o cuatro 




―Creo que en general soporta la mayor parte del peso de los contenidos 
de los Dominicales. Los dominicales son al menos en un 70% de contenido 
visual, es decir, la decisión de que un tema o un personaje sea considerado 
como interesante y con ello publicable o no en un dominical, es su potencia 
visual, un tema interesante que no pueda ser ilustrado con imágenes potentes 
tiene muy pocas posibilidades o ninguna de salir a la luz. Eso no quiere decir 
que los temas publicados no tengan generalmente un interesante contenido‖. 
 
―Hay dos tipos de fotografía que me gusta hacer, una es meramente 
descriptiva, de acompañamiento de un personaje, una situación, una vivencia. 
Por otro lado, me gusta igualmente hacer una fotografía lúdica, divertida, 
alegre, de interacción con el personaje, o con la situación, que no pretende 
tocar nada más que un aspecto real, pero parcial‖. 
 
―No todas las fotografías que se publican tienen la misma línea. Hay 
temas tratados con fotografías documentalistas, si bien es cierto que pocos, y 
se distinguen perfectamente de aquellos otros que no. Teniendo en cuenta que 
la fotografía difícilmente puede ser objetiva, ni los unos ni los otros son 
ilustrativos, sino interpretativos. 
 
―Cada dominical tiene una línea fotográfica, que no siempre trata de 
embellecer la realidad, o no en todos la idea de glamour es la misma, cada 
medio trata de distinguirse por su identidad gráfica: un glamour más 
vanguardista, o más clásico, destaca el Mundo por su estilo gráfico 





―Es un hecho que la prensa rosa ha intoxicado las páginas de los 
Dominicales, que han dejado de ser soporte de temas más elaborados y 
tratados en profundidad que los diarios, para pasar a ocupar sus páginas con 
caras bonitas, personajes sexys, del mundo del cine, la televisión, la moda, la 
música, etc, tratando de darle una pátina de cultura que pocas veces responde 
a ello.  
Hay que tener en cuenta quienes son los anunciantes de estos soportes y lo 
que desean que acompañe a sus páginas de anuncios cada Domingo, que 
considero que han tenido mucho que ver en este cambio de contenidos‖. 
 
―En general, se acusa falta de medios, falta de tiempo, falta de un 
planteamiento visual a la hora de elaborar los reportajes, ausencia de editor 
fotográfico… El editor gráfico se ha convertido en un conseguidor de fotografías 
gratuitas, los dominicales apenas cuentan ahora con presupuesto para comprar 
y mucho menos para producir temas. No es que falte tiempo, es que no existe. 
Los planteamientos visuales están en manos de las ganas de los fotógrafos, es 
decir, si tiene muchas ganas, hará un planteamiento nuevo, más arriesgado, lo 
producirá él mismo y lo ofrecerá a bajo coste; si es del agrado del redactor jefe 




―El papel de la fotografía en los dominicales españoles, es básicamente 
mostrar ilustraciones, por eso hay tanto retrato posado; están más cerca de ser 
ilustraciones‖. 
 
―A mi me gusta el reportaje social libre; algo imposible hoy en día en la 
prensa Global. Estoy de acuerdo hay una gran cantidad de retratos, algo que 
en mi opinión comienza a mediados de los años 80 y principios de los 90‖. 
 
―Hay un giro hacia la fotografia de las celebrities, estilos de vida....como 
vivir, comer, hacer el amor (sexo). Todo menos mostrar una realidad muy dura 
y desigual en el mundo social y geopolítico. Todo esto creo es deliberado, es 
una manera de distraer ( los medios de comunicación tienes intereses creados 
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), con esto no quiero decir que no hay grandísimos periodistas ( a los que 
respeto muchísimo ), el problema es que hay intereses creados en los grupos a 
los que pertenecen los grandes medios de comunicación‖. 
 
―Creo hay falta de tiempo y medios, también por supuesto un buen editor 
gráfico, en breve cuando los móviles puedan imprimir con una calidad 




―Las fotografías en un dominical siguen teniendo mucha importancia. Te 
introducen en el tema, como los titulares, es el primer elemento en el que 
reparas. Son una invitación a leerlos‖.   
 
―Se pretende hacer periodismo de alta costura en la época del fast food. 
El fotoperiodismo, los reportajes fotográficos llevan tiempo y la sensación que 
tengo al trabajar para un dominical es que casi casi trabajamos con los 
márgenes de un diario. No hay tiempo para explicarte cómo quiere el reportaje, 
cuáles son los aspectos visuales, la historia que hay que contar. Yo antes me 
consideraba un artesano, era importante el cómo hacia las cosas, el tiempo 
que invertía, me importaba desarrollarme como fotógrafo, alcanzar mi 
potencial, ahora voy a resolver la papeleta, la situación‖. 
 
―A veces tengo la sensación de que gran parte de lo que hacemos son 
medio publirreportajes, la mayoría de las veces publicamos cosas porque 
alguien por algún motivo le interesa que eso salga. Y no se si eso coincide de 
verdad con lo que quiere el lector‖. 
  
―Se trabaja tan rápido que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Hay 
que saber salir al paso sobre la marcha y por lo general entregar el trabajo muy 
rápido. Todo se convierte en una rueda. Se tiende al retrato porque es lo más 
rápido. Pero las personas que fotografiamos cada vez tienen menos tiempo y 
hay que trabajar en esas condiciones. Los dominicales tienden a temas 
banales, superficiales. A veces tratamos temas mas comprometidos y 
177 
 
profundos pero intentamos que no sean imágenes dañinas. No queremos 
amargar a nadie los domingos. La gente tiene derecho a ser feliz‖. 
 
 
 En general, se puede observar en la evolución de los dominicales que se 
ha renunciado al reportaje fotográfico y a la fotografía de actualidad, puesto 
que ésta ya la tiene el lector en los periódicos y además en color. Se han 
buscado por tanto otros caminos, principalmente las fotografías de estudio y 
cuidados posados planteados fundamentalmente con criterios esteticistas. 
Antes de la actual crisis que afecta tanto a sus recursos, eran frecuentes las 
costosas producciones dramatizadas. En general hay una preponderancia del 
retrato y del posado, así como del personaje en promoción, pues es la única 
forma de obtener a las celebridades.  
 
 En este paulatino abandono de la fotonoticia que acompañó a sus 
orígenes, los más críticos ven una mayor preocupación por las cuestiones 
puramente estéticas que comunicativas. Así, el galardonado fotorreportero 
Gervasio Sánchez escribe: ―Se constata el abandono gradual de la función 
sociointegradora que los media históricamente poseían, en beneficio de la 
espectacularización y dramatización de la información a la que hoy se asiste. 
Las fotografías de las estrellas pesan más que las news photos y mucho más 
que los asuntos sobre las transformaciones sociales o los problemas de un 
país o de la humanidad en relación con la definición de lo que puede ser 
publicable. El territorio del fotoperiodismo tiende a desviarse hacia las 
personas, hacia el show business, hacia el star system‖. 119 Lo cierto es que 
este tipo de grandes producciones han convivido durante un tiempo con 
trabajos de gran calidad y temática variada como los de Cristina García 
Rodero, Sebastián Salgado, y el propio Gervasio Sánchez y todos los 
fotógrafos mencionados, imposibles de encontrar en otro tipo de soporte en 
nuestro país. 
 
                                                          
119
 Sousa, J.P.; Historia crítica del periodismo occidental, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 
2003, p. 201. 
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En Estados Unidos se ha empezado a popularizar el término 
―churnalims‖ al referirse al gran número de informaciones que aparecen en 
prensa y que consisten exclusivamente en un ―corta y pega‖ del material 
proporcionado por las agencias de Relaciones Públicas, gabinetes de Prensa y 
de comunicación. Sin entrar en más detalles, apuntamos simplemente la 
práctica de ―churnalism‖ de material fotográfico en la que están incurriendo los 
suplementos dominicales, a juzgar por las palabras de fotógrafos de prestigio. 
 
 
4.4.9 Temática y contenidos  
 
 Una de las características principales de los suplementos dominicales 
tipo revista es la diversidad y amplitud de los temas que tratan en profundidad, 
llevan a portada o simplemente plantean a los lectores en forma de entrevista, 
reportaje, suelto o reseña, como señala el responsable de El País Semanal. 
―Creo que esta es una de nuestras señas de identidad y lo que más nos 
diferencia de las revistas‖, afirma Guimón. Este carácter de revista de revistas 
es señalado igualmente por Diego Tapia, redactor jefe de XL Semanal. ―La 
diversidad de temas de portada es imposible de encontrar en otro tipo de 
publicación. Hay domingos que podría ser una revista de información general, 
otra de televisión, moda, viajes, cine, divulgación científica...‖. 
 
 No obstante, parece que hay ciertos temas que quedan fuera a la hora 
de planificar los contenidos. Son los propios de la prensa del corazón, sucesos, 
economía y en algunos casos temas considerados ―demasiado duros‖ para una 
lectura de domingo. ―Nosotros no tenemos listas negras, excepto el propio 
sentido común, evidentemente hay temas que jamás trataremos, pero hemos 
llevado a portada asuntos que jamás verían la luz en otra publicación, como, 
por ejemplo, la historia de Daniel Alvarez, un sordo-ciego, o la vida de una 
mosca de laboratorio‖.  
 
 En los últimos años se puede apreciar, a pesar del gran abanico teórico 
de temáticas, un aumento de temas relacionados con la promoción de 
productos y personajes públicos del mundo del espectáculo, una mayor 
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apuesta por temas relacionados con estilos de vida, y una presencia creciente 
de asuntos relacionados con la dimensión personal del lector. Es interesante 
señalar en este sentido la creciente presencia de ensayos sobre psicología y 
afines y que podríamos calificar como ―reportajes de autoayuda‖.  
 
 Alejados de la actualidad inmediata, los suplementos buscan su propia 
―actualidad‖. De este modo, se cultiva con profusión la efeméride y los temas 
conmemorativos, así como los acontecimientos relacionados con aspectos 
comerciales que puedan suponer una entrada importante de publicidad: 
Navidad, día del padre, de la madre, de los enamorados… 
 
 Todas estas circunstancias han ido decantando los contenidos de los 
suplementos hacia la ―peoplelización‖, el culto a las figuras del starsystem y del 
establishment. La calidad literaria, lo cuidado de las fotografías y la 
presentación, las audiencias millonarias han hecho de los suplementos 
dominicales uno de los vehículos preferidos para la promoción de 
personalidades a la hora de elegir el canal con el que acercarse a la opinión 
pública. En este sentido, cabe señalar que el actual Rey Felipe VI, solo ha 
posado y ha ofrecido declaraciones ―en exclusiva‖ para medios escritos a los 
dominicales en su etapa como Principe de Asturias. Su primera entrevista es 
concedida, al cumplir los 17 años, a Luis María Anson en Los Domingos de 
ABC. Con motivo de su 30 y 40 cumpleaños ha posado para el XL Semanal. El 
único posado de los Príncipes de Asturias se concedió a El País Semanal con 
motivo de los 25 años de la Fundación Príncipe de Asturias. 
 
 
Para hacer este epígrafe se ha analizado la temática de 500 reportajes 
bien de portada bien reportaje principal de Magazine La Vanguardia durante el 
periodo 2000-2015. Como puede observarse, hay una mayoría de temas 
relacionados con el mundo del espectáculo, el cine y lo que podríamos llamar 






La “relación especial” con el mundo del cine 
 
La publicidad y la promoción siempre han sido las herramientas 
fundamentales de las que se han valido productoras y distribuidoras 
cinematográficas para dar a conocer sus creaciones y llamar la atención del  
público. Cada vez más se intenta que las películas ocupen huecos en los 
medios de comunicación, que se convierten así en poderosas herramientas de 
promoción. Estas acciones, conocidas como publicity, buscan generar 
información relacionada con la producción, que posteriormente aparecerá en 
los medios. Las ruedas de prensa, las invitaciones a los medios para la 
asistencia al rodaje o simplemente el envío de dossieres y material promocional 
a las redacciones son las formas más habituales de cosechar atención 
mediática. (incluir nota del estudio) De este modo se puede obtener una 
presencia considerable en el espacio público, que ayudará a dar a conocer la 
película de manera mucho más económica que la publicidad convencional. 
 
Uno de los soportes en los que mayor respuesta encuentran este tipo de 
acciones promocionales, por su estructura y capacidad para alternar los temas 
de actualidad con el análisis y por la importancia que en ellos tiene la 
fotografía, son los suplementos dominicales. La tendencia actual es la de 
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exhibir un mayor número de copias en menos tiempo y contar con mayores 
campañas de publicidad a la búsqueda de una amortización rápida para 
maximizar el resto de ventanas audiovisuales.  
 
Como consecuencia de la aceleración de los ciclos de explotación, las 
actividades de marketing y promoción de un largometraje cobran un papel cada 
vez más importante. Así se desprende de un estudio en profundidad elaborado 
en la Universidad del País Vasco en 2006 por Miguel Angel Casado, Iker 
Meriodo, y Estefanía Jiménez bajo el título ―La presencia del cine en los medios 
de comunicación: los suplementos dominicales ante la actualidad 
cinematográfica‖. Su principal conclusión es que la actualidad cinematográfica 
es uno de los elementos más importantes que nutren la agenda de los 
suplementos dominicales españoles. En este sentido, en la medida en la que 
está planificado un estreno cinematográfico, aparecen entrevistas y reportajes 
relacionados, directa o indirectamente, con esa película; las empresas 
editoriales de los suplementos dominicales están integradas en grupos con 
intereses en el terreno cinematográfico. Así, participan en productoras o 
distribuidoras, o incluso en televisiones, que tienen la obligación de invertir en 
producciones cinematográficas. 120 
 
 
Los suplementos semanales publican las piezas referidas a los estrenos 
en las fechas inmediatamente anteriores al mismo. Sin embargo, quizás lo más 
interesante es observar que la gran parte de las películas que reciben dos o 
más impactos son grandes producciones norteamericanas, y que estas 
consiguen impactos a lo largo de todo el año, incluso meses antes del estreno 
de la película, consiguiendo generar un expectación en torno a la misma que  
en muy pocos casos se genera alrededor de las producciones españolas. 
 
 
En síntesis, como señala el estudio, El País Semanal dedicó entre un 5 y 
un 10% de media de sus páginas al cine en el año 2005. En el mismo período, 





XL Semanal supuso prácticamente un 10% y en el Magazine de El Mundo casi 
un 20% de su espacio no publicitario se dedicó al cine y su entorno. 
 
Las modalidades se pueden clasificar en cuatro grupos. En primer lugar, 
aquellas referidas a los personajes del cine, principalmente actores y 
directores, siendo la mayoría de estas piezas entrevistas. En segundo lugar, las 
referidas directamente a algún largometraje. En tercer lugar las que se centran 
en un tema llevado a la agenda o puesto de actualidad como consecuencia del 
estreno de una película. Por último, aquellas en las que se alude al mundo del 
cine de manera más indirecta, al referirse a objetos vinculados a películas (por 
ejemplo, un reportaje sobre los relojes de la película El aviador en El País 
Semanal) o simplemente a eventos cinematográficos como la ceremonia de 
entrega de los Oscar o las fiestas a continuación de ésta. 
 
Lo más significativo es el reflejo que se produce del mercado real de la 
distribución cinematográfica dominado por las empresas norteamericanas. Las 
películas distribuidas por las principales empresas multinacionales (Sony, 
UIP,Walt Disney,Warner y Fox) supusieron un 60% del total de las publicadas 
en los suplementos. El cine y todo lo relacionado con él es una significativa 
área temática que proporciona de modo regular contenidos a los suplementos 
dominicales. La esencia de las cinematografías está representada por actores, 
actrices, directores, personalidades que en razón de los medios de 
comunicación se convierten en referentes a nivel sociocultural. 
 
Los suplementos dominicales, además, han ido aumentado sus 
estrechos vínculos con el mundo del espectáculo en todos los sentidos. Los 
suplementos, tal vez más que ningún otro spin-off de los diarios han abrazado 
abiertamente la fórmula ―infotainment‖, un concepto que proviene del análisis 
de la información televisiva y alude a la unión de dos términos tradicionalmente 
contrapuestos: information (información) y entertainment (entretenimiento). El 
infoentretenimiento es definido como la tendencia de los medios periodísticos 
de presentar la información "como mero espectáculo‖ cuya función real es la de 
servir de contenedor para la publicidad o las actividades comerciales."  
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 El propio suplemento El País Semanal utiliza por primera vez la palabra 
espectáculo a la hora de definirse desde que se creó en 1997. Lo hace con 
motivo de su última renovación, en octubre de 2006. ―El País Semanal se 
transforma desde su primera página hasta la última. Es un cambio total. Los 
contenidos y la imagen se unen para enfocar las miradas del siglo XXI. Esta 
nueva propuesta busca cumplir un desafío: fusionar el periodismo con 
mayúsculas, el espectáculo y la modernidad en un soporte fresco, innovador y 
sorprendente. Estos elementos asaltarán al lector desde el primer segundo, 
cuando sus ojos se encuentren con la nueva portada de la publicación. Será un 
flechazo. Imágenes directas, limpias y con fuerza darán la bienvenida al lector, 
mirándole cara a cara e invitándole a adentrarse en un universo en constante 
cambio bajo el nombre, de nuevo, de El País Semanal, la cabecera que le 
colocó como la publicación de vanguardia desde su estreno, en el año 1976‖. 
4.4.10 Valores que promueven y función social 
 
Hemos visto de una forma resumida los orígenes y principales pautas 
que marcan la evolución de las principales cabeceras españolas del sector, en 
sus aspectos formales y empresariales antes de entrar en el presente siglo. 
Aunque en el epígrafe siguiente entraremos en su evolución a lo largo de lo 
que va de siglo XXI y en su situación actual, cabe preguntarse, en este punto, 
cuál ha sido el papel que, como medios de comunicación social, desempeñaron 
en este periodo en la sociedad española. Éste fue precisamente el propósito de 
la investigación llevada a cabo por María Soledad Vargas Carrillo en la tesis 
doctoral ―Estilos de vida, ética y estética en los suplementos dominicales de los 
diarios ABC, La Vanguardia y El País 1974-1999‖, defendida en la Universidad 
Autónoma de Barcelona en el año 2006.  
 
 La hipótesis fundamental de esta investigación es que los suplementos 
dominicales han desempeñado un papel de primer orden en la consolidación 
de la sociedad de consumo en la España de ese periodo y han establecido 
modelos de conducta, principios éticos y estéticos fundamentalmente dirigidos 
a las élites dominantes como un elemento de identificación, y a la sociedad en 
general, como una forma de control y de reconocimiento. ―Si los dominicales 
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amplían la mirada de los diarios a los que están vinculados, lo hacen hacia la 
faceta más íntima de estos personajes y si se desplazan a otros grupos que 
conforman la sociedad que muchas veces han permanecido al margen lo 
hacen con un fin moral, como de advertencia de lo que les puede suceder a 
aquellos que no se enmarquen dentro de las normas del juego que ha 
establecido el sistema‖. 
 
 La segunda hipótesis plantea que los dominicales han sido más 
permeables que los diarios de información general a los que están vinculados a 
las transformaciones de la sociedad, y las han plasmado en sus textos, 
imágenes, protagonistas, escenarios, etc... ―En los dominicales encontramos un 
abanico más amplio de protagonistas, niños, ancianos, mujeres que en la 
prensa son invisibles o menos visibles. No obstante, su presencia cumple con 
la función de definir modelos de vida ético y estéticos, es decir, para ser 
imitados o rechazados, que han efectuado un proceso de homologación con los 
arquetipos dominantes (mejoramiento), y presentan a los otros para servir de 
advertencia o cumplir un rol moralizador (moraleja) para que sus conductas 
negativas no sean repetidas o emuladas por los lectores‖, escribe Vargas 
Carrillo. 
 
 El peso de la publicidad en los dominicales, según la autora de la tesis, 
es decisivo ―para establecer modelos de posesión privada de bienes que 
proporcionan bienestar y confort y de esta forma fomentan la consolidación, 
ampliación y adecuación de estos bienes privados a las nuevas circunstancias‖. 
 
 La autora ha estudiado en profundidad la evolución de los tres 
suplementos escogidos para el análisis a lo largo del cuarto de siglo indicado y 
ha ido determinando en cada uno de ellos los rasgos de cada etapa histórica. 
Así, En Los domingos de ABC en los años 70 se mantiene el predominio del 
texto sobre la imagen, y de los textos periodísticos sobre la publicidad. Cada 
vez hay más imágenes en color. La publicidad, en términos generales, proviene 
de productos nacionales. En los anuncios nacionales, la proporción de texto es 
mayoritaria sobre la imagen, al revés que en los anuncios internacionales. Son 
importantes las páginas dedicadas al entretenimiento y al ocio: pasatiempos, 
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páginas de historietas y humor. En los años 80 ya hay secciones de ir de 
compras, salud y belleza y consejos para vivir mejor. Aparecen secciones 
vinculadas al ocio y al consumo, como ir de compras. Se incluye la cartelera de 
televisión y aparece la publicidad de coches y de bebidas alcohólicas. A finales 
de esa década aparecen los reportajes donde el autor se limita a poner los pies 
de fotos y gana presencia el coordinar o estilista. Muchas secciones son 
propias de la prensa femenina: moda, gastronomía, salud, decoración y 
empiezan a introducirse estilos de vida. ―Se empieza a producir un 
desplazamiento de estilos de vida sencillos a otros más sofisticados y elitistas‖, 
concluye la autora. En los años 90 aparecen diferentes secciones dedicadas a 
productos y sus características y ya se facilitan precios, así como direcciones 
de dónde encontrarlos. Surgen los textos híbridos, a medio camino entre la 
publicidad y la información. 
 
 La autora realiza un estudio similar de la evolución de El País Semanal. 
Ya a principios de la década de los ochenta, señala la profesora Vargas, hay un 
claro predominio de imágenes sobre texto, personajes humanos identificados 
con nombres y apellidos y se abre el camino hacia las historias protagonizadas 
por las celebridades. Han desaparecido los crucigramas, horóscopos y 
pasatiempos de los años anteriores. 
  
 
En 1989 El País Semanal ha aumentado considerablemente en páginas 
y publicidad, principalmente de coches y bebidas alcohólicas y productos 
relacionados con la mejora personal (libros de autoayuda, productos para 
adelgazar, estar más bella). Aparecen nuevas secciones de viajes, rutas 
gastronómicas... ―En los dominicales de los años 90 se consolida los espacios 
que están en la frontera entre textos redaccionales y publicitarios, con 
secciones como moda, decoración, motor. En los años 90 la publicidad es 
prácticamente imagen, sólo una frase o slogan, continúan los coches, tabaco y 
bebidas alcohólicas y empiezan a aparecer artículos de lujo, como relojes con 




 En esa década se consolida la presencia de personajes del mundo de la 
cultura, cine, espectáculo, pero siempre tratados en su parte más humana: es 
decir, ―no tanto como actúa o canta sino cómo fue su vida como un niño de la 
guerra...‖. El análisis de la evolución de El País Semanal en los 25 años objeto 
de estudio concluye con la siguiente frase: ―De la austeridad progresista al 
elitismo exacerbado‖ 
 
 Con respecto al último dominical analizado, es decir, el elaborado por el 
diario La Vanguardia, la evolución es similar a la experimentada por las dos 
cabeceras anteriores. A mediados de los años 80 priman la cartelera de 
espectáculos, televisión, cine, teatro. Entrevistas a personajes conocidos en el 
ámbito público, pero en las que se destacan sus facetas más íntimas y 
personales. La sección de ―El arte de vivir‖ recoge la información típica del 
periodismo de servicios: compras, con precios y direcciones. En esa década 
hay pasatiempos -crucigramas y ajedrez-, secciones muy populares en los 
orígenes de los dominicales, que en muchos casos ya han desaparecido. 
 
 En febrero del 1994 aparece ya La Vanguardia Magazine, con nuevas 
secciones de viajes, moda, motor y una mayor apuesta por los reportajes. 
Aparecen secciones fijas típicas del periodismo de servicios y una importante 
presencia de productos de belleza de marcas exclusivas y de lujo. ―Al revisar 
las páginas de este ejemplar de la primera semana de enero de 1999 –escribe 
la autora- me doy cuenta de que estamos en una etapa donde dominan la 
estética en las formas y en los temas. Por tanto, estos suplementos cumplen la 
función de hacer circular entre los lectores ciertos imaginarios y también 
sueños a los que aspirar. El estilo de vida que se está promoviendo es el de 
una sociedad del bienestar y el entretenimiento donde se pueden centrar en la 
satisfacción de las necesidades de la fantasía y la ilusión‖. Como veremos más 
adelante, este dominical, tras un periodo de mayor sensibilidad hacia temas 
sociales, ha vuelto de nuevo a la fórmula de evasión y periodismo de servicios 
por la que aposto en 1994.  
 
 Uno de los principales actores protagonistas de los dominicales como el 
Magazine son los productos novedosos en ámbitos como moda, belleza, 
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decoración... Aquí se están transmitiendo los valores de comodidad, bienestar, 
belleza, salud. Del mismo modo, los valores estéticos del mundo del diseño, 
vanguardia, modernidad y un estilo de vida donde predomina el lujo, las marcas 
de prestigio y la distinción.  La sociedad española accede a la modernidad y a 
todos los objetos que de ella se derivan.  
 
4.4.11. La opinión de los suplementos dominicales  
 
 Finalmente, y de manera sucinta, se exponen las opiniones de los 
actuales responsables de los suplementos que ha podido recabar la autora a lo 
largo del tiempo de elaboración de este trabajo: 
 
Ana Tagarro, Redactora jefe XL Semanal  
 
―Las grandes historias interesan al ser humano desde la tribu, 
interesarán siempre incluso al margen del Periodismo, pero hay que contarlas 
bien. Mentiría si dijera que la crisis no nos ha afectado y que no hemos 
recortado, pero seguimos intentando producir de la mejor manera posible con 
los medios que hay. Quizá ahora no se puede gastar en viajes, coberturas ni 
seguros como antes, pero se aprovechan las redes sociales, otros contactos y 
se hacen sinergias con medios internacionales que antes eran difíciles; 
nosotros tenemos acuerdos con revistas europeas‖. 
 
―Ahora bien, las grandes historias no están necesariamente en Siria, en 
el Congo… pueden estar aquí. Y no necesariamente en los barrios pobres. Hay 
grandes historias en los personajes colaterales de casi todo. La cuestión es 
encontrar la historia, abordarla en la medida de las posibilidades de cada medio 
y contarla bien‖. 
 
―La edición en papel para nosotros es claramente prioritaria. XLSemanal 
es un suplemento dominical en papel por excelencia, es un producto que sirve 
de suplemento a una veintena de periódicos regionales que, en su momento, 
hicieron esta apuesta radical por el papel y ahí tienen todavía su fuerte. Por eso 
nuestro desarrollo digital está muy limitado y la web tiene una relación 
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complementaria con el papel. La web está para que la gente tenga un acceso o 
preacceso a los contenidos‖. 
 
―Las revistas semanales en España como fueron en su época Cambio 
16, Tribuna, Tiempo, o El Globo, compitieron no tanto con los suplementos 
dominicales como con la prensa del corazón. Quisieron virar sus contenidos y 
pescar en el comprador de la prensa rosa, que en aquel momento era 
potentísima, pero no funcionó. Los suplementos dominicales han sido sólidos y 
fuertes porque lo han sido los periódicos regionales; el hecho es que al final 
han quedado los suplementos y no hay tantos. Ahora el problema no es la 
competencia, sino la publicidad; si me pongo a contar medios que cubren 
temas de amplio espectro a partir de la actualidad, no me salen muchos‖. 
 
―Los suplementos dominicales aportan perspectiva y color. Perspectiva 
entendida como tiempo, un poco más de tiempo, no mucho. Podemos dar otro 
enfoque a partir de las noticias de actualidad, abordar las historias colaterales: 
este policía, este investigador, este científico… También aportamos color. 
Aunque los periódicos reproducen en color, las revistas tienen mucha más 
fotografía. Ver un tema en cuatro o cinco páginas con seis fotos a doble página, 
evidentemente ayuda a ver de otra manera esa realidad‖. 
 
―El principal criterio es que le interese al lector, pensamos muchísimo en 
los lectores. Tenemos dos millones de lectores muy dispersos y muy diversos. 
En estos años hemos hecho encuestas y estudios cualitativos para ver qué les 
interesa. Solemos decir: este tema de salud o de consumo, ¿lo van a contar 
luego? ¿Les aporta algo? Pensar en los lectores es muy relevante en revistas 
de gran difusión. Tratamos temas muy diversos, porque además sabemos que 
vamos normalmente a núcleos familiares, que XLSemanal está encima de la 
mesa durante toda la semana, y procuramos que a todo el mundo le interese 
algo; de consumo y salud, de cultura, de actualidad, de cine… Hay secciones 
pequeñas, entretenidas… Buscamos que todo el mundo encuentre algo que le 
interese‖. 
 
―La clave del éxito de XLSemanal es pensar en los lectores, hacer temas 
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interesantes que la gente quiera leer y que pueda leer con facilidad. Desde esa 
estructura abordamos la actualidad con otro ángulo, otra perspectiva y otros 
personajes. Facilitamos mucho la lectura, con textos lo más divulgativos y 
troceados posible. Todo está pensado para que sea interesante y para un gran 
número de lectores‖. 
 
Maite Rico, directora de El País Semanal 
 
―La principal ventaja de las ediciones de fin de semana es que, en teoría, 
se tiene más tiempo para profundizar en los temas, buscar contenidos y hacer 
un producto más acabado. El inconveniente es que es más exigente: te diriges 
a un público más variado, haces apuestas y no siempre aciertas, tienes que 
hacer una oferta muy diversa porque es un medio generalista. Hay que 
mantener unos equilibrios que a veces no son fáciles. Ahora mismo faltan 
medios para hacer historias y coberturas ambiciosas‖. 
 
―En El País Semanal estamos en un proceso de reconversión con el 
suplemento del domingo; pretendemos que sea un espacio de reflexión, temas 
de debate y de análisis a fondo. Por otro lado, El País Semanal, una revista con 
un carácter más familiar, más diversidad de contenidos, una entrevista más o 
menos en profundidad, uno o dos reportajes a fondo, colaboraciones literarias, 
columnistas, estilo, decoración, belleza… una revista más general‖. 
 
―Tenemos más libertad para despegarnos de la agenda diaria de los 
medios pero es una libertad relativa, porque evidentemente no puedes hacer 
un periódico despegado de la realidad. Nuestra apuesta es que el periódico del 
domingo no se vea condicionado por la agenda, que pueda sorprender a los 
lectores con historias que les interesan. Por ejemplo, en el suplemento ha 
tenido muchísimo éxito una serie de coberturas sobre el horario español, 
hablamos con expertos, hicimos una historia muy a fondo… Son temas que no 
tienen cabida en el día a día pero sí le interesan a la gente. También hemos 
hecho otra sobre qué pasa con el enorme grupo de población en España que 
pasa de la cincuentena y se está viendo prejubilada, o jubilada, y es una 
generación muy bien formada: un desperdicio del talento. Son temas que están 
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ahí y hace falta captarlos y analizarlos. También ocurre al contrario. Por 
ejemplo, hicimos un  debate sobre la universidad que finalmente se ha 
traducido en una serie de reportajes en el periódico diario. Es una 
retroalimentación interesante, porque en periodismo tendemos al no 
seguimiento de los temas. El domingo y el diario pueden tener una 
conversación y enfocar los mismos temas de diferentes maneras. Contar 
historias es muy importante siempre que esas historias trasciendan de la 
anécdota y tengan una traducción hacia problemas universales. Lo contrario 
sería simplemente una narración que puede tener más o menos interés según 




Iván Martínez Cubells director Fuera de Serie El Mundo121 
 
―El lector del dominical de El Mundo creo que busca entretenerse, 
despejarse de la información diaria, buscar lugares de escape, ponerse al día 
del estilo de vida, leer historias positivas que le lleven a una dimensión 
diferente. Debería ser la otra cara de la moneda: informaciones agradables de 
leer, pero con una base sólida, contenido e información de valor, novedad, 
sorpresa. Fuera lugares comunes, fuera banalidades y mucho cuidado con 




―El dominical ya no debe ser una revista de revista. No debe ser así, ese 
modelo está caduco, lo hemos hecho durante casi 30 años de la misma 
manera; la audiencia ya no se sorprende, tiene acceso a las partes que lo 
sumaban a través de muchos otros canales. ¿La fórmula? Aprovechar el papel 
y el tamaño (ambos han ido menguando, sin excepción) para mostrar las 
mejores imágenes, compitiendo con los soportes digitales, mientras estos no 
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evolucionen sustituyendo al papel. En mi opinión, solo esas revistas, con 
calidad y gramaje, resistirán el paso del tiempo y cohabitarán con lo digital. El 
vegetal no morirá, como no lo ha hecho el libro. Respecto al contenido en sí 
mismo, no hay una fórmula magistral‖. 
 
  
―La fórmula del fin de semana es compleja: diario, suplementos, 
revistas.. ¿Qué función concreta desempeñó en este esquema de fin de 
semana Fuera de Serie El Mundo? Una función muy novedosa en el sector de 
los dominicales: de pronto, una revista de estilo de vida y ocio con contenidos 
de alta gama, mezclando lo accesible con lo inaccesible. En cierto modo, ha 
sido experimental, y a la vez necesario, ya que Fuera de Serie ocupaba un 
hueco (el que dejó Magazine) con el reto de entretener y hacer negocio (como 
así fue). Si los tiempos lo permitiesen, muchos diarios de información general 
querrían permitirse el lujo de ofrecer a sus lectores cada viernes o sábado una 
revista de estas características. Porque el problema está en satisfacer a toda la 
audiencia, cosa que nunca se va a conseguir con una sola revista‖. 
   
 
―Naturalmente, todo debe girar en torno a ese bloque que componen los 
reportajes y las entrevistas; si no hay eso, apaga y vámonos. El lector de fin de 
semana sigue queriendo ver buenos reportajes, pero hay que ganarse a los 
lectores reportaje a reportaje; no defraudarles con productos editoriales 
huecos. El gran reportaje nunca morirá. Obviamente la crisis ha hecho mucho 
daño, pero también ha servido para desarrollar el talento‖. 
 
4.5 Principales parámetros relativos a la difusión, audiencia y publicidad 
4.5.1 El declive de la audiencia: la lenta agonía del papel  
 
 Los suplementos dominicales, como es natural, no han escapado a la 
grave crisis de la prensa escrita en papel que afecta a todos los países 
occidentales. El descenso continuado de las ventas y la reducción de los 
ingresos por publicidad arrojan serias dudas sobre el futuro de los periódicos 
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en papel. Internet y los nuevos soportes técnicos, como las tabletas y los 
móviles, aparecen como un posible relevo al papel para los próximos años.  
 
 Desde la última década del siglo pasado, la prensa de los países 
desarrollados viene soportando un continuado descenso en sus difusiones. En 
el periodo comprendido entre 1997 y 2009 los periódicos de la Europa de los 
15 (en 2004 y en 2007 la Unión Europea afrontó dos ampliaciones para llegar a 
los 27 miembros actuales) vieron sus ventas reducidas en más 16 millones de 
ejemplares, según datos del Eurobarómetro recogidos en el Libro Blanco de la 
Prensa Diaria en España 2014. Según el mismo estudio, los españoles dedican 
ya más tiempo a leer la prensa en internet que en papel. 122 
 
 Los españoles dedican de media al día 55 minutos a leer diarios de 
información general a través de Internet, frente a los 39,6 minutos de media 
que destinaron en 2012 a leer periódicos impresos. Este cambio de hábitos de 
conducta se ve no sólo en el tiempo dedicado a uno y otro tipo de prensa, sino 
también en la afición a leer la prensa sólo a través de Internet. Frente a los 
144.000 lectores que leían prensa exclusivamente a través de Internet en 2001, 
durante 2013 el año ese número fue de 4 millones. Igualmente se han 
multiplicado las personas que compaginan la lectura de la prensa en papel con 
la digital: de 262.000 en 2001 a 3,2 millones en 2012. Paradójicamente esta 
situación ha propiciado que mientras que la difusión de los periódicos en 
España ha caído un 29,6 por ciento desde 2001, ahora la prensa tiene más 
lectores que nunca. Hasta 18,3 millones de lectores teniendo en cuenta tanto 
los que siguen comprando el periódico en el quiosco como los que lo consultan 
a través de Internet.   
 
En el caso de la prensa digital, los menores de 44 años suponen un 68,4 
por ciento del total, mientras que en prensa en papel suponían un 50,3 por 
ciento. El informe señala, sin embargo, que cada vez se observa una mayor 
incorporación de jóvenes y mayores a la lectura de prensa digital. Así, si en 
2001 los lectores entre 14 y 19 sólo suponían un 5,8 por ciento sobre el total, 






en 2012 ese porcentaje es de 8,3 por ciento. Lo mismo ocurre con los mayores 
de 55 años, que han pasado de un 6 por ciento a un 15,4 por ciento. En cuanto 
a la clase social, la distribución es muy similar a la prensa en papel, 
concentrándose el gran volumen de lectores en la clase media-alta, donde se 
agrupa el 45,3 por ciento de lectores de prensa digital. En el caso de la prensa 
en papel, el porcentaje de lectores de clase media-alta es el 45,7 por ciento. 
 
 Como es evidente, el cambio de hábitos de lectura y la gratuidad de la 
información digital ha hecho una mella importante en la prensa que distribuye 
los suplementos dominicales 
 
 Así, según se desprende de los informes del Estudio General de Medios, 
si en el año 2000 el segmento de lectores de diarios menores de 35 años se 
situaba en el 41%; diez años después, en 2010, dicha cifra ha bajado al 32,4%. 
Resulta evidente que el diario en papel ha dejado de ser un producto atractivo 
para un importante sector de la juventud. 
 A resultas de todos estos factores, a lo que habría que añadir la crisis 
económica, las principales cabeceras españolas, es decir, las que acompañan 
los suplementos que analizamos, han registrado importantes pérdidas:123 
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 Un vistazo general permite ver las importantes caídas de la difusión de 
los diarios líderes en los últimos años. Así, por ejemplo, El País registraba una 
difusión de 391.816 ejemplares en 2009 frente a los 259.774 de 2014. En dicho 
periodo El Mundo ha perdido prácticamente la mitad de sus lectores.  ABC 
registra una evolución similar como puede verse en el siguiente cuadro 













Las gráficas más significativas para el ámbito de estudio de esta 
investigación son las que analizan la evolución de la tirada y difusión durante 
los domingos. Como puede verse en todos los cuadros Un cuadro 
especialmente significativo a los efectos de esta tesis es la evolución de la 
tirada y difusión durante los domingos. Y aquí se da la circunstancia que las 
caídas registradas son más importantes que las que se producen en días 
laborables, es decir, los diarios no solo no han conseguido subir la venta los 
domingos, como ocurría a finales del Siglo XX, sino que la pérdida porcentual 
de lectores es incluso mayor que entre semana. Estos datos explican en parte 
las nuevas estrategias para relanzar los productos de fin de semana que 





Analicemos concretamente la evolución reciente de los principales 




























































 Por lo que se refiere a la evolución de la audiencia de los principales 









































 Según se observa en las gráficas, los suplementos se enfrentan a muy 
considerables pérdidas de lectores y a unas caídas muy significativas de tirada. 
El País Semanal ha pasado en este periodo de 900.000 a 400.000 ejemplares, 
en números redondos.  Es más difícil analizar las cabeceras multiperiódico, 
como XL Semanal o Magazine, por cuento ha habido cierto baile de diarios a 
los que acompañan. En todo caso, los datos parecen indicar que la 
concentración es favorable, y se mantiene con menos pérdidas XL Semanal.  
 
 Si ampliamos el periodo de análisis hasta 1992, uno de los picos de 
audiencia y difusión de suplementos dominicales, vemos un panorama de 
forma más completa y el verdadero alcance de la enorme pérdida de lectores. 
Asi, por ejemplo, El Pais Semanal tenía una difusión controlada en 1992 de 
1.321.000 ejemplares frente a los 312.000 de 2014. Es decir, groso modo, hoy 
se venden un millón de ejemplares menos de El País Semanal que hace poco 
más de 20 años. Las cifras hablan por si solas y porcentualmente son más o 














































































































































































































































4.5.2  Importantes caídas de ingresos publicitarios 
  
 Pero en este periodo, no solo han caído los lectores de una forma muy 
considerable, también, como es obvio, por otro lado, los ingresos por publicidad 
un recursos especialmente importante en un medio cuya producción es muy 
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costosa y que registra las tarifas publicitarias más elevadas de toda la prensa 
en papel, con independencia del contenido o la periodicidad.   
 
 La situación en España del mercado de la publicidad según los últimos 












De las tablas anteriores se deduce un dato muy significativo: los 
suplementos dominicales son el medio, incluyendo los convencional y los no 
convencionales, que, porcentualmente, más ingresos por publicidad ha perdido 
en el periodo analizado. Concretamente han pasado de 72,2 millones en 2010 
a 37,7 en 2014. La pérdida porcentual ha sido mayor que la registrada tanto en 
el segmento periódicos como en el de revistas. Los analistas consideran que la 
plataforma presenta claros síntomas de estancamiento irrecuperable y ha 
dejado de ser atractiva para un número importante de anunciantes. 
 
Respecto a la naturaleza del anunciante de los suplementos, cabe decir 
lo siguiente. En las siguientes gráficas pueden verse los principales 
anunciantes de España, así como el volumen de inversión, según datos 












La siguiente tabla refleja los primeros anunciantes en el caso concreto 













EL CORTE INGLES 18,77% 1 0,90% 1 
L´OREAL 3,75% 35 0,43% 2 
CHANEL 2,97% 44 0,43% 3 
LANCOME 1,79% 61 0,37% 4 
MERCEDES 7,04% 12 0,36% 5 
ROLEX 0,88% 111 0,35% 6 
COCA COLA 14,93% 3 0,34% 7 
MEDIA MARKT 13,30% 4 0,34% 8 
LOEWE 1,52% 75 0,31% 9 
CHRISTIAN DIOR 2,39% 51 0,28% 10 
 
 
Como puede observarse fácilmente, lo primero que llama la atención de 
la tabla es que siete de los diez primeros anunciantes pertenecen al sector lujo, 
productos de alta gama, una constante en los dominicales. La segunda 
observación es que es un anunciante con muy poca notoriedad media (excepto 
en los casos de El Corte Inglés, Coca Cola y Media Markt), es decir, es muy 
selectivo a la hora de elegir sus plataformas publicitarias pues aparece muy 
poco en medios como anunciante.  
 
Dada la pérdida de audiencias en el sector y puesto que la publicidad es 
muy costosa, uno de los fenómenos interesantes en el sector es la creación de 
plataformas conjuntas de comercialización. Los competidores hacen alianzas 
para repartirse el pastel publicitario, máxime en tiempos de vacas flacas. 
 
 Así, en enero de 2010, CMVocento y Publipress Media, empresas 
comercializadoras de los espacios publicitarios de Vocento y de Grupo Godó 
respectivamente, alcanzaron un acuerdo de comercialización conjunta de 
espacios publicitarios de los suplementos dominicales, XL Semanal y 
Magazine, con el propósito de ofrecer al mercado un único soporte publicitario 




 Esta nueva propuesta comercial afianza la posición de ambas 
comercializadoras respecto a la publicidad en suplementos dominicales, 
ofreciendo a los anunciantes una excelente cobertura en todo el territorio 
nacional y con un perfil de audiencia altamente comercial. El acuerdo no afecta 
a las líneas editoriales de los suplementos mencionados, XL Semanal y 
Magazine, que continuarán teniendo independencia total en lo que a 
contenidos se refiere. Es decir: ABC y La Vanguardia, por poner un ejemplo, 
podrán estar poco o nada de acuerdo con temás de la política catalana, pero 
sus respectivos suplementos dominicales están unidos en una misma 
plataforma comercial. Lo mismo sucede con El País Semanal y Dominical, el 
suplemento que edita Grupo Zeta.   
  
Veamos brevemente el argumentario comercial que utiliza la plataforma 
comercial más potente del segmento, la formada por XL Semanal y Magazine. 























Como observamos, hace referencia a una serie de rasgos de su lector: 
clase media media-alta, nivel de instrucción, poder adquisitivo, público urbano, 
en definitiva una ―audiencia de calidad‖ para atraer a un tipo de producto de 
―calidad‖. La orientación al segmento lujo, alta gama es evidente, al que por 
otro lado ofrece un soporte muy cuidado y gran calidad de papel, diseño e 
impresión.  
 
Una última referencia a la publicidad y los suplementos. En las 
redacciones de los suplementos se dice, un poco en broma un poco en serio, 
que para entender lo que ira en la portada, es decir, en parte el contenido de la 
publicación, en realidad en lo que hay que fijarse es en quien paga la 
contraportada. La influencia del anunciante no hay duda de que es cada vez 
mayor, máxime con las caídas tan importantes de ingresos por venta de 






5. EL GRAN REPORTAJE EN LOS SUPLEMENTOS DOMINICALES 
ESPAÑOLES 
5.1. Consideraciones generales   
 
Los responsables de los dominicales suelen decir que su publicación es 
un cóctel de géneros: reportajes, entrevistas, grandes reportajes, artículos de 
opinión, crónicas. Por lo general, consideran que el reportaje es el género 
estrella, lo que realmente les define, su ―eje central‖. Y cuando hablan de sus 
revistas hacen igualmente hincapié en sus firmas: les dan prestigio y lectores. 
Si observamos los suplementos en este momento y en épocas anteriores 
vemos cómo han constituido siempre un espacio atractivo para escritores y 
columnistas de prestigio, y en general conocidos por el gran público. En la 
actualidad vemos en ellos algunas de las primeras plumas españolas: Javier 
Marías, Manuel Rivas, Javier Cercas, Rosa Montero, Arturo Peréz-Reverte, 
Juan Manuel de Prada, Andrés Trapiello, entre otros, tienen citad dominical con 
sus lectores. Algunas de estas firmas están vinculadas a la cabecera otras no. 
Pese a la caída de lectores, escritores de mucho éxito lo consideran el medio 
periodístico idóneo donde publicar.  
 
Por lo que se refiere a los reportajes, son numerosas las ocasiones en 
que el propio dominical también hace gala de su apuesta por el género. El País 
escribe con motivo de la última remodelación del diseño de su revista 
dominical, de octubre de 2013: ―Los reportajes son, como siempre desde 1976, 
el eje central de El País Semanal. El objetivo es alejarse de lo inmediato y dar 
espacio al periodismo de largo recorrido, de segunda mirada, con historias en 
profundidad. Los grandes reportajes fotográficos y las entrevistas a los 
personajes más relevantes siguen ocupando el grueso de la parte central del 
suplemento y se convierten en los principales temas de la portada‖.124 
 





 Como hemos visto en el epígrafe anterior, todos los responsables de los 
suplementos hablan de este reportaje de gran alcance, con importante 
despliegue, tanto por espacio como por recursos, profundidad y ciertas 
pretensiones literarias en la mayoría de los casos. A veces utilizan la expresión 
gran reportaje y a veces no. Ya hemos visto que en este punto ni siquiera los 
teóricos se ponen de acuerdo. Se usa indistintamente el término gran reportaje, 
reportaje interpretativo, reportaje en profundidad, reportaje profundo. Son muy 
pocos los autores que aluden a sus rasgos característicos, como cierta 
extensión, amplitud de espacio, tiempo de elaboración y atributos gráficos y de 
diseño o puesta en página. Es muy frecuente que cuando se alude a este tipo 
de reportaje se haga precisamente mención a su inclusión en revistas o 
suplementos de periodicidad semanal. Son numerosos los autores que señalan 
que ―es el tipo de reportaje que encontramos en los suplementos dominicales‖, 
como si fuera una categoría especial. 
 
Este trabajo pretende precisamente ahondar en las características de 
―ese tipo de reportaje que suele aparecer en suplementos‖ y que nosotros 
hemos llamado gran reportaje. Muchos de sus rasgos ya se han ido 
desgranando a lo largo de este trabajo, y lo que aquí interesa particularmente 
es ver hasta qué punto lo que hemos llamado gran reportaje tiene unas 
características propias y en qué manera vienen condicionadas por la 
publicación o no en un suplemento dominical. Como veremos, en algunos 
casos esta circunstancia influye y en otras no. 
  
  Desde el punto de vista visual, como hemos analizado, todos los 
dominicales beben en buena medida de cabeceras como Time, Life, People o 
National Geographic, con un elevado e importante componente fotográfico. Se 
calcula que, aproximadamente, un 70 por ciento de una revista dominical es 
imagen, en gran medida, fotografía, y en mucha menor ilustración o infografía. 
Otra cuestión que también se ha abordado ya, es la evolución en la calidad y 
función de estos trabajos y su naturaleza, cuestiones que se han tratado con 
los principales fotógrafos que han trabajo y trabajan para los dominicales 
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espaoles durante el periodo analizado. Para concluir con este aspecto, cabe 
señalar que este es un aspecto fundamental en los grandes reportajes de los 
dominicales y es muy difícil encontrar fuera de los suplementos dominicales, 
reportajes con una presencia tan importante de la fotografía. En este sentido, 
se asemejan más a las revistas mensuales españolas que a las de periodicidad 
semanal. 
 
 En lo que se refiere al planteamiento general de los grandes reportajes, 
cabe señalar la importancia que le dedican los medios en lo que se refiere a 
espacio de la publicación, similar en muchos casos al de publicaciones 
mensuales. Aunque no siempre ocupan las portadas, suelen ser el llamado 
―plato fuerte‖ del número, y si no ocupan la portada suele haber una llamada en 
portada y un tratamiento destacado en el sumario. Como ya se ha indicado con 
anterioridad, reúnen las características propias del reportaje interpretativo y una 
parte gráfica y de diseño igualmente muy cuidada. No puede haber gran 
reportaje sin cierta extensión y que por lo general van acompañados de 
fotografías de calidad que en algunos casos contribuyen a la función 
interpretativa del relato y en otros simplemente la ilustran. Los elementos 
paralingüísticos también pueden incluir infografías e ilustraciones y una cuidada 
y estudiada puesta en página. Es importante señalar que un gran reportaje de 
un dominical no se concibe sin imágenes. Como se suele decir coloquialmente 
en las redacciones, ―sin fotos no hay historia‖. En este sentido se asemeja al 
reportaje en televisión: las imágenes son una parte esencial. 
 
Como hemos visto en los rasgos generales del gran reportaje el género 
corresponde al relato interpretativo y se tiene especial cuidado tanto en la 
elaboración como en la redacción donde se adivina un tiempo y una dedicación 
mucho mayor que para la elaboración de las piezas que habitualmente publican 
los diarios. En algunos casos se utiliza la expresión ―periodismo a fuego lento‖, 
alejado de la ―rabiosa actualidad‖ por su propio sistema de cierre, producción y 
distribución, que obliga a trabajar con unos plazos muy particulares. Por lo 
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general, un dominical entra en imprenta entre ocho y diez días antes de su 
venta.  
 
El gran reportaje de un suplemento dominical va dirigido al gran público 
y a muchos públicos, lo que le diferencia de los grandes reportajes realizados 
para cabeceras más específicas y públicos más segmentados. Como en otras 
publicaciones, como semanarios o mensuales, su temática puede ser libre al 
igual que su estilo y como formato hunde sus raíces en el periodismo 
interpretativo. Aunque el tema es libre hay una presencia destacada de asuntos 
―no políticos‖ y de temas sociales y de estilo de vida y un número significativo 
de casos basados en ―presentar el lado humano‖ de algunos temas de interés 
social y no político. Los plazos de cierre obligan a elegir enfoques más 
originales y creativos y en parte pueden crear su propia agenda. Como ya se 
ha explicado al hablar de los suplementos en general, sus reportajes mantienen 
una relación algo complicada con la actualidad y ofrecen un mayor margen de 
libertad y de imaginación: pueden crear sus propio temas.   
  
 Si analizamos las cuatro cabeceras de este estudio, es El País Semanal 
el que en estos quince años ha cultivado con más frecuencia y ha dedicado 
más y mejores recursos al gran reportaje, pero precisamente por eso es el 
medio en el que más se aprecia la actual disminución tanto del número total de 
reportajes que dedica en cada número como la relativa bajada de listón en 
algunos de sus trabajos. También es considerable la reducción en el número 
de páginas promedio dedicadas a los grandes reportajes, dado el 
adelgazamiento general de los números. XL Semanal es el que se ha 
mantenido más regular en sus grandes reportajes, si bien es cierto que siempre 
ha tendido a tratar más temas,a ofrecer un mayor abanico que a la apuesta por 
un destacado plato fuerte como solía hacer tanto El País Semanal como 
Magazine de El Mundo, cabecera que prácticamente abandonó el género antes 
de desaparecer. Durante casi un año el reportaje fue retomado con nuevos 
bríos y solidez por la cabecera Fuera de Serie, si bien restringido al ámbito 




En este periodo, sin duda, el que más ha bajado el listón en términos de 
encargar y publicar grandes reportajes ha sido Magazine, que a principios de 
siglo sus trabajos podían medirse con los publicados en El País Semanal. Sus 
grandes reportajes se caracterizaron por el tratamiento con ambición y recurso 
de temas sociales y por dar cancha a grandes nombres del reporterismo que 
hoy ya no encontramos en sus páginas. 
 
Como hemos visto con anterioridad, la idea es un aspecto clave en un 
gran reportaje, es el germen de lo que luego ocupará páginas y páginas y 
querrá entrar en la mente de los lectores. La idea de un reportaje en un 
dominical es si cabe más importante, puesto que es probablemente el medio 
que se ve más obligado a crear su agenda propia de temas, que, como hemos 
visto, son una de sus señas de identidad, lo que les da prestigio y crea 
especiales lazos con los lectores. 
 
En los dominicales, como suele ocurrir en otras publicaciones periódicas, 
el origen de un gran reportaje de producción propia puede ser múltiple. En 
general, podemos señalar un triple origen. Los primeros son temas que sus 
responsable consideran que deben incluir en sus páginas y que interesan a sus 
lectores y que vienen marcados por la actualidad, la agenda informativa y que 
deben tratar, como puede ser la boda de los Príncipes, el cambio en la jefatura 
del Estado o la llegada de una nave especial a marte. Aquí se incluyen temas 
no tan pegados a la actualidad o algo más generales pero de interés social 
como los efectos de la crisis, la digitalización digital o el cambio climático. En 
este apartado incluimos tanto los temas que pueden encargar sus 
responsables como las propuestas que acepten de sus colaboradores 
habituales o de reporteros freelancers. En esta tesis se excluyen los reportajes 
comprados a agencias o reporteros internacionales, una práctica no muy 
extendida en los dominicales españoles a la que recurre en algunos casos 





Por lo general, una parte importante del tiempo de los editores y 
responsables de los suplementos se convierte en la búsqueda de ideas para 
reportajes, su formato más cuidado. Sus despachos, como he podido 
comprobar personalmente, están llenos de ejemplares de toda clase de 
revistas. Dado el carácter de ―revista de revistas‖ que tienen los suplementos 
dominicales, se pueden observar todo tipo de cabeceras, generalmente 
extranjeras: decoración, tendencias, viajes, revistas científicas, moda, arte...  
  
Un segundo origen de los grandes reportajes vendría de las propuestas 
que reciben de manera continua de diferentes instancias y agentes que 
intervienen en los procesos comunicativos. Como se ha indicado con 
anterioridad, dado que el suplemento dominical es un medio muy atractivo para 
determinados emisores con capacidad de elegir en exclusiva o de forma 
preferente el medio en el que quieren aparecer, el número de reportajes que se 
publican a propuesta de un gabinete de comunicación o de relaciones públicas 
puede considerarse relativamente alto. Sin duda éste sería un aspecto 
interesante para un trabajo de investigación y ver cómo este origen ha ido 
ganando terreno en la agenda temática de los dominicales. Este tipo de origen, 
como ya se ha señalado anteriormente, atañe especialmente a lanzamientos 
de productos culturales y en especial a estrenos cinematográficos. Su 
tratamiento raya en ocasiones con lo que se denomina publicity, pero en otras 
éste origen no invalida que se elaboren reportajes de prestigio y gran calidad, 
tanto literaria como especialmente gráfica. Pongamos por caso que se estrena 
una película sobre el Titanic. Y a raíz de esta circunstancia, el suplemento 
decide encargar un reportaje sobre el mítico barco con el siguiente enfoque: 
¿Qué fue de los descendientes de los supervivientes? Y decide reunirlos en un 
barco que haga la misma travesia. Y cuente detalles de la historia del 
hundimiento en un mosaico donde se juntan realidades de diferentes épocas. 
El hecho de que se estrene una película sobre el Titanic no invalida el valor de 




Pero la pérdida de lectores y de publicidad y la escasez actual de 
recursos puede suponer en este caso un claro condicionante. En muchos 
casos es la propia productora la que asume los gastos de desplazamiento o 
incluso suministra información gráfica de muy alta calidad. Lo mismo ocurre 
con el lanzamiento de determinados productos e incluso con información sobre 
destinos en los reportajes de viajes. Los responsables de los dominicales 
reciben continuamente llamadas y propuestas, muchísimas son rechazadas, 
pero otras muchas son aceptadas sin consideran el tema de interés y no va a 
generar gastos extras. Cuando son aceptadas, por lo general se pide 
exclusividad. Si un dominical ―tiene‖ un tema, ningún otro dominical en España 
lo tendrá: son las reglas del juego. Por eso no suelen coincidir nunca en temas 
ni en portadas, a diferencia de lo que ocurre con los semanarios de información 
general, los diarios o las revistas del corazón. En estos casos, se negocia 
prácticamente todo. Y en ocasiones se rechaza la oferta de un personaje si no 
hay suficiente tiempo para hacer una buena fotografía con tiempo y disponer de 
un amplio espacio de tiempo con el personaje o personajes protagonistas de la 
entrevista perfil, pongamos por caso. Pero también en ésto parece que las 
reglas del juego están cambiando ligeramente. La portada de El País Semanal 
del 19 de octubre de 2015 recoge una entrevista con Anna Wintour, directora 
de la edición  norteamericana de la revista Vogue, realizada en la residencia 
del Embajador de Estados Unidos en Madrid. ―Según han comunicado sus 
asistentes, ―Anna solo dispone de unos minutos‖, puede leerse en el reportaje 
de portada.125 Algo sencillamente impensable hace unos años, cuando Pablo 
Guimón, por entonces responsable de El País Semanal  afirmaba que ―si nos 
ofrecen un personaje, por muy importante que sea que no nos pueda dedicar al 
menos varias horas para la sesión de fotos y la entrevista, no nos interesa‖.126 
 
Entre los temas ―ofrecidos‖ en exclusiva como materia para grandes 
reportajes, destacan especialmente los asuntos relacionados con la promoción 
cinematográfica, como ya se ha indicado en el epígrafe correspondiente. Es un 
sector que suministra material a distintas secciones de los suplementos y que 




 Conversación con Pablo Guimón mantenida en la sede de El País en 2008 
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ha sido y es objeto de grandes producciones y grandes reportajes. Basta 
indicar a este respecto que El País Semanal le dedicó nada mes que 20 
páginas y portada a un gran reportaje sobre la película Los Abrazos Rotos 
antes del estreno en marzo de 2009. Durante el festival de Cannes, la película 
fue duramente critica por el crítico de El País, que hacía alusión, por otro lado, 
a semejante e inusitado despliegue promocional. A raíz de la crítica hubo un 
agrio cruce de acusaciones y un distanciamiento entre Almodóvar y El País y 
hasta originó una carta del Comité de Redacción del diario: "Olvida Almodóvar 
mencionar la cantidad de páginas que se han dedicado antes del estreno a su 
película, Los abrazos rotos. Desde El País Semanal y las páginas de Cultura, la 
información y los despliegues que se le han dedicado no le han debido parecer 
suficientes‖. 127 El caso ilustra esta ―peligrosa alianza‖ entre actores y directores 
y los suplementos dominicales a la hora de hacer grandes despliegues con 
fines promocionales. 
 
Una fuente no menor de grandes reportajes viene determinada por la 
propia agenda publicitaria del dominical. Son reportajes que se encargan o se 
elaboran marcados por la agenda de los especiales que se elaboran planifican 
conjuntamente con el departamento comercial del medio o de la empresa. No 
hay que olvidar que los suplementos son un importante soporte publicitario y ya 
hemos hablado del carácter comercial de sus orígenes. La existencia de 
especiales (diseño, gastronomía, vuelta al cole, lujo..) determina de alguna 
manera la temática de muchos de estos reportajes. Esta es la razón del 
número elevado de reportajes sobre niños, padres o madres que 
periódicamente aparecen en los dominicales. Digamos que la percha comercial 
no invalida ni compromete necesariamente la labor del reportero que en 
muchas ocasiones ni siquiera sabe que su encargo está motivado con un 
número especial o extra. Pero es evidente que este tiempo de planteamiento 
influye en la temática de un gran número de reportajes, grandes reportajes y 
entrevistas. También naturalmente en el enfoque. Sería descabellado pensar 
en un planteamiento del tipo: la tragedia de ser madre, madres que abortaron o 
madres maltratadas por sus hijos en un especial del día de la madre. Hay que 





tener en cuenta, además que la agenda de este tipo de temas no coincide 
exactamente con la fecha que se celebra. Es decir, el Dia de la Madre, a 
efectos de los dominicales, es la semana anterior al primer domingo de mayo. 
¿Por qué? Porque los especiales se hacen pensando en los anunciantes que 
pondrán sus productos con el margen de tiempo suficiente para que los 
lectores/compradores puedan adquirirlos. Por eso los especiales tienen su 
propio calendario. Veamos el ejemplo del Magazine de El Mundo 
correspondiente a 2013.     
 
1 de enero Especial Reyes Magos 
5 de febrero San Valentín 
12 de febrero Arco 
4 de marzo Extra moda 
11 Especial hombre/Día del padre 
1 Abril niños 
22 de abril Relojes 
29 abril Belleza/Dia de la madre 
6 de mayo Decoración 
20 de mayo Turismo 
27 de mayo Eco 
3 de junio Vida sana 
10 de junio Extra verano 
9 de septiembre Niños 
30 de septiembre Extra moda 
7 de octubre Moda hombre 
28 de octubre Relojes y joyas 
4 de noviembre Vinos 
11 de noviembre Decoración 
18 de noviembre Belleza 
25 de noviembre Lujo 




El País Semanal, por su parte, recurre a los especiales o extras con 
revistas independientes. Sus números extras aparecidos en 2015 son los 
siguientes, prácticamente iguales que en los años anteriores. 
Especial Número 2000. Fecha de publicación: enero. 
Especial Belleza I. Fecha de publicación: abril. 
Especial Lujo. Fecha de publicación: abril. 
Especial Decoración I. Fecha de publicación: mayo. 
Especial Motor. Fecha de publicación: mayo. 
Especial Verano. Fecha de publicación: junio. 
Especial Tecnología. Fecha de publicación: junio. 
Especial Decoración II. Fecha de publicación: octubre. 
Especial Belleza II. Fecha de publicación: octubre. 
Especial Gourmet (Gastro y Vinos). Fecha de publicación: noviembre. 
 
Estos números Extras se distribuirán como revistas independientes 
junto con los números semanales correspondientes 
de El País Semanal y Dominical. 
Extra Moda Primavera I. Fecha de publicación: marzo. 
Extra Hombre I. Fecha de publicación: marzo. 
Extra Niños I. Fecha de publicación: marzo. 
Extra Niños II Fecha de publicación: septiembre. 
Extra Moda Otoño. Fecha de publicación: octubre. 
Extra Hombre II. Fecha de publicación: octubre. 
Extra Mujer. Fecha de publicación: noviembre. 
Extra Navidad. Fecha de publicación: diciembre. 
 
Si se observa estos números extras, se deduce fácilmente que El País 
Semanal en marzo y septiembre publicará reportajes de temática infantil, 
simplemente porque su agenda viene marcada por los números extra. Y de 
nuevo la pregunta. ¿Invalida esto un buen gran reportaje? Si con motivo del 
espacial vinos, El País Semanal dedica un gran reportaje a la vida de las 
bodegas de champagne en el frente occidental durante la primera Guerra 
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Mundial, pongamos por caso, éste no dejará de ser un reportaje de interés si 
está bien planteado y resuelto.  
 
Lo que en todo caso, sí se deduce de lo dicho hasta aquí, es que un 
buen número de piezas periodísticas, incluidos grandes reportajes tendrán más 
posibilidades de publicarse si de algún modo sus contenidos tienen algo que 
ver, de alguna manera, con el ámbito que origina un extra o un especial. Del 
mismo modo, muchos temas y actores sociales no tendrán la misma cabida. 
Será difícil que haya un tema de abuelos, pongamos por caso.  
 
Finalmente, respecto a la temática, solo queda añadir dos cosas que de 
alguna manera ya he visto que afectan de manera general a los contenidos de 
los suplementos y que se pueden hacer extensibles a los reportajes y grandes 
reportajes. La vocación de modernidad de los suplementos hace que estos 
tengan una inclinación natural a tratar temas relacionados con las tendencias, 
lo que está por llegar.. Un tema que se considere ―viejuno‖ o ―casposo‖ será 
muy probablemente rechazado, lo que también tiene que ver con la vocación 
de los suplementos de traer a los lectores más jóvenes. Finalmente, lo que 
hemos llamado ―adn‖ de fin de semana influye también en los contenidos de los 
grandes reportajes: abundancia de temas que tratan temas alejados de la vida 
profesional o política y más centrados en los intereses de la vida privada de los 
lectores. 
 
Por último, un número significativo de reportajes de producción propia 
proviene de las ideas que los colaboradores habituales de la publicación o sus 
periodistas de plantilla proponen a los responsables de los suplementos, 
directores, subdirectores y redactores jefes fruto de su creatividad e 
imaginación. El gran reportaje es en este sentido el formato que admite más 
libertad, más originalidad, si bien hay que señalar que tal vez es un recurso que 
se emplea demasiado poco. Y me gustaría traer aquí a colación dos curiosos 
reportajes planteados en suplementos dominicales de Estados Unidos. El New 
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York Times Magazine organizó una cena con cinco niños de ocho años para 
que probaran la comida de uno de los mejores restaurantes de nueva cocina de 
la ciudad. Un planteamiento lleno de originalidad y frescura y una visión muy 
simpática sobre el mundo ―de la alta cocina‖. El Magazine del Washington Post 
planteó en 2007 un gran reportaje realmente original. El periódico buscaba 
demostrar si en medio de una hora punta, la gente era capaz de apreciar la 
belleza. Y puso a uno de los mejores violinistas del mundo, Joshua Bell, en una 
parada de medio de una zona de clase media alta. De 1,097 pasajeros, solo 
siete se detuvieron a escucharlo. El reportaje fue premiado con un Premio 
Pulitzer al año siguiente.128 
  
Son excepcionales las ocasiones en que la idea de un freelancer sin 
relación habitual con el medio, por muy brillante que ésta pueda resultar, pueda 
salir adelante. Los círculos son en cierto modo cerrados. Por otro lado, hay una 
cierta ley no escrita que hace que, por lo general, los colaboradores habituales 
de un dominical solo se relacionen con ―su‖ medio a la hora de recibir encargos 
o de formular propuestas de reportajes.  Aunque pueden escribir en otros 
medios (revistas femeninas, de viajes, etc) de otros grupos editoriales se 
consideraría ―desleal‖ proponer temas para un medio considerado de la 
competencia. Esto se traduce en que si creen que un tema es bueno pero su 
medio no se lo ―compra‖ por las razones que sea, no lo ofrecerá a otro 
dominical.   
 
Bien por redactores de plantilla, redactores o colaboradores, los 
enfoques y las fórmulas originales no resultan muy abundantes. No estamos 
ante medios que arrieguen. Quizá en este sentido, fue Magazine de El Mundo 
el que durante unos año se atrevió con planteamientos más originales e 
innovadores a los que dedicaba además importantes recursos. Valga como 
ejemplo este gran reportaje motivado por el año de la patata: 









En este gran reportaje de ocho páginas encontramos relato 
interpretativo, infografía, información práctica sobre el producto, documentación 
sobre su historia, fotografías de diferentes tipos de patatas, una completa 
historia del tubérculo  y hasta una portada humorística donde un reconocido 
chef se deja fotografiar caracterizado de patata. Una modalidad de reportaje 
imposible de encontrar hoy en un suplemento dominical.   
  
 A la hora de abordar un tema, de plantear el proyecto de gran reportaje, 
en realidad se puede observar que los dominicales recurren con frecuencia a 
diferentes fórmulas del relato que llegan a repetirse, no importa el medio o el 
tema. Sin ánimo exhaustivo y de forma sucinta, estas nos parecen las 




- Un tema de impacto social reflejado en protagonistas anónimos de 
manera coral. Esta es una fórmula muy típica de abordar un tema, de 
―adaptarlo‖ a la fórmula de dominical. Suelen abordarse así temas 
que recogen las páginas de economía, política o sociedad y se 
abordan desde un punto de vista ―humano‖. Si se habla del 
fenómeno del mileurismo, es probable que los dominicales traten el 
tema buscando seis o siete personas de diferentes perfiles que 
respondan a esta situación. Se trata de poner caras y nombres a 
fenómenos sociales. Por lo general, no se apuesta por una persona 
individual, es el retrato coral el que construye la historia, que suele ir 
acompañada de un texto común de contexto que explica la situación 
y recaba la opinión de expertos y otras fuentes. 
 
- La fórmula ―entramos en‖ es otra de las más empleadas. Es un tipo 
de gran reportaje que permite al lector viajar a sitios que 
normalmente están vedados y tienen interés: desde la sede de 
Google hasta un submarino nuclear.  
 
- ―Un día con‖ es otra fórmula bastante frecuente que normalmente se 
emplea en los perfiles de personajes.  
 
Estas fórmulas permiten crear su propia agenda sin tener que estar 
pegados a la actualidad, que como ha hemos visto es un tema algo espinoso 
para los dominicales. A este respecto, habría que añadir la fórmula de los 
reportajes seriados, lo que también permite sacar temas sin necesidad de 
buscar en todos los números un gancho concreto o un pretexto, como las 
efemérides, uno de los más utilizados en los suplementos, por cierto. Esta 
modalidad de series fue especialmente practicada en Magazine a principios de 
siglo, y dio lugar a series muy ambiciosas y bien resueltas como ―Rebeldía de 






5.2. El reportero ante las fases de elaboración de un gran reportaje para 
un dominical  
 
En España, a diferencia de lo que ocurre en algunos medios de otros 
países, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, el reportaje es 
esencialmente una labor individual. Estamos ante el trabajo de un reportero, 
que firma su pieza periodística de la que es principal responsable. Si es cierto 
sin embargo, que un gran reportaje no es una columna. Es por lo general el 
medio el que decide aspectos cruciales como qué medios asignarle, espacio, 
recursos, y es un género que depende también de los autores gráficos, el 
equipo de edición y diseño, departamento de infografía en algunos casos... 
 
En esta tesis se ha considerado que el trabajo del reportero es la parte 
sustancial para entender el gran reportaje en los suplementos dominicales. 
Cómo ya se ha indicado, el modo de hacer reportaje es lo que en buena 
medida define al género, la manera de abordar el tema, agotarlo, tratarlo, 
enfocarlo, darle profundidad, organizarlo, escribirlo. Es cierto que en el gran 
reportaje hay un importante factor gráfico, pero esta investigación, como ya se 
ha explicado, se centra en los aspectos de la elaboración de la parte 
periodística, literaria. Para aproximarnos a esta realidad, esta investigación 
decidió conocer a fondo el trabajo de diez reporteros que habitualmente 
publican en las cabeceras señaladas durante el periodo de estudio. 
  
Para ello, se preparó un Cuestionario para autores literarios de grandes 
reportajes aparecidos en los principales dominicales españoles periodo 2000-
2015 que se reproduce a continuación. El cuestionario está basado en las 
conversaciones que los autores del libro ―The New New Journalisim‖, 
mantuvieron en 2005 con una serie de periodistas consagrados 
profesionalmente a la elaboración del reportaje interpretativo y gran reportaje 
(features, in depth reporting) en los principales suplementos dominicales  y 
revistas de Estados Unidos. Se trata de un trabajo de recopilación coordinado 
por Robert S. Boynton, director del programa de Periodismo de revista de la 
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Universidad de Nueva York, editor de Harper‘s y colaborador de The New 
Yorker.129 
 
Los reporteros seleccionados fueron los siguientes: 
 
El País Semanal 










Carlos Manuel Sánchez 
Fátima Uribarri 
 
Magazine El Mundo 
Juan Carlos Rodríguez 
 
Fuera de Serie El Mundo 
Txema Ybarra 
 
                                                          
129
 BOYTON, R (2005) The New New Journalism, Vintage Books, 
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Partiendo de estas preguntas y conversaciones se elaboró un  
cuestionario adaptado al caso de los dominicales que fue remitido a reporteros 
y colaboradores de los principales dominicales arrevistados de la prensa 
española. En algunos casos fueron conversaciones largas en otros menos 
largas y en otros los reporteros contactados respondieron a todo o a parte del 
cuestionario enviado. Las preguntas se organizaron alrededor de las tres fases 
fundamentales que tanto Copple como Mercher consideran que son necesarias 
para afrontar con éxito un reportaje. Las preguntas planteadas fueron las 
siguientes: .  
  
Elección del tema, la idea, el enfoque  
 
¿Cómo surge el tema, la idea, el enfoque? 
 
¿Cree que cualquier tema puede ser susceptible de un gran reportaje? Es más 
bien cuestión de la idea, el enfoque, el planteamiento…  
 
¿Cómo cree que le condiciona el tema/la idea/el enfoque el hecho de que el 
reportaje vaya destinado a un suplemento dominical de un diario de 
información general?  
 
¿Busca un gancho, algún contacto con la actualidad? (Una efeméride, una 
determinada época del año, Navidades, día del padre, estreno de una gran 
producción, gran acontecimiento deportivo…) 
 
Según Boyton, por lo general, los reporteros se interesan por ―la vida normal de 
personas extraordinarias o la vida extraordinaria de las personas normales‖. 
¿Usted cuál prefiere y por qué? ¿Le interesan las historias corales, bastante 




¿Le interesan más las historias de éxito o las historias de fracaso? ¿Considera 
que a veces se buscan historias ―ejemplarizantes‖ u otras que anticipan 
tendencias y que realmente no reflejan la realidad? 
 
¿Los sujetos del ―new new journalism‖ inmigración,  pobreza, raza o el cada 
vez mas amplio y ―exitoso‖ periodismo de celebridades y de la industria del 
espectáculo? ¿Cree que los suplementos abusan del periodismo de celebrities 
en la actualidad? 
 
¿Qué tipo de reportaje le gusta hacer en caso de poder elegir? ¿Suele coincidir 
con lo que hace habitualmente? ¿Prefiere trabajar ideas propias o tratar de 
sacar adelante las que le encargan los directores? 
 
Una vez qué tiene una idea propia, ¿cómo la lanza, cómo la presenta a su 
director/editor del suplemento? ¿Le envía un email, discuten sobre el tema en 
persona o por teléfono posibles ángulos? ¿Construyen entre ambos la historia? 
¿Se aborda ya en esta fase la cuestión gráfica? ¿Interviene el editor gráfico? 
¿El fotógrafo con el que va a trabajar? 
 
Si cree que la idea es buena y puede resultar de interés para los lectores, 
aportar prestigio al medio, satisfacer su inquietud como reportero, ¿hay alguna 
causa por la que la abandone antes de plantearla o desarrollarla?  
 
El reporting  
 
Una vez con la idea/tema/enfoque en mente, ¿por dónde empieza a trabajar? 
¿Se hace un plan de trabajo? ¿Algún tipo de esquema, borrador, check list? Si 
necesita viajar o desplazarse, ¿empieza por los temas de logística? ¿Busca 
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patrocinadores para sus viajes? ¿El medio se hace cargo de los gastos 
ocasionados? ¿Ha variado este aspecto en los últimos años? 
 
¿Cómo se documenta sobre el tema? (Internet, apoyo en los servicios de 
documentación de su medio, llamadas a sus fuentes de confianza y  fuentes 
oficiales, expertos, libros, estadísticas, sale a la calle a observar…?  
 
¿Cuándo realiza la mayor parte de la investigación/research, antes, durante o 
después del reportaje? 
 
¿Hay algún peligro en realizar demasiada investigación, en disponer de 
demasiados datos, declaraciones, sujetos a entrevistar? ¿Ha sentido lo que 
algunos llaman ―la lujuria del dato‖? 
 
A su juicio, ¿cuál es la clave del éxito de esta etapa de acopio de 
información/datos/observaciones de la elaboración de un gran reportaje? 
(Elegir bien las fuentes, hacer las preguntas adecuadas, dedicarle tiempo a 
reflexionar, cribar, desechar ideas, pisar el terreno…?)  
 
¿Procura, en la medida de lo posible acudir a fuentes directas, al contacto 
personal?  ¿Rechaza un testimonio esencial para su historia si no puede tener 
un contacto personal y la entrevista ha de hacerse por teléfono o mail? ¿Si no 
puede ir al lugar o la escena que formará parte de su relato?  
 
Tiene alguna rutina a la hora de abordar las entrevistas en esta fase de 
investigación. Entrevistas personales, e-mail, teléfono. ¿Utiliza cuestionario, se 




¿Sigue algún tipo de rutinas cuando llega a una nueva ciudad o país para 
hacer un reportaje? 
 
Hay algún sitio en particular que le desagrade para hacer la entrevista? ¿Qué 
puede extraer del entorno? ¿Cuál es su preferido? (En caso de entrevista/perfil) 
 
¿Utiliza grabadora o la rechaza, como sugería García Márquez? ¿En qué 
casos? (en caso de entrevista/perfil) 
 
Por lo general, ¿qué le aporta la fase de investigación respeto a la idea inicial? 
¿Cree que va buscando auto afirmar una hipótesis inicial de trabajo o es un 
proceso que le lleva del blanco o el negro inicial a ver toda una escasa de 
grises? ¿Se plantea en esta fase el mensaje/mensajes, la sensación que quiere 
trasmitir a su lector? Otras opciones.. 
 
La redacción del reportaje 
¿Empieza a escribir una vez que ha terminado la fase de acopio de datos o son 
fases simultáneas? 
 
¿Tiene alguna rutina en particular a la hora de escribir? 
 
¿Sabe con antelación con cuánto espacio aproximado contará? 
 
A la hora de organizar los datos, meterle mano a todo eso, organizar el caos, 
¿utiliza alguna técnica especial, subrayado, checklist, borrador? 
 




Cuando empieza a escribir, sabe si será un texto corrido, llevará textos de 
apoyo o despieces... ¿Discute estos aspectos con el director y editor gráfico? 
¿Prevalece su criterio? ¿Es un aspecto a consensuar entre todos? 
 
¿Tiene en cuenta algún tipo de estructura para el texto principal? Entrada, 
párrafo clave, cuerpo, transiciones, cierre… 
 
¿Qué importancia le da a estos elementos? (Párrafo inicial, cierre, 
transiciones? 
 
¿Cómo trata de conseguir un ritmo atractivo para el lector? 
 
¿Cómo cree que consigue dar profundidad al tema? ¿Y color? 
 
¿Qué importancia le da a un detalle revelador y cómo se consigue? 
 
Puede indicar sus preferencias en cuestión de estilo: frases cortas, largas, más 
verbos que adjetivos, frases contundentes… ¿Cree en todo caso que es una 
redacción más pulida y cuidada que la de las noticias, crónicas, reportajes 
cortos, entrevistas? 
 
¿Primera persona o tercera persona? ¿Cómo le gusta verse reflejado en el 
reportaje?  
 
¿Qué importancia tiene para usted la extensión, el número de palabras del que 
dispone para contar su historia? ¿Considera que la limitación de espacio pone 
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en peligro algunos aspectos del gran reportaje? ¿Se ha convertido la falta de 
espacio en la gran frustración del reportero profundo?  
 
En relación con los aspectos gráficos ¿Interviene de alguna manera en la 
elaboración de este material? (Coordinación con el fotógrafo asignado al 
reportaje, sugerencias en posible utilización de material de archivo, 
ilustraciones o infografías…) 
 
Perfil del gran reportero 
Según el profesor Copple no hay grandes reportajes sin grandes reporteros. 
¿Cree que un periodista tiene que reunir ciertos rasgos para enfrentarse con 
éxito a un gran reportaje? ¿Qué cualidades cree que son más necesarias? 
(Curiosidad, observación, imaginación, creatividad, vocación, dotes analíticas, 
tenacidad, estilo literario, organización, exhaustividad, honestidad, sentido 
periodístico…) 
 
Finalmente una observación sobre los grandes reportajes de los dominicales. 
¿Cree que han pasado los años de oro de los grandes reportajes de los 
dominicales? ¿Cree que la calidad de sus reportajes se ha visto comprometida 
por la actual crisis de la prensa escrita, la escasez de recursos? ¿Considera 
que se hacen hoy peores, iguales o mejores grandes reportajes que hace diez 




 A continuación se ofrece un resumen sustancial de las conversaciones y 
respuestas agrupadas en función de las fases que hemos visto anteriormente: 
 




Las respuestas son tan variadas como la personalidad de los reporteros 
consultados. Juan José Millás cree que el motivo original no es determinante: 
―Un gran reportaje –afirma- puede surgir de cualquier sitio, incluso de una 
mosca.‖ Jesús Rodríguez (El País), por su parte, afirma que el reportero ha de 
fijarse ante todo ―en el cliente, en el lector‖ a la hora de escoger entre las tres 
fuentes de temas que se suelen manejar: La agenda, los remitidos por parte de 
variados agentes de comunicación y, sobre todo, la propia intuición, el ―olfato‖ 
del periodista, que con suerte puede incluso llevarle a ―generar una tendencia‖. 
 
Quino Petit, de El País, considera que cada reportaje es un reto, tanto 
para el reportero como para el medio que aprueba su publicación. La misión del 
reportero es publicar historias y asumir las consecuencias, porque siempre las 
hay, para el redactor y para el medio. Un reportaje, como cualquier noticia, 
incluye algo que alguien no quiere que se sepa. En el caso del reportaje, lo que 
no se sabe o no quiere saberse, se convierte en una historia con escenas, 
personajes y fuentes diversas (documentales y presenciales) que dan vida a un 
relato periodístico de largo alcance. ―En mi caso –señala- el punto de partida es 
la actualidad. A partir de un dato, por ejemplo, publicado en 2007, referido a 
que uno de cada tres presos en España es extranjero, tomé la iniciativa de 
buscar el centro penitenciario con mayor número de extranjeros entre sus 
internos. El resultado fue un reportaje de portada publicado en EL PAÍS 
SEMANAL en septiembre de 2007 bajo el título 'BABEL ENTRE REJAS'. En el 
mismo, un fotógrafo y yo entramos en la cárcel de Palencia para vivir el día a 
día de los internos y contar cómo llegaron hasta España para acabar entre 
rejas‖. 
 
No obstante, comenta Petit, a veces, por supuesto, el responsable de EL 
PAÍS SEMANAL también propone al redactor abordar una determinada 
realidad y convertirla en reportaje. En este sentido, para EL PAÍS SEMANAL, 
proponer historias y recibir el encargo de hacerlas es un constante viaje de ida 
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y vuelta, enriquecido por el debate diario y la observación de la actualidad y su 
seguimiento en el mismo diario EL PAÍS del que los reporteros forman parte 
como sección. ―Vivimos la actualidad codo con codo con los compañeros que la 
cuentan cada día, pero en EL PAÍS SEMANAL les damos otra proyección de 
mayor recorrido en el tiempo, en cuanto al desarrollo de la investigación y en su 
transformación en un relato periodístico de largo recorrido‖, concluye Petit. 
 
Carlos Manuel Sánchez, firma habitual de XL Semanal, que publica 
entre dos y cuatro reportajes al mes más o menos extensos y profundos en el 
primer suplemento de España por tirada, reconoce que ―El 70 por ciento de las 
veces son temas encargados por la dirección. Yo también propongo temas, 
pero no es fácil que cuelen. Hago casi de todo, aunque con la crisis me han 
caído muchos reportajes sobre economía, de la que no tengo ni idea y de la 
que entiendo más bien poco, pero mis editores consideran que ese esfuerzo 
suplementario por entender algo que te resulta arduo lo agradece el lector, al 
que tienes que traducir el asunto a lenguaje llano y accesible, y de este modo 
no usas la jerga de la prensa salmón‖. Su compañera de XL Semanal, Fátima 
Uribarri, también hace un buen número de historias de encargo, lo cual es 
normal, como comenta, ―si eres miembro de la redacción y la dirección es muy 
activa buscando tema, como es nuestro caso‖.  
 
Sánchez, uno de los reporteros más veteranos de la publicación y que 
trabaja desde Cartagena, ilustra cómo para el reportero cualquier fuente puede 
ser válida para abrirse camino. ―En mi caso, fue una comida familiar en la que 
uno de mis hermanos, que es aficionado a la pesca, me contó que había oído 
disparos donde las jaulas de atún de Cabo Tiñoso, lo que me abrió las puertas 
de la revista. Investigué y conseguí hacer un reportaje sobre la matanza de 
atunes en el litoral de Cartagena con destino al mercado japonés. No era la 
típica almadraba. Realmente los fusilaban. Publiqué la pieza en La Verdad de 




Para el periodista Bru Rovira ―el tema, en mi caso, casi siempre lo escojo 
yo. Pero también puede ser un tema de actualidad que el ‗jefe‘ encarga. En 
este caso discuto el tratamiento. Normalmente, hago un tipo de reportaje que 
se basa en las historias de la gente, historias humanas, la experiencia vivida, 
tratando de hacerlo en el contexto del tiempo en el que vivimos. Y, si me sale 
bien, procurando que en la historia humana haya el germen de una reflexión 
mayor, filosófica, psicológica, etc. Soy de los que sostengo que el reportaje es 
el tratamiento; existen infinitas historias que, bien contadas, son una Gran 
Historia‖, concluye. 
 
Juan Carlos Rodríguez, uno de los periodistas que más reportajes de 
portada ha publicado en Magazine El Mundo, responde de la siguiente manera 
en relación con el tema: ―Cada reportaje es un caso concreto. Suelo 
proponerlos, aunque las propuestas también llegan desde redacción o son 
―sugerencias‖ de un gabinete de prensa. Estas últimas suelen resultarme 
menos estimulantes, aunque pueden transformarse en temas interesantes con 
un poco de imaginación. La idea suele surgir mientras leo un artículo, reportaje 
o entrevista y mis ojos se fijan en una frase, un dato o un personaje que me 
llama la atención. Es la chispa que enciende un futuro reportaje o entrevista, 
sin que necesariamente tenga que ver con el texto que acabo de leer. En otras 
ocasiones es un comentario casual el que me inspira. Hace poco, por ejemplo, 
un amigo me habló de un importante directivo que había ganado un concurso 
de enganche de caballos. Me documenté sobre el personaje y di con el taller de 
guarnicionería que le había restaurado sus carruajes. Para mi sorpresa, era 
uno de los mejores del mundo. Así que centré la propuesta en este taller y 
acabó siendo portada de Fuera de Serie, la revista lifestyle para la que 
colaboro habitualmente‖.   
 
Pero también añade que ―muchas veces, unos temas llevan a otros. 
Hace años, tras entrevistar a Mario Vargas Llosa tras publicar ―La fiesta del 
Chivo‖ hice un reportaje sobre la familia de Rafael Trujillo, dictador de la 
República Dominicana y protagonista de esta novela. Ese reportaje, publicado 
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en el Magazine de El Mundo me llevó a conocer a Lita Trujillo (nuera del 
dictador) y a entrevistarla para Harper’s Bazaar. Además, acabé publicando un 
reportaje en GQ sobre el Sea Cloud, el velero que perteneció a Trujillo y del 
que Lita tanto me había hablado‖. 
 
Fátima Uribarri, de XL Semanal, es una veterana del reportaje. ―Llevo 
muchos años escribiendo sobre cultura y libros en diferentes medios y recibo 
con antelación todas las listas de las editoriales, los nombres de las próximas 
publicaciones -nos dice-. Cuando algo me interesa, porque la historia es 
original o me resulta llamativa por algún motivo, pido el libro y hablo con la 
editorial. Pero para mí tiene que haber una chispa, te tiene que atrapar por 
algún motivo, por algún detalle‖ 
 
Xavi Ayén, reportero de La Vanguardia, explica su propia experiencia: 
―En mi caso la idea surge como un anhelo personal Es una iniciativa propia, 
una idea que uno tiene. En el caso de la serie Los Noveles, por ejemplo, es la 
necesidad de hacer un acercamiento a los autores, de forma más completa, no 
sólo de su última novela como se hace habitualmente. Quería ofrecer retratos 
completos que abordaran su biografía y su obra.  Se trata de un anhelo 
personal, no de un encargo que nadie te haga‖. 
 
 Txema Ybarra, otro de los grandes nombres del reportaje, nos cuenta: 
―Las ideas surgen de todos lados. Pero si no sales a la calle y te relacionas con 
el mundo, nunca llegarán. Cierto grado de especialización, a día de hoy, 
también resulta fundamental. En mi caso, haber incidido en temas de 
arquitectura y diseño en los últimos años ha dado pie a una fructífera línea de 
trabajo. Para establecer una relación de continuidad con un medio, lo habitual 
es empezar ofreciendo tú los temas. Si gustan, también te los propondrán a ti. 
Lo bueno de contar con los gabinetes de comunicación es que te dan más o 
menos hecho el trabajo de ―gestión‖. Lo difícil es que te propongan una idea 
original que no haya pasado antes por las redacciones. Establecer relaciones 
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estrechas con el personal de los gabinetes ayuda, a base de hablar y hablar, a 
que aparezcan enfoques imprevistos que puedas hacer propios‖. 
 
¿Vale cualquier tema, cualquier idea para este género?, era la pregunta      
 
Jesús Rodríguez cree que es clave que el tema interese al reportero: 
―Busco temas que a mí me interesen o que puedan interesar a los demás. No 
soy especialista en nada, sólo busco contar historias que, si a mí me 
apasionan, pueda apasionar al lector‖.   
 
Para Millás, en cambio, no hay duda de que cualquier tema vale para un 
gran reportaje, ―porque lo que importa no es tanto el tema como saber mirarlo y 
abordarlo‖. Lo mismo piensa Quino Petit, que lo explica así: ―Estoy 
absolutamente convencido de que cualquier tema es susceptible de convertirse 
en un gran reportaje... si hay una historia que tenga que ver con el mismo. La 
violencia de género, pongamos por caso, es un tema. En 2008 yo estuve 
viviendo el día a día de dos mujeres amenazadas por sus parejas o ex parejas 
y acabé dando forma a su testimonio contado en primera persona. El resultado 
fue un reportaje de portada de El País Semanal  titulado ―Diario de mujeres 
amenazadas‖. Se trataba del estremecedor relato de sus vidas, de sus miedos 
y de sus ansias de seguir viviendo más allá del yugo de sus exmaridos. Esa era 
la historia, por encima del tema, que se convirtió en reportaje. La idea, el 
enfoque y el planteamiento son fundamentales, pero ante todo, lo que cuenta 
es encontrar una historia que nadie antes haya contado. Y contarla aspirando a 
la excelencia, tanto en la verosimilitud fundamental de todo relato periodístico 
como en la fuerza del mismo y en la calidad de la escritura‖. 
 
Aunque hay temas que jamás saldrían en los dominicales, esta postura 
de que cualquier tema puede ser válido para un reportaje concita general 
consenso entre los reporteros consultados.  Así, Carlos Manuel Sanchez dice 
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―Sí, lo creo. Otra cosa es que tus editores lo crean‖. Bru Rovira lo remacha 
afirmando: ‖¡Absolutamente! Eso sí, también es cierto que sin emoción, sin 
belleza en la escritura, sin sorpresa en el estilo y el desarrollo, sin ritmo ni 
música interior del relato, una buena historia puede ser un mal reportaje‖. 
 
Cristina Jolonch añade en la misma línea: ―Creo que hay temas más 
interesantes que otros y me entusiasmo cuando un tema me parece muy 
interesante. Personalmente disfruto más de los reportajes que me permiten 
ahondar en las personas. Estudié Periodismo porque me interesan las historias 
de las personas y creo que todas las personas tienen cosas interesantes que 
contar y he leído magníficos reportajes sobre temas aparentemente menores‖.  
 
Y Juan Carlos Rodríguez subraya que ―Un tema anecdótico puede 
transformarse en un gran reportaje si capta la atención del periodista y éste 
sabe darle un enfoque original. No obstante, he rechazado escribir sobre temas 
anecdóticos que al director/a de turno le parecía que podría convertirse en un 
gran reportaje, como ―la falta de higiene de los españoles‖, basándose en una 
estadística absurda. Finalmente llevaron a portada con una ex actriz porno 
rebozada en mierda. Nunca me arrepentí de esa negativa, aunque me 
reprocharan que otro colaborador/a logró convertir esa mierda en portada.  A 
veces, la falta de credibilidad de un magazine se debe a ocurrencias de este 
tipo‖, sentencia. 
 
Txema Ybarra aporta una última reflexión: ―Desde luego, vale cualquier 
tema, porque, en efecto, lo que importa es que tenga un enfoque original, que 
haya un gancho de actualidad y que uno o más personajes vertebren la 
narración. Por otro lado, todos los dominicales (y más los propios directores) 
tienen su particular línea de temas/enfoques y hay que conocerla para saber de 
antemano lo que puede gustar o no. Lo peor para un autónomo es perder el 




¿Busca un gancho, algún contacto con la actualidad? 
Para Jolonch, depende: ―El medio exige a veces adaptarnos al 
calendario y tener en cuenta la llegada de la Navidad, de verano, etc. En 
reportajes gastronómicos hay reportajes que sí procuro adaptarlos a la 
estacionalidad‖. De todos modos, ―he de distinguir entre los reportajes de 
gastronomía y los temas sociales, que últimamente abordo con menor 
frecuencia. Suelo proponer yo los temas porque son cuestiones que me 
parecen interesantes, no porque los haya visto en otros medios, pero a veces 
me encargan los reportajes mis superiores, y algunos me han pedido temas 
inspirados por reportajes aparecidos en otros medios; pero no es mi modo de 
proceder‖.  
 
Millás sostiene que hay infinidad de asuntos sobre los que se puede 
escribir sin que haya surgido una noticia de actualidad. ―Incluso yo diría –
afirma- que a veces son más interesantes‖. Bru Rovira, por el contrario, 
reconoce que se basa en la actualidad: ―Por supuesto: me interesa 
especialmente el mundo en el que vivo, los grandes conflictos humanos. Una 
guerra, pero también el hambre, la pobreza, las migraciones. O los vecinos de 
mi barrio. O un crimen. A veces hay más verdad en un crimen, sus autores, 
vecinos, el pueblo, que en una carrera universitaria entera, con master 
incluido‖. 
 
Carlos Manuel Sánchez distingue entre la noticia y la efeméride. ―A la 
hora de proponer un tema –dice- busco un gancho con la actualidad, pero no 
una efeméride, que me parece un enganche muy endeble‖.  
 
Una aproximación que matiza Txema Ybarra: ―El gancho con la 
actualidad es fundamental, aunque no vaya en el titular o la entradilla. Es decir, 
hay que hacer referencia a los tiempos que vivimos, por qué eso que cuentas 
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tiene hoy importancia. Tirar de aniversarios y efemérides es un buen recurso, 
pero no sirve por sí solo. En todo caso, los temas de ―temporada‖ hay que 
plantearlos con suficiente antelación, que primero tienen que aprobártelo y 
luego hay que hacerlo, editarlo, imprimirlo, distribuirlo… ―. En la misma línea se 
pronuncia Quino Petit, para quien la actualidad es sin duda ―la clave, la base de 
toda gran historia periodística. A veces una efeméride es un buen punto de 
partida, siempre que se logre convertir en una historia propia. El año pasado 
elaboré un reportaje en El País Semanal titulado 'Generación Felipe VI' con 
personas que nacieron el mismo año que el nuevo Rey Felipe VI: ellos 
contaban cómo era la generación del nuevo rey y los desafíos a los que se 
enfrentaba su reinado. Una forma de convertir una sencilla efeméride en un 
reportaje‖. 
 
Otro enfoque es el de Juan Carlos Rodríguez: ―No necesariamente 
busco un gancho de actualidad, aunque a veces ayuda a vender un tema. Pero 
huyo de fechas demasiado obvias, como el Día de la Madre, a no ser que el 
enfoque sea original (imaginemos cómo se celebra este día en un hogar donde 
la madre es lesbiana)‖. En parecidos términos se expresa Xavi Ayén: ―Estoy 
todo el día con los ganchos (novedades editoriales, lanzamientos de libros), 
pero en el caso de los Noveles quería hacer una cosa distinta. Hay ocasiones 
en las que sí tienes que buscar que se refleje la actualidad, pero con frecuencia 
ya que no buscas el gancho, porque ya te sale solo‖. 
 
Lanzar la idea 
 
Hay abundante literatura, especialmente en Estados Unidos, en lo que 
se refiere a cómo lanzar la idea, la propuesta de reportaje. En general, se 
puede decir que es más sencillo para los redactores de plantilla, que pueden 




Los colaboradores habituales de los dominicales utilizan distintas 
fórmulas. Unos, como Carlos Manuel Sánchez, tiran de correo electrónico. 
―Propongo la idea, el posible enfoque, doy algunos datos como cebo… Yo lo 
llamo ‗vender la moto‘. Es como la sinopsis de una película, procuro 
condensarlo todo en unos pocos párrafos‖. Muy similar es la estrategia de Juan 
Carlos Rodríguez, quien suele presentar la idea ―por mail, de la forma más 
atractiva y ―mascada‖ posible. Ante eso, suele haber dos tipos de respuesta: 
―Compro‖ y ―No compro‖. Construir algo entre colaborador y redacción ha 
pasado a formar parte del ―periodismo romántico‖ que se hacía hace años, 
quizá décadas‖. 
 
Quino Petit, en cambio, prefiere un contacto más directo: ―Todas mis 
ideas las he hablado en persona con mis jefes. Del debate conjunto se han 
perfilado los enfoques. Un jefe es alguien que ha hecho más reportajes que 
uno, que tiene más experiencia y que sabe cómo orientar al periodista antes de 
salir ahí fuera a buscarse la vida‖, señala. Un intercambio que no se da en el 
caso de Bru Rovira, para quien ―normalmente él (jefe) dice lo que quiere y yo 
hago lo que me da la gana. Y, luego, nos ponemos de acuerdo. Funciona‖. 
 
Txema Ybarra, por su parte, cree que ―hay una casuística infinita. Como 
ya dije, cuando empiezas a colaborar con un medio y no te conocen tienes que 
presentar guiones muy trabajados y, una vez que te conviertes en colaborador 
habitual, puede bastar que cuentes el tema en dos frases por mail y que la 
contestación sea solo ―ok, dos páginas‖ para poder empezar a trabajar. En 
otras ocasiones hay que plantear dónde va a ser la foto, quién va a salir en ella, 
qué se va a contar y qué no, etc. Depende de lo claro que lo veas tanto tú 
como el director. Aunque si tú no lo ves claro, a lo mejor es preferible ahorrarte 
la batalla‖, concluye. 
 




En ocasiones, no obstante, incluso si las condiciones están dadas: el 
autor cree que la idea es buena y puede resultar de interés para los lectores, 
aportar prestigio al medio, satisfacer su inquietud como reportero, cabe 
preguntar si hay alguna causa por la que la abandone antes de plantearla o 
desarrollarla: escasez de tiempo o medios, sensación de esfuerzo 
desproporcionado, una segunda reflexión tras la cual le ha resultado 
descabellada, falta de sentido de oportunidad periodística, falta de colaboración 
de un personaje clave en la historia (en caso de perfil/entrevista en 
profundidad…) 
 
Carlos Manuel Sánchez y Chema Ybarra reconocen que alguna o varias 
de las causas mencionadas en el planteamiento les han llevado a veces a 
abandonar un proyecto de reportaje. Juan Carlos Rodríguez añade: ―Puedo 
llegar a abandonarla cuando mi director no se contagia de mi entusiasmo, algo 
que suele quedar de manifiesto con la respuesta ―No compro‖. Pero también 
hay otras razones, como que la historia quede desperdiciada por publicarse en 
un determinado medio; que el protagonista de la misma no esté a favor de obra 
(aunque no acostumbro a soltar la presa fácilmente) o porque me paguen una 
miseria por un historión que veo claramente en portada del New York Times 
Magazine‖. Y Cristina Jolonch menciona la falta de tiempo a la hora de 
posponer o abandonar un determinado reportaje. 
 
En sentido contrario se manifiestan los demás entrevistados. Así, Rovira 
confiesa: ―Creo que abandono cuando veo que no funciona. Nada más.‖ Jesús 
Rodríguez declara que ―la verdad es que alguna vez lo he dejado pero porque 
no me lo han comprado. Yo cuando algo me interesaba he sido muy pesado. Si 
creo en ello, intento que salga adelante. Aunque también tengo en cuenta 




Quino Petit y Millás son más rotundos. El primero defiende que desde su 
desde que forma parte de la redacción de EL PAÍS SEMANAL, hace diez años, 
―creo haber hecho todos los reportajes que yo quise hacer. Primero, porque 
nadie necesitaba nadie de mí y tuve que abrirme paso proponiendo mis ideas. 
Segundo, porque fue lo que seguí haciendo hasta hoy. Y tercero, porque los 
jefes que he tenido me han encargado siempre cosas que me han interesado. 
Y aquí debo decir que no creo que haya tema grande o pequeño. Hay 
periodistas grandes o pequeños, que saben o no convertir cualquier realidad en 
una gran historia.‖ Y Millás afirma con seguridad: ―No, nunca he tirado la toalla 
con una idea que me ha atrapado de algún modo. Más que se haya quedado 
sin hacer, es que todavía no se han hecho.‖ 
 
¿Prefiere trabajar en ideas propias o encargos? 
 
Sobre este punto hay igualmente división de opiniones entre quienes 
prefieren plasmar sus propias ideas y los que encuentran ventajas en dar forma 
a las de otros. Entre estos últimos está Millas, que hace una interesante 
reflexión: ―Cuando es un encargo que no se te ocurre a ti es como si se te abre 
una ventana. Las ventanas que abres tú son más previsibles porque tienen que 
ver con tus intereses. Pero un encargo te lleva a un mundo al que no te 
hubieras acercado si no te lo hubieran propuesto.‖ Algo similar piensa Cristina 
Jolonch: prefiere proponer ella, pero ―es cierto que a veces algunos encargos 
de la dirección que yo no hubiera propuesto se convierten en temas 
apasionantes que deparan grandes sorpresas.‖ 
 
Xavi Ayén, por el contrario se decantan con claridad por desarrollar sus 
propias ideas. También Juan Carlos Rodríguez confiesa que ―para ser sincero, 
creo que suelo poner más interés en mis propuestas‖, si bien matiza que ―tanto 
si la idea la propongo yo como si parte del director, mi interés por sacarla 




Otros, como Carlos Manuel, no expresan preferencias en este punto: 
―Me da igual. El trabajo es el mismo. Lo intentas sacar lo mejor que puedes. Y 
llega un momento, cuando se acerca el cierre, en que lo que quieres es 
quitártelo de encima de la manera más elegante posible.‖ 
 
La siguiente entrada del cuestionario se centró en recabar la opinión de 
los reporteros acerca de cómo pueden influir en la elección y el tratamiento de 
los temas las características propias de la prensa dominical. ¿Cómo cree que 
le condiciona el tema/la idea/el enfoque el hecho de que el reportaje vaya 
destinado a un suplemento dominical de un diario de información general? 
¿Cree que el ADN de la prensa de fin de semana ejerce algún tipo de 
condicionante a la hora de elegir el tema o el enfoque? ¿La pretensión de los 
suplementos de transmitir cierta imagen de ―modernidad‖? ¿El número de 
lectores? ¿La ideología u orientación del medio? ¿Su distribución geográfica? 
¿El peso del componente gráfico en los suplementos? 
 
Todos los entrevistados, salvo Millás, que expresa dudas al respecto 
(―No sé cómo me condiciona. Tampoco sé si escribiera en otro tipo de 
publicación cómo lo haría. Cuando escribo un reportaje no pienso que estoy 
escribiendo para una revista y un público amplio.‖), coinciden en que el formato 
dominical tiene unas exigencias particulares.  
 
Quino Petit subraya la importancia del componente gráfico. ―Los 
suplementos dominicales, y El País Semanal es decano de la prensa española 
contemporánea, tienen un peso gráfico específico a la hora de contar las 
historias. El reportero debe de contar un relato completo y minucioso de hechos 
acompañados de una historia paralela en imágenes. En muchas ocasiones, en 
la mayoría de ellas, fotógrafo y redactor trabajan juntos el tema, abordan la 
realidad cada uno desde su punto de vista pero en paralelo, en equipo. A lo 
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que cabe añadir el componente audiovisual en el que llevamos trabajando 
desde hace años. A veces es el fotógrafo el que completa con vídeos el 
contenido para la versión online, y otras veces al redactor y al fotógrafo le 
acompaña un operador de vídeo que complementa el relato a tres bandas. 
Completado con el añadido de gráficos e infografías, todos esos componentes 
forman parte del desarrollo de reportajes en el siglo XXI para todos los 
suplementos dominicales de los diarios de referencia mundial. El desarrollo de 
un reportaje hoy crece desde el punto de vista escrito al fotográfico y visual en 
una progresión geométrica. Todo forma parte de un mismo objetivo: contar un 
relato periodístico relevante y verosímil con todos los medios al alcance del 
periodismo actual dentro de los parámetros del género del reportaje.‖ 
 
Jesús Rodríguez cree que el formato influye sobre todo en el enfoque 
―También pienso que hay en enfoque determinado en los dominicales: largo 
alcance, más trabajado el tema (quizá porque tienes más tiempo)‖. 
 
Un grupo numeroso pone el acento en el tipo de público objetivo como 
dato esencial. Así, para Fátima Uribarri: ―Creo que desde el ámbito cultural 
tienes que escribir para un público muy muy amplio, sin rebajarte, todo el 
mundo te tiene que entender, desde el que no ha leído nada hasta el que sabe 
todo del tema. En los temas de historia, por ejemplo, te obliga a ser 
enormemente rigurosa, a chequear los datos una y mil veces. Si tienes más de 
un millón de lectores, es muy probable que unos cuantos sepan mucho más 
que tú del tema. Un error en un dato por pequeño que sea te hace perder 
credibilidad. Así es que creo que te condiciona sobre todo en el tono, todo el 
mundo te tiene que entender.‖ 
 
En la misma línea Carlos Manuel Sánchez cree que ―tu texto debe ser 
‗didáctico‘, porque se dirige a un público generalista. Es difícil ahondar. Sales 
además con bastante retraso con respecto a la prensa diaria, en nuestro caso 
cerramos con diez, once días de lapso con la fecha de publicación, porque la 
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distribución es compleja, eso hace que tengas que dar con un enfoque original, 
si el tema está muy enganchado a la actualidad, que no se haga viejo y no te lo 
pisen.‖ 
 
Txema Ybarra también cree que la audiencia marca la pauta: ―Un 
dominical, de por sí, es la suma de muchos equilibrios y por eso es necesario 
plantear los temas con cabeza. Cuando buscas empezar a colaborar con un 
dominical es imprescindible presentar guiones muy bien armados. Ningún 
director se va a fiar de ti por las buenas. Una vez has conseguido publicar una 
ristra seguida de reportajes, comenzarán a considerar que tienes grabado en la 
cabeza el adn del suplemento y no hará falta dar tantas explicaciones. El 
camino más corto para no confundirte es pensar más en el lector (prototípico) 
del medio que en el propio medio. De nuevo, salir a la calle es la clave. Así 
conocerás el espectro social del área donde te muevas (España). Un apunte: si 
eres periodista, nunca te ciñas a relacionarte solo con la gente que piensa 
como tú. Te convertirás en un profesional mediocre.‖ 
 
Otros, sin dejar de reconocer el peso del lector ponen el acento en el tipo 
de suplemento. Para Juan Carlos Rodríguez: ―Un suplemento dominical no es 
un fanzine: supuestamente va dirigido a un público amplio (a veces se utiliza el 
término ―familiar‖) que encuentra en este tipo de publicaciones una ventana al 
mundo. Al venderse conjuntamente con el periódico, ideológicamente tienen 
que mantener cierta coherencia con esa ―nave nodriza‖ que es el periódico. Los 
contenidos no pueden ser demasiado dispares, aunque puedan ser más 
audaces en el fondo y en la forma, sobre todo si el componente gráfico o 
audiovisual tiene mucho peso. Personalmente, más que la orientación del 
medio, lo que más me condiciona son los contenidos habituales de la revista: si 
priman los reportajes de estilo de vida, difícilmente podré publicar una 
desgarradora historia humana sobre la inmigración siria.‖ Y Xavi Ayén 
remacha: ―Predispone el tipo de suplemento en el que escribo, ya que si es uno 
determinado donde se habla de literatura, ya puedo dar por supuestas muchas 




Un tema destacado es la crisis que atraviesa el propio concepto de 
suplemento dominical. Bru Rovira advierte que ―aparentemente los dominicales 
apostaban por la escritura larga, el espacio, la calidad en la presentación y la 
fotografía bien impresa. Es decir, temas bien desarrollados que, además, 
podían hacerse con tiempo, gastando dinero en viajes, olvidándose de las 
prisas del día a día. 
 
Esto ha cambiado completamente: ahora la estética, lo conocido, el 
famoseo, ha convertido los dominicales en suplementos publicitarios que no 
saben si tienen su espacio natural en una sala de espera de un gimnasio de 
señoras ricas, la consulta médica o el cubo de la basura.  
 
Diría que el contenido poco importa: se trata simplemente de captar 
publicidad cumpliéndose como profecía lo que decíamos en La Vanguardia de 
los años ochenta como broma: los artículos ocupan el lugar libre que nos deja 
la publicidad.‖ 
 
Cristina Jolonch comparte ese diagnóstico pesimista: ―Creo que los 
suplementos dominicales han sufrido en estos últimos años la crisis económica 
y que la pérdida de publicidad ha repercutido en recortes escandalosos, en 
algunos casos superiores a los que serían necesarios. Creo que algunos 
medios que podían permitírselo hubieran hecho mejor reduciendo 
moderadamente los gastos y apostando por la calidad en un momento en que 
la escasez de la misma la convierte en un gran valor. Creo, además, que junto 
a la crisis económica, los dominicales han sufrido una crisis de valores y han 
tendido a la superficialidad, a veces presuponiendo que el lector no busca 
profundizar, cuestión que me parece un inmenso error. Creo que más que 
nunca, hacen falta reportajes en profundidad, buenas historias que estén bien 
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contadas. El retroceso en calidad de los textos es escandaloso y cada vez es 
más escaso el buen periodismo y se prima más la inmediatez.‖ 
 
Según Boyton, por lo general, los reporteros se interesan por “la vida 
normal de personas extraordinarias o la vida extraordinaria de las personas 
normales”. ¿Usted cuál prefiere y por qué? ¿Le interesan las historias corales, 
bastante frecuentes, por otro lado, en los suplementos?  
 
Petit subraya su interés por las historias corales, cualesquiera que sean 
sus protagonistas: ―Honestamente, debo responder que me interesan tanto la 
vida normal de las personas extraordinarias como la vida extraordinaria de 
personas normales. En ambas he encontrado verdadero periodismo que 
merece ser publicado. Con personajes muy poderosos, como el expresidente 
del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, he conseguido grandes resultados 
periodísticos cuando logré en junio de 2009 llevar a La Moncloa a seis 
españoles normales y corrientes para que se llevara a cabo un debate entre 
ellos. El resultado fue un reportaje de portada en El País Semanal titulado ―Una 
cumbre ciudadana‖  y una pieza que acabó en primera página del diario El País  
porque el presidente del Gobierno acabó reconociendo el siguiente titular: "La 
crisis ha sido un aterriza como puedas". Hasta entonces, el expresidente había 
esquivado describir la crisis, y durante mucho tiempo negó su existencia en 
España. El titular salió de una conversación con seis ciudadanos que llevé a La 
Moncloa para ver al presidente del Gobierno. Y en una situación tan normal 
como un encuentro ciudadano llegó el periodismo de primera plana. También 
he vivido momentos de tensión y de humanidad con otros personajes 
poderosos o extraordinarios. Pero si bien es cierto que me interesan lo que 
tanto los personajes relevantes como las personas normales pueden contar, ha 
sido viviendo historias de mujeres amenazadas o entrando en cárceles de 
Sierra Leona o de España donde he encontrado la verdadera emoción de 
contar lo que le pasa a un ciudadano corriente cuando sufre acaba una 




De la misma opinión es Xavi Ayén: ―Lo mejor son las historias corales. 
Cuando ves los escenarios, las motivaciones, las interrelaciones entre ellos...te 
sientes como pintando un fresco, creando algo vivo.  Aunque a veces te 
centras en una única personalidad. Y es distinto, es profundizar en una 
personalidad, y lo otro es más mostrar cómo funciona el mundo.‖ 
 
En contraste, Carlos Manuel Sánchez se muestra bastante crítico con la 
perspectiva coral: ―Las historias corales no me interesan demasiado, porque no 
suelen serlo. Los suplementos las utilizan como un recurso para la puesta en 
página. Una colección de personajes, cada uno con su retrato y su texto 
independiente. Pero de ahí a considerarlo una historia coral va un trecho. 
Tienes entre cuatro y seis personajes a los que haces preguntas similares y un 
retrato. A veces es como rellenar un álbum de cromos.‖ Txema Ybarra añade: 
―Partiendo de la base de que el enfoque humano es siempre el más 
interesante, el que le da garra a una narración, lo mismo me gusta una que otra 
de las perspectivas que señala Boyton. Un tema coral, por lo general, es el más 
difícil de montar, porque tienes que conseguir que los personajes ―dialoguen‖ 
entre ellos dentro del texto y sus puntos de conexión no son siempre evidentes. 
Suele ser un gran reto.‖ 
 
Sobre la disyuntiva entre lo normal y lo extraordinario, Millás aporta una 
vez más su original perspectiva: ―Lo que he pensado siempre es que lo 
extraordinario está en lo normal, porque lo normal es muy raro.‖ Y el resultado 
es bueno, porque, como recuerda Juan Carlos Rodríguez ―Tan interesante 
puede ser contar el día a día de un astronauta como el de un ama de casa. 
Incluso hay reporteros, como Juan José Millás, que pueden hacer interesante 
la vida y milagros de una mosca del vinagre, como logró en su ―Proyecto 




En el fondo esto es lo que más interesa. En palabras de Bru Rovira: ―Yo 
prefiero la vida extraordinaria de las personas normales, porque las personas 
extraordinarias un día fueron normales.‖ O de Cristina Jolonch, a la que 
―entusiasma descubrir la excepcionalidad, la historia que me engancha, de 
personas que no nos conocidas ni aparentemente destacan‖. 
 
Aunque, como matiza Sánchez, ―me interesa más la vida extraordinaria 
de las personas normales, pero es cierto que en los suplementos hay 
overbooking de personajes famosos. Supongo que con una persona ‗normal‘ 
puedes empatizar mejor. 
 
¿Qué le interesa más, los éxitos o los fracasos? ¿Considera que a veces se 
buscan historias ―ejemplarizantes‖ u otras que anticipan tendencias y que 
realmente no reflejan la realidad? 
 
En nuestra sociedad, tradicionalmente, el fracaso ha sido mejor tolerado 
que el éxito. Carlos Manuel Sánchez prefiere historias ―de fracaso, sobre todo 
si antes hubo éxito. La ‗caída‘ de alguien tiene la fuerza de la tragedia. Sí, hay 
muchas historias ejemplarizantes. Sí. Se nota mucho en los reportajes con 
varios personajes (las presuntas historias corales), que se eligen (o se 
descartan, si ya fueron elegidos) en función del enfoque o la idea que se quiera 
transmitir. Haces un cásting, a veces conscientemente, a veces no tan 
conscientemente, pero influido por lo que te han pedido tus editores. Y a veces 
el cásting te lo hacen, bien a priori, porque te buscan alguno o algunos de los 
personajes, bien a posteriori, porque eliminan. (Por edad, aspecto físico. En 
este caso los magazines con su interés por dar cierta imagen de modernidad, 
con cierta tendencia al role model).‖   
 
Chema Ybarra insiste en esta idea: ―Se aprende más del fracaso. Es mi 
historia favorita.‖ Aunque advierte: ―Pero en los dominicales es complicado que 
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funcione. En Fuera de Serie resulta directamente imposible; su razón de ser es 
hablar de las cosas bellas de la vida. En general, a la publicidad no le gusta 
que la relacionen con historias negativas. Y sin publicidad, no hay dominical. Lo 
que siempre se puede hacer es, en una historia de éxito, narrar los fracasos 
que han jalonado el ascenso del sujeto en cuestión. Hasta Superman se dio 
algún trastazo mientras aprendía a volar. ―  
 
Esa noción de superación parece, pues, encerrar la clave. Quino Petit lo 
analiza en estos términos: ―El fracaso es el comienzo de una gran historia. El 
éxito hay que contarlo. El éxito no ha de ser ejemplarizante, es simplemente 
noticia. Pero del fracaso nace el anverso del éxito, nacen los fantasmas y a 
veces incluso la superación. No hay nada más periodístico que contar el éxito, 
el fracaso y la superación de una persona. Esa hazaña suele constituir la base 
de los grandes relatos. Yo no busco historias ejemplarizantes. No es mi labor. 
Ansío buscar cómo se logran los éxitos y que queda de los que fracasan. A 
veces todo se mezcla. En 2011 publiqué un reportaje de portada en El País 
Semanal titulado ―Enganchados al trabajo, los peligros de una adicción 
respetable‖. Creo que me di de bruces como pocas veces en mi vida con el 
éxito y el fracaso al recabar los testimonios que armaban el reportaje.‖ 
 
Y Juan Carlos Rodríguez lo resume diciendo: ―¿Qué es más interesante, 
una historia sobre Donald Trump o la peripecia de un refugiado que ha sido 
deportado a su país? Por lo general, un personaje exitoso tiene varias historias 
de fracaso detrás, mientras que otro que parece un fracasado lleva a sus 
espaldas varios éxitos. Lo importante es que [las historias] estén bien 
contadas.‖ 
 
¿Abusan los reportajes de las celebrities en detrimento de temas sociales tipo 




Casi todos los consultados sostienen que sí. Como dice Carlos Manuel 
Sánchez ―las celebrities se han comido más pedazo de tarta del que debería 
corresponderles.‖ Txema Ybarra señala la causa: ―La publicidad se ha 
impuesto sobre el medio. Y como he dicho, a la publicidad no le gustan las 
historias negativas: quiere ‗bling bling‘‖.  
 
El diagnóstico de Bru Rovira es preocupante: ―el espectáculo es la base 
de los contenidos. Sirve igual una modelo de una gran marca que una niña 
somalí muriéndose de hambre. De momento todavía no van en la misma 
página, aunque si una detrás de la otra. Respecto a personajes ejemplares: Si 
fueran realmente ejemplarizantes estaría muy bien. ¡Cuesta encontrar gente 
así, que tengan un plus! En un escritor, artista, científico…no abundan este tipo 
de personas. El problema es que las personas ejemplarizantes de los 
suplementes acostumbran a ser una trampa: su tratamiento delata el montaje 
del mensaje. Puro producto comercial con azúcar y una cereza coronándolo‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez comparte el análisis, si bien encuentra algún 
motivo para el optimismo: ―Personalmente, me interesan más los personajes 
que están por debajo el radar, pero los magazines apuestan más por las 
celebridades. De ahí paulatina frivolización de los semanales. Aunque quizá 
algo positivo de la crisis económica es que esos temas sociales que hasta hace 
poco ya no tenían cabida vuelven a ocupar un primer plano.‖ 
 
En este contexto, los suplementos lo tienen complicado, apunta Quino 
Petit: ―Los suplementos hacen lo que pueden para sobrevivir en un contexto 
complicadísimo para los diarios de referencia. Creo que El País Semanal es el 
ejemplo de cómo las celebrities pueden convivir en las mismas páginas con las 
historias de grandes dramas o conflictos armados. El País Semanal lleva 
haciendo convivir ambas realidades, que son la vida misma, todo a la vez, 




En esta línea, Cristina Jolonch refiere sus esfuerzos por ser fiel a un 
enfoque social: ―Últimamente sí creo que se abusa de celebridades y 
personalmente no es algo que me atraiga. Sí me interesan mucho las historias 
de personas que sufren la pobreza o algún tipo de discriminación o personas 
que tratan de vencer dificultades. Me gusta buscar diferentes enfoques. Por 
poner un ejemplo, el tema de la violencia de género, que he tocado en distintas 
ocasiones, he procurado trabajarlo desde distintos ángulos pensando que 
pudiera ser útil y aportar algo a quienes tienen prejuicios o a las propias 
mujeres maltratadas para salir del túnel: tanto haciendo patrullas con la policía 
y encontrando casos como entrevistando a mujeres que están en pleno 
proceso de tratar de salir adelante o contando los casos (con fotos que 
aportaran una visión positiva ) de mujeres que han salido adelante. Este último 
lo hice a raíz de la crítica de un juez que recriminaba a una mujer "haberse 
dejado maltratar teniendo una licenciatura: busqué mujeres con profesiones 
diversas con reconocimiento (una médico, una catedrática, una enfermera, una 
profesora, una política...) que lograron salir del problema y me parecía que su 
testimonio podía ser (y me consta que lo fue en algún caso) útil para mujeres 
en pleno problema‖ 
 
Millás, sin embargo, aporta una visión algo diferente: ―Lo cierto es que 
no tengo criterio sobre ello. Aunque las celebrities también son dignas de ser 
reportajeadas, ¿por qué no?‖ 
 
¿Qué tipo de reportaje haría en caso de poder elegir? 
 
Carlos Manuel Sánchez se inclina por ―Reportaje humano, que implique 
viajar y hablar con gente, que recoja la espontaneidad de la gente del lugar...‖ 
Bru Rovira prefiere ―el que me despierte curiosidad por algo que no conozco. Y 
me permita tener una experiencia personal, si puede ser que incluya 
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exploración geográfica, antropológica, gastronómica… y, claro, del que pueda 
aprender algo respeto a la mirada que uno tiene sobre el mundo y sus 
verdades… cuando en un reportaje descubres que hay otra manera de mira a 
la que tu creías que era ―la manera‖, entonces has tocado lo más alto, debes 
arrodillarte y decir gracias por haber escogido este trabajo magnífico y tan 
cabrón‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez ―prefiere los reportajes donde está presente el 
―factor humano‖. De hecho, me resulta difícil escribir sobre temas abstractos sin 
que se escuche la voz de la persona. Es más difícil encontrarla en un medio 
lifestyle como para el que últimamente colaboro, pero no imposible. Contar la 
historia de uno de los mejores talleres de guarniciones del mundo, cuyo dueño 
se crió en el campo y que ahora trabaja para Casa Real, también es 
emocionante. Tanto si la idea la propongo yo (como es este caso) como si 
parte del director, mi interés por sacarla adelante está en función de si es o no 
interesante (Mentira: suelo poner más interés en mis propuestas). 
 
Quino Petit responde: ―Desde que entré a formar parte de la redacción 
de El País Semanal  hace diez años creo haber hecho todos los reportajes que 
yo quise hacer. Primero, porque nadie necesitaba nadie de mí y tuve que 
abrirme paso proponiendo mis ideas. Segundo, porque fue lo que seguí 
haciendo hasta hoy. Y tercero, porque los jefes que he tenido me han 
encargado siempre cosas que me han interesado. Y aquí debo decir que no 
creo que haya tema grande o pequeño. Hay periodistas grandes o pequeños, 
que saben o no convertir cualquier realidad en una gran historia‖. 
 
Txema Ybarra considera que hay que ir  ―en todas las direcciones. Si 
eres free-lance tienes que decir a casi todo que sí. Las colaboraciones están 
mal pagadas y hay que pagar las facturas. Lo fácil es hacer los temas que te 
gustan pero si te proponen algo que no te va y dices que no, te arriesgas a que 
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no te vuelvan a llamar. Lo perfecto es no tener que vivir de esto y hacerlo solo 




Entre la elección del tema y el diseño del proyecto de reportaje, y su 
escritura y puesta en página, está el proceso de la elaboración del reportaje, la 
esencia del trabajo del reportero, lo que en buena medida determinará que 
podamos hablar de un buen gran reportaje. Así cuestionarios los reporteros 
consultados a las diferentes aspectos del reporting. 
 
¿Por dónde empezar una vez elegido el tema y el posible enfoque?  
 
Para Txema Ybarra, ―casi diría que hoy lo más importante es saber 
quién se va hacer cargo del desplazamiento (en caso de que lo haya, porque 
cada día se hace más periodismo ―virtual‖). Es muy bonito plantear un gran 
personaje en Japón, pero si nadie te va a pagar el viaje… Por eso decía que a 
veces resulta muy cómodo trabajar con gabinetes de comunicación. Existen 
para solucionar cosas como estas. Pero antes hay que saber dónde está la 
información: en dossiers, webs, vía entrevistas (por teléfono, presencial, mail), 
etc. Esto es lo que determinará el resto de movimientos y ahí se impondrá el 
sentido común‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez, primero hace ―una lista con los contactos que 
me resultarán útiles en la confección del reportaje, con sus respectivas 
ocupaciones, teléfonos y correos. Después, me documento en internet y pido 
documentación al servicio de documentación del periódico. Si el reportaje 
requiere desplazamiento dentro de España, el medio suele cubrirme el viaje en 
caso de que el tema esté comprado y la publicación esté asegurada. Si se trata 
de un viaje internacional, se da por hecho que hay una agencia de 
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comunicación o de viajes que invita y sufraga el viaje. La diferencia es que 
antes la agencia invitaba sin exigir publicación y ahora cuenta con ello‖. 
     
 Carlos Manuel Sánchez intenta, antes que nada, leer todo lo que puede 
sobre el tema. ―Por cada página escrita, cien leídas, decía Kapuscinsky. Para 
ganarte el penoso derecho a prescindir (porque hay que sacrificar mucho por el 
camino)  tienes que ―currártelo‖. El medio me paga los gastos. De la logística 
se encarga la secretaria de redacción, pero siguiendo las indicaciones que le 
doy. Soy yo el que hace el plan de viaje‖. 
 
Cristina Jolonch, cuyo medio se hace cargo de todo, no siempre prepara 
igual la logística: ―En algunos casos me gusta dejarme llevar por la 
improvisación, cuando quiero hacer un reportaje más de crónica y en el que 
vayan surgiendo historias. En otros, más habitual, preparo una logística. En los 
últimos años se ha cerrado el grifo del presupuesto y apenas hay recursos para 
reportajes. Trabajamos de forma mucho más precaria y puedo destinar una 
ínfima parte de la que destinaba en los "buenos tiempos" a elaborar un 
reportaje. Otras veces no puedo ir con fotógrafo, algo que para mí es terrible. 
Me gusta trabajar en equipo y contar una historia que tenga el discurso del 
redactor y el del fotógrafo, pero trabajar juntos. Afortunadamente he podido 
hacerlo en muchas ocasiones y con grandes fotógrafos‖.   
 
Bru Rovira empieza por leer ―Empiezo a leer. Leer mucho. De todo sobre 
el tema. Busco contactos. Organizo el viaje. Trato de abarcar mucho para 
encontrar la pequeña joya sobre la que construir lo que haré. Y es durante el 
viaje cuando se produce la magia (o la derrota). El viaje transforma cualquier 
apriorismo o idea preconcebida. Lo que has leído antes de marchar tiene otra 
lectura pasado por la experiencia de lo vivido. La escritura es el momento más 
delicado, porque es cuando se da forma a todo esto. Es como un buen vino o 




En el caso de Millás hay que diferenciar caso por caso: ―Cada asunto 
tiene una forma de acercarse a él. Por ejemplo, en un reportaje que escribí 
sobre la mosca, lo primero que hice fue informarme de quién era la persona 
que más sabía sobre la mosca en España. En este caso fue Ginés Morata. Si 
no sé sobre el tema intento acercarme a las personas que más saben sobre el 
asunto. Recibo apoyo del medio para el que trabajo, pero creo que el trabajo 
del reportero es individual‖. 
 
Para Quino Petit, ―la documentación, la búsqueda de fuentes y 
protagonistas de la historia es el comienzo. Normalmente, no buscamos 
patrocinadores para los viajes. Casi siempre el medio lo financia. Pero en los 
últimos años ha habido mayor confluencia de intereses en determinadas 
historias con patrocinadores. En tal caso, la mención del patrocinador ha de ser 
expresa‖. 
  
 La búsqueda documental es siempre una parte esencial de este fase de 
―por dónde empezar‖. Jesús Rodríguez: ―Normalmente, lo que hago es buscar 
fuentes (abiertas y cerradas). Intento mirar otros periódicos, internet, acudo al 
director del periódico, y luego busco a ver quién me lo puede contar. Utilizo 
mucho las fuentes cercanas porque, sobre todo en política, no hay otra forma 
de hacerlo‖. Según Txema Ybarra, ―todo vale, aunque nada sustituye a una 
buena entrevista cara a cara‖. 
 
 Juan Carlos Rodríguez primero hace ―una lista con los contactos que 
me resultarán útiles en la confección del reportaje, con sus respectivas 
ocupaciones, teléfonos y correos. Después, me documento en internet y pido 
documentación al servicio de documentación del periódico. En función del tema 
la documentación puede ser más o menos exhaustiva. A veces creo que un 
exceso de documentación puede llegar a paralizar. Es el momento de 




Jolonch utiliza ―Internet, apoyo en los servicios de documentación, 
llamadas a fuentes de confianza y fuentes oficiales, expertos, libros, 
estadísticas…‖  Quino Petit apunta todo lo que han dicho sus compañeros y por 
su puesto, ―la presencia en los escenarios donde transcurre la historia y donde 
están los protagonistas 
 
Bru Rovira: ―Libros, libros, libros. E internet: es una buena puerta para ir 
buscando información, referencias‖. Fátima Uribarri responde en el mismo 
sentido: ―Leo todo lo que puedo sobre el tema. Intento acudir a libros, no solo 
artículos o internet‖. Xavi Ayén recuerda los tiempos ―en que en las 
redacciones se recortaban de la prensa noticias sobre un personaje o una 
cuestión concreta y se plastificaban y se guardaban por temas, y eso era el 
lugar de documentación más completa que existía. Pero ahora esto ya no se 
hace, por internet, y ahora cada uno tiene que buscarse su documentación.  
 
Todos coinciden en señalar que internet ha cambiado sustancialmente 
esta fase de su trabajo, pero también hay quien ve algunos inconvenientes en 
disponer de demasiados datos en este fase gracias a la facilidad de las redes.  
Es lo que algunos llaman ―la lujuria del dato‖.  
 
―Yo ha he padecido‖ confiesa Yavi Ayén, ―pero finalmente lo que tienes 
que hacer es asumir que hay cosas que no saben y ya está. Lo que manda es 
el ritmo y no puedes contarlo todo‖. 
 
Carlos Manuel Sánchez cree que se corre el peligro de ―que los árboles 
no te dejen ver el bosque. Quedarte sepultado bajo una montaña de 
información. En cuanto al dato (por lo menos el numérico, estadístico) me 
causa cierta desconfianza, pero no tengo más remedio que incluir datos (muy 




El riesgo de acumular demasiados datos es real para Txema Ybarra: 
―Sin duda. Más al principio, cuando empiezas y vas como un pollo 
descabezado. El famoso ―olfato‖ consiste precisamente en ―oler‖ dónde están 
los datos que te interesan, los que son necesarios y suficientes. A veces, un 
―hola‖ es suficiente para saber si una persona te va a servir de ayuda o será 
solo una pérdida de tiempo. Lo mismo pasa al comenzar a leer un dossier o 
una web: una primera frase ya te hace sentir si aquello es serio o no‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez advierte del riesgo de emplear demasiados datos 
porque ―el resultado puede resultar más denso, menos fresco. Existe el riesgo 
de convertirlo en un informe…‖ Para Quino Petit la clave ―está en esparcir los 
datos sin que el relato pierda fuerza. Fácil de decir, un rompecabezas 
permanente a la hora de redactar. ¿Por qué es importante esto? Porque se 
trata de que la historia se lea completa. Cualquier posibilidad de que el lector 
se escape es la antesala del fracaso. Desde la primera línea a la última hay 
que ganar la partida al lector, conseguir que se quede hasta el final. 
 
¿En qué momento termina el acopio de piezas, datos, observaciones?  
 
Bru Rovira responde así a la pregunta planteada: ―Antes me documento 
bastante, luego la realidad te hace abrir otros caminos y al final necesitas 
comprobarlo todo‖. Juan Carlos Rodríguez y Cristina Jolonch continúan con el 
acopio de datos mientras indagan con hacen el reportaje sobre el terreno. 
Quino Petit, ―antes, durante y casi antes de mandarlo a imprenta. La 
investigación es permanente. Para Millás hay que documentar ―antes de 
empezar el reportaje. Considero que hay que estar bien informado antes de 
acudir a un sitio o verse con alguien‖. 
 
Para Xavi Ayén ―depende del tema. En el caso de los Nobel, leerte todo 
lo que no te hayas leído fue fundamental, porque nada halaga a un escritor 
más que conocer toda su obra. También es importante que tengan buenas 
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referencias. Para empezar a hablar con la persona a entrevistar tienes que 
hablar con mediadores (y a veces con mediadores de mediadores), y a veces 
el mensaje se distorsiona en cada escala‖.  
 
 Todos conceden, por lo general, mucha importancia al contacto directo, 
al cara a cara, desplazarse y poder palpar la escena. Veamos sus comentarios 
al respecto.  
 
Xavi Ayén: ―Sí, siempre que puedo busco el cara a cara. En alguna 
ocasión me han propuesto hacer una entrevista por Skype, y he rechazado la 
propuesta, porque se pierde todo el contacto directo‖.   
 
Millás:‖ Es muy importante el contacto cara a cara. El teléfono lo utilizo 
poco porque creo que a lo que se hace por teléfono le falta sustancia‖. 
 
Txema Ybarra: ―Dependiendo de la entidad del tema, de su profundidad 
inherente, te tomas más o menos en serio el acudir directamente a las fuentes. 
Esto último es lo ideal. Pero a veces toca escribir temas tan superficiales que 
no merece la pena‖.   
 
Juan Carlos Rodríguez: ―Siempre prefiero el contacto personal, sobre 
todo si se trata de entrevistar a un personaje. Últimamente me he visto obligado 
a hacer alguna entrevista por teléfono o mail, debido a la premura de tiempo 
impuesta por mi magazine o la falta de presupuesto para hacerla ―in situ‖. Y 
aunque tire de oficio para resolverlo, me frustra la sensación de no haber 
podido mirar frente a frente al protagonista de la historia‖. 
 
Quino Petit: ―Siempre persigo fuentes directas. Todo lo que no las 
incluya será otra cosa, no un reportaje. Lo que sí es cierto es que a veces la 
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opinión de un experto que ocupará tres líneas en un texto de 4.000 palabras 
quizá pueda ser recabada vía mail o telefónica. Pero en la mayoría de los 
casos para lograr un buen entrecomillado de tres líneas hay que haber pasado 
una tarde o un día entero con un experto. Es lo que yo llamo 'frases de oro‖. 
Estas no llegan a un reportaje con una conversación de diez minutos al 
teléfono.  
 
Carlos Manuel Sánchez: ―Prefiero el contacto personal, pero no siempre 
se puede‖. 
 
Bru Rovira: ―Siempre que sea posible. Ver cara a cara. Ir al lugar. La 
percepción, cuando lo haces, es completamente distinta. Y se acerca mucho 
más a la verdad que todos deseamos. 
 
Cristina Jolonch: ―Procuro ir al lugar, pero no renuncio a un testimonio 
por teléfono, siempre y cuando no sea para hacer una entrevista (no reportaje, 
sino entrevista pregunta/ respuesta). En ese caso me niego a hacerla por 
teléfono. Los silencios, el trato, las expresiones....todo es importante para una 
entrevista. 
 
 Fátima Uribarri: ―Un cara a cara te da matices, gestos, miradas. Es 
esencial‖ 
 
 Respecto a las rutinas de trabajo en esta fase, la mayoría rechaza tener 
que enviar cuestionarios previos y sobre el lugar para celebrar la entrevista hay 
diferentes opiniones. Por lo general prefieren evitar los despachos y sitios de 
trabajo menos personales, que aportan pocos detalles. Veamos sus 




Bru Rovira: ―Evito a toda cosa los sitios con ruido. Y con los años, peor: 
cada día me molesta más el ruido ambiente. Cualquier sitio sirve para 
encontrar la intimidad necesaria. Pero siempre es mejor el terreno del otro. Su 
casa, es perfecto: hay una gran cantidad de información sobre el sujeto‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez: ―Intento que el lugar sea relajado, sin ruidos 
molestos, y que el entrevistado esté sentado frente a mí, sin molestos 
escorzos. Si se trata de una entrevista íntima, prefiero la vivienda particular al 
despacho‖. 
 
Xavi Ayén: ―Mi lugar preferido es dar un paseo con el entrevistado, por lo 
general resulta más relajado‖. 
 
Millás: ―A mí me gusta mucho comer con los personajes, porque durante 
la comida uno se relaja mucho y la comida se convierte en un drama 
secundario en esa conversación· 
. 
Quino Petit:‖ Mis entornos preferidos para las conversaciones son los 
territorios de los entrevistados: allí donde no se supone que debería entrar un 
periodista‖.  
 
Carlos Manuel Sánchez y Fátima Uribarri intentan evitar los despachos, 
―nada peor que una mesa por medio para crear barreras con tu fuente‖. 
 
¿Sigue algún tipo de rutinas cuando llega a una nueva ciudad o país para 




Xavi Ayén: ―En los últimos años me he desplazado para hacer 
entrevistas, y entonces aprovecho para hacer otras cosas. Por ejemplo en 
Colombia aproveché para hacer un reportaje sobre una tribu (los Guayú), ya 
que García-Márquez tenía un antepasado que pertenecía a esta tribu. No 
busco cosas relacionadas directamente con el viaje que iba a hacer, pero 
aprovecho para hacer otros temas‖. 
 
Quino Petit: ―Cuando viajo a una ciudad o país que no conozco, como 
mínimo, trato de conocer el mercado, el cementerio y el estadio de fútbol en un 
día de partido. Si no puedo conocer los tres, al menos uno de ellos. Un viejo 
periodista decía que es la única forma de conocer un pueblo‖. 
 
A Carlos Manuel Sánchez, le gusta ―perderme. Dar una vuelta, patearme 
la ciudad, perderme si tengo tiempo, sin demasiado rumbo fijo‖. Un poco como 
a Bru Rovira: ―No tengo ninguna rutina. Sólo salir a cenar para explorar el 
entorno. Respirar el aire. Es un momento mágico: decíamos los reporteros de 
la Vanguardia: una nueva ciudad, una nueva aventura, siempre en busca de la 
noticia‖. 
 
Utiliza grabadora o la rechaza, como sugería García Márquez? ¿En qué casos?  
 
Carlos Manuel Sánchez: ―Depende: si hay entrevistas más o menos 
formales, si los entrevistados se sienten a gusto con la grabadora o están 
habituados. En general no me gusta grabar, me gusta recrear, recordar, tomar 
notas, y a veces tampoco tomo notas en el momento, si veo que va a restar 
espontaneidad a lo que me están diciendo. Prefiero conversar, escuchar. Un 





Txema Ybarra: ―Intento evitar la grabadora porque me resulta muy 
tediosa la transcripción. Además, casi siempre elijo el estilo indirecto, donde no 
es tan importante la literalidad de lo dicho. Te quedas solo con lo más relevante 
y listo. Lo demás, lo interpretas. Y tomando notas evitas un cara a cara, un ―eye 
to eye‖, demasiado intenso. Otra cosa es cuando entrevistas en inglés; si usas 
grabadora te evitas estar preguntando por cada detalle que no entiendes, y aun 
así también la intento evitar‖. 
 
Millás: ―La utilizo en circunstancias para dejar constancia de lo que han 
dicho, que no puedan negar lo que han dicho. También depende del tipo de 
reportaje que vayas a hacer. Es conveniente tener el documento que avale lo 
que estás escribiendo. Ya hemos visto lo que le ha pasado recientemente a 
Enric Juliana con Felipe González. De todas maneras, yo el tipo de entrevista 
pregunta/respuesta no la practico mucho, porque no sé hacerla‖. 
 
Cristina Jolonch y Fátima Uribarri se inclinan por su uso. ―Sólo utilizo 
grabadora para las entrevistas largas, pregunta/respuesta o reportajeadas. No 
para un reportaje. Apunto siempre en una pequeña libreta. Soy un poco 
neurótica con la grabadora y procuro llevar dos o grabar con el móvil y la 
tableta‖ señala Jolonch. 
 
 Quino Petit: ― Según los casos. Hay veces que no hay más remedio 
porque se tratan asuntos susceptibles de responsabilidad penal. Pero incluso 
con la grabadora encendida tomo notas. Siempre. Esa escritura es el germen 
de lo que saldrá publicado, del cuaderno a la página en blanco. Y seguir el 
relato manuscrito de lo que pasó y de cómo lo viví es para mí importante‖. 
 
Juan Carlos Rodríguez: ―La grabadora es esencial para ajustarse a las 
declaraciones del entrevistado. Otra cosa es que se tomen notas para 
complementarlas. En mi cartera siempre llevo grabadora y moleskine. Y a ser 




Xavi Ayén: ―García-Márquez no me dejó utilizar la grabadora. Pero con 
otros escritores sí que la uso, porque se expresan muy bien‖. 
 
A su juicio, ¿cuál es la clave del éxito de esta etapa de acopio de 
información/datos/observaciones de la elaboración de un gran reportaje?  
 
Juan Carlos Rodríguez: ―Un compendio, pero destacaría elegir bien las 
fuentes y ser preciso con las preguntas‖. 
  
Cristina Jolonch: ―La clave del éxito de esta etapa: tener buena 
información y elegir bien las fuentes. Saber escuchar y no encerrarse en las 
propias preguntas, sino dejar que fluya la conversación y que, si es necesario, 
una fuente te conduzca a otra, y contratar‖. 
 
Jesús Rodríguez: ―Creo que en gran parte el éxito estriba en la 
capacidad de periodista para seducir a las fuentes. Este es un trabajo de 
seducción. Tal vez así consigues una segunda entrevista, ese libro que 
normalmente no suelen dejar, algún detalle que de otro modo es casi imposible 
averiguar…‖ 
 
Quino Petit: ―Elegir bien las fuentes, hacer las preguntas adecuadas, 
dedicarle tiempo a reflexionar, cribar, desechar ideas, pisar el terreno. Y 
perseverar, perseguir la historia con pasión‖ 
 
Txema Ybarra: ―El descenso de las tarifas obliga a medir mucho el 
esfuerzo en documentación para que no te resulte oneroso el trabajo. Por lo 
tanto, hay que sentir/ver que no se planteará una batalla infinita antes de 
decidir si ir a por el tema. Aunque, a veces, qué demonios, hay que lanzarse a 
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la aventura, a ciegas, que para eso somos periodistas y no cajeros en un 
banco. De vuelta a la sensatez: la especialización ayuda mucho. Los temas 
que dominas siempre te van a costar menos. Aunque, a veces, de tan 
dominados, pueden aburrir y eso también hace que un tema se te ponga 
cuesta arriba. Nadie dijo que esto fuera fácil‖. 
 
Por lo general, ¿qué le aporta la fase de investigación respeto a la idea inicial?  
 
Quino Petit: ―Jamás busco autoafirmar nada. Todas las ideas 
preconcebidas se me desarman al llegar al lugar de los hechos. Y se 
convierten en mi propia historia, en la que nace de mi conocimiento de dichos 
hechos que antes intuía por la información previa o preconcebida‖. 
 
Carlos Manuel Sánchez: ―La investigación aporta matices, complejidad… 
Lo que muchas veces choca con la idea inicial, sobre todo cuando la idea ha 
partido de la Redacción. La complejidad o la sutileza pueda restar impacto, 
pero no quita fuerza. A veces esa hipótesis inicial es inamovible y aunque tú 
hayas viajado al lugar, hayas hablado con la gente, te hayas hecho una idea 
sobre el terreno que no concuerda con la hipótesis inicial, una de dos, o 
aceptan el nuevo enfoque, o no. Es cierto que a veces te ‗autodiriges‘ para 
amoldarte a lo que te piden. También le pasa a los científicos, cuando 
investigan, sobre todo si tienen que justificar una beca o esa investigación está 
patrocinada‖. 
 
Txema Ybarra: ―Escribir un reportaje es lo más alejado de una ciencia 
exacta. Puedes empezar con una idea preconcebida y que esta se afiance 
durante el proceso de elaboración del reportaje o que pase justo lo contrario: 
que acabes en el extremo opuesto de lo que pensabas. Aunque lo más normal 
es que surja esa escala de grises. En todo caso, hay que ir ―suelto‖, abierto a lo 
que pase, pero siempre precavido a que no te la metan. El ojo crítico siempre 




Cristina Jolonch: ―A veces empiezas pensando que el tema va hacia una 
dirección y te encuentras sorpresas. Me encanta crear un clima de confianza e 
ir consiguiendo, poquito a poco, los testimonios. En muy pocas ocasiones me 
han intentado reconducir el enfoque del reportaje, pero a veces me ha 
ocurrido‖. 
 
 Juan Carlos Rodríguez: ―Más que la fase de investigación, es la 
conclusión del reportaje lo que puede echar por tierra la idea inicial. A veces 
puedo empezar con una preconcebida para acabar desvelando mis prejuicios.  
Me ocurrió por ejemplo escribiendo el reportaje ―infiltrado en el crucero de 
solteros‖  
 
Millás: ―Pienso que confirmar una hipótesis inicial puede ser un desastre. 
A un reportaje tienes que ir con dos actitudes en apariencia contradictorias. Por 
un lado, tienes que estar muy informado sobre aquello a lo que vas, y al mismo 
tiempo tienes que enfrentarte al reportaje como si no supieras nada, enfrentarte 
con ingenuidad, pero de orden metodológico, porque te has informado antes. 
Pero hay que tener cuidado con el hecho de ir con un juicio previo, porque 
luego es muy difícil de deshacer‖. 
 
Organización del material y redacción del reportaje 
 
Juan Carlos Rodríguez empiezo a escribir ―tras recopilar información, 
pero mientras lo escribo surgen lagunas que intento llenar documentándome 
aún más. He aprendido a no sobrepasar el límite para no acabar escribiendo 
una tesis doctoral‖. Bru Rovira empieza también cuando tiene todo el material. 
Por su parte, Millás dice al respecto: ―Yo primero recojo todos los datos, llego a 
casa, repaso bien todo el material, y busco el cómo lo voy a contar. Y eso a 




Carlos Manuel Sánchez: ―Una vez que he terminado, que lo tengo todo, 
procuro dejar pasar varios días, al menos una noche si la cosa va muy 
apretada, para que la mente asimile y digiera y vaya emergiendo lo que 
importa...‖ Algo similar contesta Fátima Uribarri: ―Necesito reposar todo lo que 
he leído, repasar mis notas bien antes de poder escribir‖.  
  
 Algunos reporteros se enfrentan con cierto temor a esa fase en la que 
hay que hacer un repaso todo el material recabado, organizarlo, estructurarlo. 
No es precisamente el caso de Millas: ―Yo no lo sufro, yo gozo del proceso de 
organización, porque es en esta fase donde te estás jugando si tendrás un 
relato o no. El proceso de organización es muy parecido al de una sala de 
montaje de una película o un documental‖. 
 
Para Quino Petit lo importante es encontrar ―el pulso narrativo. Es lo 
único que me interesa. Que lo que se vaya escribiendo tenga un ritmo 
armónico, con subidas y bajadas, con sorpresas y quiebros, y que todo fluya 
como un torrente de agua transparente, sin adornos innecesarios, 
prevaleciendo la fuerza de los hechos y las palabras de los protagonistas de la 
historia, que ha de conformar una estructura sólida y compacta de principio a 
fin. Hay un momento en que uno sabe cómo empezará la historia. Y a partir de 
ahí, como decía uno de los maestros del nuevo periodismo, escribir un 
reportaje se parece a conducir de noche un camión por una carretera sin luces. 
 
Y en esta fase es importante saber el espacio, la extensión, uno de los 
rasgos importantes en el gran reportaje. Juan Carlos Rodríguez se enfrenta a 
veces al hecho de que ―hay poco espacio para un buen tema y demasiado para 
otro que no lo merece. Para evitar imprevistos, a veces le pregunto a mi 
redactor jefe que me dé una extensión aproximada. Con el tiempo he aprendido 
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a ajustarme a la extensión solicitada sin dar demasiados quebraderos de 
cabeza al editor, pero casi siempre tienen que meterme algo de ―tijera‖. 
 
No siempre saben con antelación el espacio del que dispondrán, ni 
tampoco la estructura del texto, es decir, si será un texto corrido o está 
organizado en apoyos y despieces. Aunque  según Rovira, ―es algo que 
debería de ser básico saber. Por la estructura del texto, el planteamiento, la 
información que darás. Un texto es como una sonata: está el preludio, el 
adagio, el lento… todo tiene que formar parte de una estructura que tiene un 
sentido por ella misma‖. 
 
Para Txema Ybarra, ―resulta fundamental que desde el medio para el 
que trabajes te den la extensión, cuanto más exacta, mejor. Aunque a veces la 
intuyes y te puedes arriesgar. No hay nada que frustre más que te dejen un 
texto a la mitad‖.   
 
 Sánchez no lo sabe de forma exacta ―pero generalmente entre 900 y 
1500 palabras el texto general, los apoyos o testimonios son variables, entre 
100 y 300 palabras. Pero no trabajo sobre maqueta, a no ser que algún alma 
caritativa me la pase. Entonces puedo contar los caracteres y ajustar el texto‖.  
 
 Fátima Uribarri se queja de que en XL Semanal los textos tienen que ir 
muy condensado, estilo Time, prima la economía de palabras. Para Jesús 
Rodríguez, ―creo que no hay periodismo pequeño, sino periodistas pequeños. 
Siempre hay que cogerlo con la misma pasión, aunque no haya mucho 
espacio. Creo que en El País Semanal disfrutamos de buen espacio para 





Y esto es lo que dice Millas desde una situación un tanto privilegiada, si 
observamos la extensión de sus textos en comparación con los de otros 
periodistas: ―Yo no he sufrido limitación de espacio o extensión, pero si las 
sufriera sería algo espantoso a la hora de escribir. Yo he llegado a publicar un 
reportaje en dos números distintos, de Japón por ejemplo. Dos números porque 
era casi una novela corta, eran casi 60 folios creo recordar. De manera que 
nunca he sufrido estas limitaciones. Y tampoco creo que se pueda ir a Japón 
un mes y volver con tres folios, lo encuentro absurdo. Yo como trabajo en casa 
y no hablo con mucha gente, no sé si los reporteros tienden a escribir cosas tan 
largas. Yo sé que empecé a trabajar en El País, y que nunca me han limitado 
por presentar un reportaje de 15 folios porque no da para más. Pero también 
de 30. Yo creo que mi media debe ser de 30 ó 40 folios. Y nunca me han dicho 
nada y nunca me he preguntado mucho qué pasaba en el resto. Si digo que la 
supervivencia de estos medios va por ahí, por el gran reportaje, en el sentido 
de bien hechos, bien escritos. Y también grandes, largos, porque a la gente le 
gusta leer cuando lo que le están contando tiene interés. Es un error eso de 
pensar en escribir en poco espacio. Eso viene de esa manía de la televisión 
que cuando estás hablando quince segundos seguidos el realizador se acojona 
porque dice que la gente se aburre: 15 segundos NO. Yo creo que esos son 
automatismos y tics que se siguen y que cuando se rompen uno dice ¿cómo es 
posible que esto se haya roto? Pero si aparece un buen entrevistador en la 
televisión que lo único que hay son dos sillas y un decorado en negro y esto le 
gusta a la gente porque la palabra sigue siendo un instrumento de seducción 
fabuloso. Claro, cuando se utiliza bien. Estos pensamientos vienen de esa 
forma de hacer las cosas de que al espectador hay que estarle continuamente 
cambiándole de pantalla. 
 
Respecto a la organización del relato, Carlos Manuel Sánchez plantea lo 
siguiente: ―Apuesto por una introducción potente y un cierre que deje al lector 
pensando. Cuido las transiciones entre párrafos, pero a veces en la edición 





Bru Rovira: ‖Sabes lo que buscas, pero me dejo llevar por la magia de la 
creatividad. Un buen comienzo es básico porque arrastra un estilo y una 
decisión de contenido, ritmo, decide lo que sacrificas, te conduce por caminos 
que quizás no querías transitar y anulan otros… para mí es algo intuitivo.El 
ritmo. La sorpresa. La emoción. Las pausas. El final que deja al lector 
pensando, que le obliga a pensarlo por sí mismo, ―terminar‖ en su cabeza lo 
que ha conocido, ha sentido. Esta conclusión evocativa me encanta si la 
consigues. Detesto los textos doctrinarios, cerrados‖. 
 
Txema Ybarra: ―Me suelo centrar primero en que el párrafo de arranque 
tenga gancho intentando que sea una síntesis de poesía y datos esenciales (si 
bien pocas veces lo consigo), y luego voy a por la estructura más en serio. El 
cierre, aunque no hay que descuidarlo si buscas la perfección, es el elemento 
menos importante. Si el reportaje ha ido bien, el lector te perdonará casi todo al 
final. En el arranque hay que jugársela siempre un poco y a su vez ir muy fino, 
porque es clave para enganchar al lector. De las transiciones depende que la 
lectura sea fluida. La cola de caballo es siempre un buen recurso‖.   
  
 Para Millás, ―es importante el texto de arranque porque va a contar 
desde donde vas a contar una cosa. Hasta que no sabes desde donde vas a 
contar algo es difícil dar con el tono‖. Y naturalmente apuesta por la 
importancia del detalle revelador: ―En este tipo de actividades que se refieren a 
escribir, a pintar incluso, no se puede decir que un trabajo sea bueno en 
función de que la figura central sea buena aunque falle la secundaria, sino que 
un trabajo es bueno porque es buena la suma de detalles. Pasa igual que en 
una pintura, no podemos decir qué pena porque el centro de la pintura no es 
bueno. No. Si es bueno es porque la suma de detalles es buena, es pertinente. 
Se han elegido lo que se debía seleccionar y se han articulado correctamente. 
No hay un tronco central que tienes que cuidar y luego unas ramas laterales 
que no. No. Todo tiene la misma importancia. El reportaje ideal, igual que el 
cuento ideal es aquel que conforma una estructura, entendiendo por estructura 
un conjunto de elementos que son interdependientes, de manera que si la 
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estructura es buena tú no puedes mover uno de esos elementos sin que sufra 
toda la estructura. Un trabajo es bueno porque es buena la suma de detalles. 
Realmente todo tiene importancia. A veces en lo banal es donde se encuentran 
muchas claves‖. 
 
El detalle revelador también es importante para Sánchez en un buen 
reportaje: ―Tiene toda la importancia. Es el detalle el que se queda en la mente, 
el que ilumina… La profundidad a la que no puedes llegar por la corta 
extensión, puede aportarla un detalle‖. 
 
 Quino Petit: ―La diferencia está en los detalles. Y conseguirlos es parte 
del oficio de reportero. Saber mirar, escuchar, preguntar‖. 
 
Bru Rovira: ―Siempre hay un momento revelador, mágico… se consigue 
creando un ambiente –por ejemplo en una entrevista-, mimándolo, no dejarlo 
que se pierda, ampliándolo… cuando se produce lo sabes. Entonces, atrápalo‖. 
 
Txema Ybarra: ―Digamos que casi siempre empiezo por ahí un texto y 
conseguirlo es la mayor obsesión, para lo que es necesario tener todos los 
sentidos en alerta.‖ 
 
 Fátima Uribarri: ―Es fundamental, sobre todo si dispones de poco 
espacio, es la chispa que puede crear una conexión especial con el lector‖. 
 




Carlos Manuel  Sánchez: ―No tengo preferencias. Sí, es una redacción 
más cuidada. Metes alguna frase contundente para justificar la importancia del 
tema y el motivo del reportaje, pero no me gustan, digamos que es un peaje 
que hay que pagar. Siempre uso un punto y coma al menos una vez en el 
texto; para que no se extinga este signo de puntuación que aporta complejidad. 
Y me tengo prohibidos los adverbios terminados en mente porque ocupan 
demasiado espacio‖. 
 
 Bru Rovira: ―Cada historia puede ser escrita con un estilo distinto. El 
estilo es contenido. Por ejemplo, puedes hacer una historia que sea sólo el 
monólogo de un narrador, uno que cuenta su vida, sin preguntas. No entiendo 
ningún género periodístico sin el reto literario de escribirlo bien. Todo hay que 
escribirlo con gusto, con estilo. Un gran diario es un diario que cuida estos 
detalles. Los obituarios. Los pies de fotos. Etc. El reportaje, al ser la suma de 
todos los géneros, permite muchos más experimentos. 
 
Txema Ybarra: En el reportaje largo entran en juego elementos de todo 
tipo. No en vano, la considero la pieza más exquisita y poliédrica del 
periodismo. Las frases cortas dan ritmo, úsalas, aunque es evidente que a 
veces no son suficientes para explicar ciertas cuestiones. Con los adjetivos 
nunca hay que pasarse; tienen que estar puestos con escuadra y cartabón. El 
uso de distintos tiempos verbales enriquece siempre un texto. Mostrándote 
contundente puede que te creas alguien, pero es mejor que dejes al lector 
juzgar por sí mismo: así la lectura resulta mucho más estimulante. Si no estás 
cien por cien seguro de algo, opta por fórmulas como ―cerca de‖, ―en torno a‖, 
―tal vez‖, etc. Por último, hay que ser muy limpio y emplear los millones de 
recursos del vocabulario, pero, ojo, cuidado con perder la naturalidad. Maldito 




Quino Petit: ―La escritura es todo. El estilo ha de ser limpio. Como un 
manantial de agua cristalina. Limpio por inexistente, por la fuerza de los hechos 
narrados con autoridad‖. 
  
Fátima Uribarri: ―Me gusta el estilo muy directo, con fuerza, frases cortas 
y contundentes. Huyo de las florituras. Me gusta dar la información de la 
manera más clara posible, eso es lo que me parece esencial‖  
 
 Juan Carlos Rodríguez: Todo en su justa medida: muchas frases 
contundentes en un mismo párrafo pueden hacer que parezcas una copia 
barata de Hunter S. Thompson. A veces la crónica de urgencia se presta más a 
una redacción más viva, en la que el uso de frases cortas es más habitual por 
esa limitación de espacio-tiempo. Se sobreentiende que para el reportaje 
publicado en un dominical hay más tiempo de reflexión y por tanto es más 
habitual la alternancia de frases largas y cortas. Supuestamente hay más 
margen para pulir el texto. Pero en realidad no siempre es así: acuciados por 
un cierre o por un imprevisto, en los magazines a veces se escribe deprisa y 
corriendo, de un día para otro, sin tiempo para pensar‖.  
 
¿Cómo trata de conseguir un ritmo atractivo para el lector? ¿Y profundidad? 
 
Carlos Manuel Sánchez: ―Contando cosas que puedan interesarle y 
haciéndolo de manera que una frase te invite a leer la siguiente‖. Respecto a la 
profundidad, ―Es difícil dar profundidad en textos que no son largos. Lo que 
intentas es contar el máximo posible en el espacio que tienes. Sacrificas 




Quino Petit: ―Dejándome la piel con cada letra, con la composición y con 
la fluidez del texto. Esa es la obsesión de los que hacen cosas para otros las 
lean, creo. Al menos es la mía‖. 
 
Txema Ybarra: ―El ritmo es el elemento más importante y misterioso de 
la redacción. Una buena combinación de frases largas y cortas en el primer 
párrafo inicial ayuda a que el texto vaya cogiendo tono. Al menos en el 
arranque siempre intento jugar con este esquema estilístico. Como antítesis del 
ritmo destaco: el barroquismo (que tanto gusta en España, país de cursis 
donde los haya), los adverbios acabados en ―mente‖, los párrafos demasiado 
largos, la confusión mental (que siempre viene precedida de un acopio ineficaz 
de documentación) y la estulticia así en general‖.     
 
Bru Rovira: ―Leyéndolo yo mismo, en mi cabeza, leyendo, releyendo, 
puliendo‖. La profundidad es el resultado de un doble trabajo: intelectual y vital, 
emocional. Todas las preguntas que uno se hace llevan a esta profundidad. 
Como menos preguntas, menos respuestas. Un reportaje plano, idiota, es el 
resultado de uno que no trabaja o que es directamente un tipo sin interés. El 
color es jerga periodística, una chorrada: las cosas tienen belleza o no, están 
bien o mal escritas, emocionan o no… poner un poco de color suena a una 
fiesta final de curso con globitos y caramelos. 
 
Quino Petit: ―La profundidad la da la fuerza del relato, contado bajo el 
prisma de los hechos vividos y contrastados. Todo es color, y todo es dato y 
todo es testimonio, mezclado en la coctelera de la personalidad del autor.‖ 
 
Txema Ybarra: ―¿Metiéndome en harina? ¿Viviéndolo? Respecto a lo 





Juan Carlos Rodríguez: La profundidad se la doy con los datos 
contrastados, las opiniones de las diversas fuentes consultadas o el bagaje que 
tenga sobre un determinado tema. El color se puede conseguir con una buena 
anécdota, con el uso de los adjetivos justos o con un comentario mordaz. 
 
¿Primera persona o tercera persona?  
 
Quino Petit: ―Tercera persona. A nadie le interesa el cronista. Salvo 
cuando es secuestrado, encañonado por una facción rebelde. Aun así es 
posible en esas situaciones narrar con la tercera persona. Y aun así, a veces, 
está justificada la primera persona‖. 
 
Millás: ―No creo que haya que escribir siempre desde el yo, pero lo que 
no hay que hacer es que sea siempre de un lado o del otro. Yo no suelo hacer 
reportajes con esta experiencia de objetividad que es otro modo de trabajo y es 
quizá más ortodoxo. A mí me gusta qué me pasa a mí en relación a eso. Estoy 
viendo de qué manera eso me está afectando. Esa es una manera de 
acercarse, aunque no es la única.  No sé si para hacerlo depende del medio o, 
quizá yo como vengo al periodismo desde la literatura pues se daba por 
supuesto que tenía esa licencia. Pero la verdad es que yo nunca he tenido ese 
tipo de límites. Ha sido siempre mi manera de trabajar y no me han puesto 
nunca ninguna pega.‖ 
 
Carlos Manuel Sánchez: ―Tercera, casi siempre. En contadas ocasiones 
uso la primera, pero de manera muy liviana, en la introducción, para 




Bru Rovira: ―Tardé mucho en incorporar el yo. Ahora me parece un 
elemento informativo que facilita la verdad. Aunque no siempre. Pero si tú 
formas parte del relato es también información que interesa, porque como dice 
Borges, al escribir, nos escribimos‖. 
 
Txema Ybarra: ―Será por mi educación católica, pero evito usar el yo. 
Creo que hay otros recursos más elegantes para que se note que has estado 
ahí. Relatando algún detalle cotidiano, por ejemplo, o dando a entender con el 
caudal de información vertido en el texto que necesariamente lo viviste‖. 
 
Cristina Jolonch: ―El yo no lo utilizo en el reportaje, pero si he de salir 
procuro hacerlo con discreción‖. 
 
Jesús Rodríguez: ―Intento no verme reflejado en el reportaje. Quizá en 
alguna situación es importante e interesante ponerlo. Pero plantear en general 
como te vas sintiendo, creo que sobra. No puedes decir hombre si estas en tal 
y se siente el miedo pues sí, pero creo que a veces se le da demasiada 
importancia‖. 
  
 Juan Carlos Rodríguez: ―Por regla general, tercera persona. El yo está 
justificado si el periodista está vinculado a la historia, su perspectiva es 
interesante y, sobre todo, no resulta pedante o egocéntrica. Cuando utilizo el 
―yo‖ creo que lo hago sin impostura, y casi siempre es un ―yo‖ perplejo o 
irónico‖. 
 
Curiosamente, Ayén considera que a veces le hubiera gustado utilizar 
más la primera persona, ―pero las normas de estilo de La Vanguardia no son 




En las conversaciones con los periodistas, se planteó la cuestión de del 
profesor Copple:  no hay grandes reportajes sin grandes reporteros. De tal 
modo que nos introdujo en las cualidades de los grandes reporteros: 
 
Cristina Jolonch: Respecto a las cualidades, todo es importante, 
observación, curiosidad, tenacidad… Modestamente, creo que mis mayores 
valores son la sensibilidad, el entusiasmo y la empatía. Soy admiradora de 
colegas a los que considero grandes reporteros, pero creo que no les llego ni a 
la suela del zapato. Aun así, me considero afortunada por tener este oficio‖.  
 
Ybarra: ―Hay que tener inquietud, ser curioso; es decir, meterte en jaleos 
que desconoces te debe resultar el súper plan. Sin eso, ni te plantees dedicarte 
a esta profesión. La capacidad analítica resulta imprescindible, porque en un 
gran reportaje manejas infinidad de datos. Conviene ser un poco poeta, en el 
sentido de que debes tener chispa para contar las cosas. Y que no falte 
tenacidad a raudales. Ah, y no te canses de leer grandes reportajes de otros. 
 
Millás: ―Rasgos como tal no los sabría enumerar,  pero en todo caso la 
observación, la mirada (el punto de vista), la paciencia, la buena escritura, la 
curiosidad…‖ 
 
Jesús Rodríguez: ―Para mí lo más importante es la honestidad‖. 
 
Xavi Ayén: ―Yo diría que para mí el mejor reportero es que ha puesto su 
toque, como si fuera una creación personal. Sabes que si no lo hubiera hecho 




Carlos Manuel Sánchez: ―Sobre todo interés por la gente, por el mundo, 
por lo que pasa. Interés por contar lo que pasa. Y por contarlo bien y 
honradamente‖. 
 
Bru Rovira: ―Las cualidades del reportero son evidentes: curiosidad, 
espíritu de aventura… curiosidad, curiosidad. Y luego, trabajar, trabajar‖. 
 
Quino Petit: (Curiosidad, observación, imaginación, creatividad, 
vocación, dotes analíticas, tenacidad, estilo literario, organización, 
exhaustividad, honestidad, sentido periodístico…) Todo lo dicho en ese 
paréntesis es fundamental. Y saber mirar, preguntar y escuchar. Y tener pasión 
por el oficio. 
 
 Juan Carlos Rodríguez: ―Destacaría la curiosidad que conduce a buscar 
una historia y la honestidad -con el lector y con uno mismo- a la hora de 
contarla. La vocación, la creatividad, el estilo, etc, se dan por supuestos. 
Personalmente,  intento contar una historia de la forma más amena, interesante 
y subjetiva posible (es decir, sin renunciar a mi impronta personal), aportando 
la luz necesaria para que se entienda sin necesidad de una segunda lectura.  
 
 Finalmente, para terminar, en un momento tal vez delicado para el 
género, pareció conveniente añadir una última pregunta sobre el futuro del gran 
reportaje en los dominicales. Estas son las respuestas más destacas al 
respecto: 
   





 Bru Rovira: ―Miro con nostalgia aquellos tiempos donde la redacción era 
un intelectual colectivo (como decía el camarada Gramsci). Se trabajaba en 
grupo. Se reía. Nos peleábamos. Nos enamorábamos. Ïbamos a cenar. Creo 
que este oficio es apasionante como experiencia de vida. Pero una redacción 
silenciosa, como una oficina bancaria, es como meter un  pulpo en un garaje. 
Hoy las empresas y sus directivos no tienen ni idea de periodismo. Es una 
industria más. Y a ellos les es igual lo que les echen, un dominical tiene el 
mismo valor que una cadena de panecillos industriales. El valor es el beneficio 
económico. Pero resistiremos y sobreviremos. Porque nuestra fortaleza es tan 
sencilla como evidente es que una sociedad sin historias, sin relato, es una 
sociedad aburrida, atontada, gregaria… quizás inexistente. Aunque el 
periodismo deje de explicar, la gente seguirá viviendo historias magníficas de 
manera que llegará un día en que exigirán que el periodismo cumpla la función 
de explicarlas‖. 
Carlos Manuel Sánchez: ―En formato papel, sí‖. 
 
Jesús Rodríguez: ―No, y no siento ninguna nostalgia por otros tiempos 
supuestamente mejores‖. 
 
Cristina Jolonch: ―Sí pasaron, pero creo que deberían volver, no sé si en 
el mismo formato. En cualquier caso creo que urge apostar por el reportaje y 
por el buen periodismo en general‖. 
 
Txema Ybarra: ―Podría ponerme en plan llorica hablando de lo que fue la 
profesión en el pasado, que es lo habitual, pero no me apetece, porque me 
encanta mi trabajo y, en realidad, lo único que me preocupa es el siguiente 
reportaje. Lo que fue o será la profesión no cambia nada las cosas. Huyo del 




Cristina Jolonch: ―No hay presupuesto para viajar y no me gusta hacer 
reportajes que pagan empresas para que hablemos bien del lugar o de la 
empresa, eso no me interesa en absoluto. Sin embargo no quiero decir que en 
tu propia ciudad y al lado de tu casa no se puedan hacer buenos reportajes. Lo 
que sí es cierto es que con los recortes se han empequeñecido las plantillas y 
nos faltan horas. En mi caso paso 12 horas en el diario prácticamente todos los 
días... me falta tiempo para escaparme unos días y poder hacer los reportajes 
que hacía antes. Personalmente, sí siento nostalgia. Y los jefes que tuve en su 
momento en el suplemento dominical, que apostaban por el periodismo y 
confiaban en los redactores. Hay que dar un giro: es el mejor momento para 
apostar por el buen periodismo. La noticia inmediata ya la tenemos. Hace falta 
reportaje y también análisis para entender lo que ocurre en el mundo.‖  
 
Quino Petit: ―No creo que haya pasado la edad de oro de los grandes 
reportajes de los dominicales. EL PAÍS SEMANAL sigue publicándolos. No 
miro con nostalgia al pasado. Los verdaderos periódicos de calidad están cada 
vez mejor escritos. Y los verdaderos suplementos dominicales de los grandes 
medios que hacen verdaderos reportajes, también‖. 
 
 Aunque éste es un tema un tanto tabú, varios de los reporteros 
reconocieron que en la actualidad cobran al menos un 30 por ciento menos por 
su trabajos que hace diez años. Un asunto del que no se habla pero que 
evidentemente puede comprometer en buena medida el futuro de un género 
tan laborioso. Con Millas se habló del hecho de que uno de los periodistas que 
el año pasado ganó uno de los premios Pulitzer en categoría de reporterismo, 
cuando le fue concedido el premio había dejado la profesión ―porque no le daba 
para vivir‖. 130  Y esto es lo que comentó Millas al respecto: ―El tema de que se 
gane poco dinero es un problema, claro. No es mi caso pero cuando me 
propongo hacer un reportaje lo hago por afición no lo hago por dinero. Pero 
comprendo que un reportaje es una cosa muy cara. Pero el único modo de 
mantener el género es ése. Es verdad que las cosas no van por ahí pero hay 





una ceguera por parte de los medios enorme, porque un gran reportaje es una 
inversión que al final es muy rentable, porque así tratas de recuperar lectores o 
por lo menos no los pierdes. Yo creo que con el periodismo está ocurriendo lo 
mismo que en otros ámbitos con la crisis. Imagínate que yo dijera: como hay 
crisis voy a escribir novelas malas. Si yo escribiese lo que tendría que hacer es 
escribir mejor. En lugar de una novela pensemos en una panadería. Un 
panadero que dijera: bueno como hay crisis voy a hacer el pan peor. Si hay 
crisis yo creo que lo que habrá que hacer es el pan mejor para combatir la 
crisis. Por eso yo creo que en el periodismo creo hay un razonamiento 
inconsciente en el que se dice: ―como hay crisis, vamos a hacer peores 
periódicos‖. Pero yo creo que justo lo que hay que hacer es un periódico muy 
bueno. Yo no conozco la otra cara de ser freelance y del periodismo, y todo eso 
de las tarifas, pero me parece que eso es un desastre porque eso acaba con el 



















6. ANÁLISIS DE GRANDES REPORTAJES 
 
 Como punto final para completar el acercamiento a  los grandes 
reportajes en los suplementos dominicales que plantea esta tesis, se 
seleccionaron diez reportajes elaborados por los periodistas que habían 
respondido previamente a los cuestionarios o habían accedido a hablar con la 
autora de la tesis sobre las cuestiones planteadas. Se les permitió a cada uno 
de ellos elegir el reportaje que consideran más apropiado, dentro siempre de 
que fuera representativo de su trabajo y de los reportajes publicados en sus 
respectivos medios.  
 
 Para el estudio de los diez reportajes se estableció un modelo de pauta 
evaluativa de elaboración propia basada en cuestiones tanto formales como de 
procedimiento y de contenido. Por seguir la línea marcada en toda la tesis y el 
planteamiento llevado a cabo en la misma, se ha hecho hincapié en el trinomio 
tema-reporting-redacción del reportaje. En realidad, más que un análisis de 
contenido o de forma propiamente dicho, lo que desbordaría ampliamente las 
pretensiones de esta investigación, se ha trata principalmente de señalar 
algunas claves sobre estos trabajos como preámbulo para que los reporteros 
hablaran de los mismos. Este dimensión era la otra cara de la moneda del 
epígrafe anterior. Como decía Mencher, ―Do not tell, show‖, es decir, les 
pedimos a los reporteros que nos mostraran las claves de sus trabajos, lo que 















1.- Planteamiento del reportaje, la definición y selección temática  
 
El reportaje analiza las posibilidades que aportan las moscas del vinagre 
a la investigación genética sobre la que trabajan científicos como el español 
Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias. El reportaje, de temática científica, 
tiene una finalidad divulgativa. Se centra en una mosca. No tiene una relación 
con la actualidad concreta, aunque narra el trabajo del equipo de Ginés Morata 
en ese momento, cuando no había pasado ni un año de que se le hubiese 




Para aproximar al lector al trabajo que lleva a cabo Ginés Morata y su 
equipo en un laboratorio genético, Millás se centra en una de las moscas que 
viven en él y con las que trabajan a diario estos científicos. La personifica 
otorgándole el nombre de Catalina y también a su partenier Prudencio (Pruden 
 Título: Biografía de una mosca / Vidas al Límite  
 Forma parte de una serie titulada Vidas al límite publicado en  El País Semanal, 
que dio lugar a un libro de título homónimo publicado por la editorial Seix Barral en 
el año 2012.  
 Medio: El País Semanal 
 Fecha de publicación: Número 1662  Domingo 3 de agosto de 2008. 
 Tirada del medio en el momento de la publicación: 1.453.170  
 Autor/Autores Texto de Juan José Millás y fotografía de Daniel Sánchez-Alonso.  
 Juan José Millás es colaborador habitual del medio y es el autor de todos los 
reportajes que componen la serie.  
 El reportaje ocupa un total de 12 páginas (de la 32 a la 43) sin publicidad. Ocupa la 
portada del ejemplar.  





para los amigos). La humanización de los insectos y el estilo narrativo que se 
desprende de dicho recurso literario permite que los temas científicos tratados 
sean más accesibles al espectador. Introduce el acercamiento emocional a 
estos individuos de laboratorio y explica su ciclo biológico a través de una 
relación, a veces metafórica otras real, con ellos.  
 
Juan José Millás explica: “Me quedé asombrado cuando fui al mayor 
experto en moscas de este país y uno de los mayores del mundo, que es 
Ginés Morata, premio «Príncipe de Asturias» de Investigación. Me 
enseñó que los mecanismos biológicos de una mosca son muy parecidos 
a los del ser humano. A través de la biografía de esa mosca que yo elegí, 
que vivió 32 días, fui contando la existencia humana, mi propia 
existencia. Al final entre la vida de una mosca y la de un ser humano no 
hay tanta diferencia, aunque nosotros creamos lo contrario.” 
 
El propio Juan José Millás se convierte en fuente al irnos narrando el 
acontecer de la mosca protagonista. Además de su observación directa. La otra 
fuente de información del reportaje son sus conversaciones con Ginés Morata y 
su equipo.  
 
 
3.- Estructura del texto y redacción 
 
El reportaje se compone de dos elementos: el texto principal y las 
imágenes. No contiene textos de apoyo ni despieces. En portada, en lugar del 
título, aparece el nombre de la serie Vidas al Límite acompañado de 3 
subtítulos concisos que resumen la principal idea del reportaje: “Se llama 
Catalina”; “ Sólo vivirá 30 días” ; “Ha nacido para servir a la ciencia”. El titular 
Biografía de una mosca es informativo y resume el enfoque que ha elegido el 
autor para el relato.  
 
El reportaje comienza con una entradilla resumen en la que se explica el 
enfoque del reportaje y los diferentes planos que asume el autor. “Es la crónica 
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de una vida pequeña” ; “…el relato de una existencia insignificante, en la que a 
menudo nos podemos ver reflejados” ; No es la historia más grande jamás 
contada, no, sino las memorias , en rigurosa exclusiva, de una “Drosophila 
melanogaster”. Toda una lección de humildad” 
 
El autor sigue una estructura cronológica y nos va narrando el ciclo vital 
de sus dos moscas. Lo combina con la descripción, en la que pone todos los 
sentidos, los colores, el olor y el tacto estén tan presentes en su inmersión en 
el tema. Para lo que se lleva a las moscas a su propio hogar para poder 
convivir con ellas y observarlas a cada momento.  
 
El reportaje tiene un objetivo científico-divulgativo y Millás no lo pierde en 
ningún momento de vista. Aporta gran cantidad de infomación sobre la mosca 
del vinagre y sobre los avances científicos que están llevando a cabo Morata y 
su equipo. Pero no hay duda de que hay un doble plano que transciende el 
mero reportaje interpretativo y que trasciende el planteamiento clásico del 
género.  
 
El único objeto del soma, del cuerpo, es dar continuidad a la línea 
germinal. Una vez agotada su función, perece, convirtiéndose en una cáscara 
vacía. 
 
Le pregunto si las moscas duermen y me dice que no, pero que tienen 
un ciclo circadiano, de manera que su actividad disminuye en función de la luz.  
 
El ácaro de la mosca del vinagre mide 0,1 milímetros (el 10% 
aproximadamente del tamaño de ella) 
 
Esta técnica está resultando enormemente útil para observar el modo en 
que una célula patológica se separa del conjunto al que pertenece y se interna 
en la zona sana del organismo para colonizarlo. 
 
Con gran habilidad Millás intercala las comparaciones entre la mosca y 
el lector humano:  
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El ojo de Ingrid Bergman y el de Catalina son producto de estrategias 
idénticas. 
Luego se coloca frente a ella y acerca su trompa a la de Catalina, como 
si la hablara o la besara. 
A continuación se pone detrás y, tras tocar un poco el violín (el ala) 
Prudencio es uno de esos maridos menudos, aunque fibrosos y ágiles, que 
vemos pasear junto a algunas mujeres grandes. 
 
Tras ofrecer al lector información de contexto, datos, background, es de 
cedir, los elementos que podemos encontrar en un buen reportaje 
interpretativo, Millás transcribe a modo de diario los avances de los 
protagonistas.  
 
He aquí algunos fragmentos de mi diario: 
Día 20 de junio. Catalina y Pruden han cumplido ocho días. 
 
Día 24 de junio. Pruden ha cortejado a Catalina durante horas sin resultado 
alguno.  
 
Día 25 de junio. Decido cambiarles la alimentación.  
 
Día 30 de junio. Catalina y Pruden cumplen hoy 18 días de vida.  
 
 
El autor emplea un cierre de conclusión con su impresión personal. El 
ciclo vital de las moscas protagonistas ha llegado a su fin y Millás reflexiona 
sobre la experiencia:  
 
Dos cadáveres diminutos, como los de ustedes o el mío cuando llegue el 
momento. Todo depende de la escala. 





Millás emplea el humor en sus descripciones de las fases vitales de la 
mosca para hacerlo más accesible al lector. “Cuando Catalina salió victoriosa 
de su capullo, con los movimientos con los que Kate Moss se habría quitado 
una combinación de nailon pegada al cuerpo.” 
 
Y también como recurso para que el ritmo del relato no decaiga. 
Al principio decidí llevármelas, pero me dio miedo que me las requisaran en la 
T-4 y me acusaran de terrorista bacteriológico o algo semejante. 
 
Utiliza el diálogo, que intercala en la narración  
- No tengo ni idea -respondió-. Te puedo decir lo que viven en el laboratorio, 
unos treinta días, pero no sé cuánto duran en la naturaleza. 
- Me llama la atención -le dije. 
 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
El reportaje tiene un diseño sobrio en el que se da preponderancia al 
texto como es habitual en El País Semanal. No se emplea el color ni elementos 
ornamentales. En las páginas interiores, el reportaje se abre con página de 
texto con el título de la serie en tipografía mayúscula de color gris. El título 
emplea una tipografía diferente, también en mayúsculas en color negro. Tanto 
el titular como la entradilla está alineados a la derecha. La entradilla incluye 
palabras destacadas en negrita.  
 
La otra página es una imagen a color y a sangre, un primer plano de 
Catalina, la protagonista de esta  historia. El texto ocupa tres columnas y los 
sumarios van intercalados en el texto principal. Para ellos se emplean las 
mayúsculas y la cursiva.  
 
Respecto a la parte visual, Daniel Sánchez Alonso demuestra su 
experiencia en retratos en los primeros planos a doble página que se incluyen 
en el reportaje. Este recurso permite acercarnos a los protagonistas y 
conocerlos mejor. Las imágenes de Catalina y Pruden están tomadas con un 
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microscopio, son primeros planos de las cubetas donde viven para permitir al 
espectador asomarse a las reacciones más íntimas de los retratados, del 
mismo modo que el texto utiliza metáforas que humanizan y nos acercan a los 
insectos. 
 
Además de los primeros planos de los protagonistas, las imágenes 
retratan a los científicos trabajando en el laboratorio, para mostrarnos el 
contexto completo de esta historia.  
 
Un total de siete fotografías, contando la portada del suplemento. Dos de 
las páginas que contienen imágenes son dobles, otras dos a cara completa y 
dos más con sendas imágenes pequeñas.  
 
El recurso de usar dobles páginas con Catalina y Pruden, o páginas 
completas con el rostro o perfil de la mosca femenina aporta los recursos 
necesarios para conseguir la identificación con los sujetos, invita a conocer su 
mundo de una manera más cercana, e incluso a sus padres científicos, 
presentados en pequeñas imágenes en el centro del texto. De este modo, la 
estructura externa ayuda a leer los recursos utilizados en la estructura interna y 
facilita su lectura y comprensión.  
  
La clave del reportaje es la unión del texto de Millás y el tratamiento 
fotográfico de Sánchez-Alonso. Estas dos posturas, la científica y la romántica 
(retórica y literaria) se unen para conformar un artículo redondo.  
 
 
5.- El autor habla de su trabajo 
 
“Un buen día, en pleno invierno, apareció en mi estudio una mosca. No 
era tiempo de moscas, y me pregunté de dónde vendría ésa. Y entonces 
empecé a preguntarme pensar  dónde se meterían en invierno, cuánto viven,  
de dónde viene…Albergaba también cierto remordimiento hacia esa familia de 
insectos, porque cuando era pequeño mis amigos y yo les hacíamos unas 
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tropelías terribles, que hacerlo era gratis", de modo que decidí explorar 
mediante un reportaje la existencia de estas criaturas.  
 
Para la elaboración de mis reportajes siempre busco a quién más sabe 
del tema y en este caso, por eso acudí al investigador Gil Morata y al Centro de 
Biología Molecular, una especie de campo de concentración de moscas donde 
las hacían a la carta, podías pedir una con las patas en la espalda o un ojo en 
el abdomen. Yo pedí que me hicieran una mosca normal, y que le crearan un 
compañero para que copulara con él.  
 
Se trata de uno  “de los reportajes que más me ha gustado hacer" ya 
que "en lo más cotidiano es donde siempre encuentras el mayor misterio" 
 
Para mí el reportaje es un viaje físico, pero sobre todo mental. Y debes 
carcomerte los sesos, antes, durante y después de hacerlo con una pregunta: 
“¿Voy a tener talento suficiente para no ver lo que esperaba ver?”. 
 
Un relato es un dilema constante. El cine enseña a elaborar un reportaje. 
“Colocar la cámara en según qué ángulo no es una decisión inocente. Se trata 
de una elección moral”, afirma. Al emplazamiento de la cámara, a la búsqueda 
obsesiva del punto de vista, se une el montaje. He tenido la suerte de estar en 
una sala de edición de películas. Ahí aprendes mucho sobre lo que hacemos, 
sobre lo que vemos y desechamos nosotros también. El autor está 
constantemente editando la realidad. Desechando detalles y buscando su 
significado. Puede que en ellos, en lo más normal, se esconda lo más insólito 
para quien lo lee. La explicación. La clave. Nos enfrentamos a una realidad 









6.2 José María Aznar. La reinvención de un presidente  
 
 Título José María Aznar. La reinvención de un presidente 
 Medio El País Semanal 
 Fecha de publicación  número 1959 domingo 13 de abril de 2014 
 Tirada del medio en el momento de la publicación:  930.530 
 Autor/Autores  Texto de Jesús Rodríguez y Fotografía de Bosco Martín.  
 En la versión digital del reportaje hay un gran despliegue infográfico elaborado 
por Fernando Hernández y una galería fotográfica con imágenes de archivo de 
El País 
 El reportaje ocupa en total de 10 páginas  (pág. 34 a la 43) No contiene 
publicidad. Protagonizó la portada del ejemplar 
 Disponibilidad de lectura online  sí, en la web del medio  
 
 
1.- Análisis de aspectos relacionados con el planteamiento del reportaje, la 
definición y selección temática / Idea del reportaje  
 
Se trata de un reportaje perfil centrado en la figura de José María Aznar, 




2.- Reporting  
 
El autor realiza al protagonista una entrevista, pero también incorpora 
muchos testimonios y opiniones de fuentes identificadas y no identificadas que 
van ayudándole a componer la narración y a interpretar al personaje. Estas 
valiosas aportaciones son fundamentales para la composición del texto.  
 
Otros (todos responsables del PP durante sus dos gobiernos y que exigen 
anonimato)  
Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Estado de Comunicación y amigo 
personal de la familia 
Un exministro y un exdirector del CNI 
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Dos de sus exministras favoritas, Esperanza Aguirre y Ana de Palacio 
Cabanillas, Fidalgo son más fuentes que utiliza Rodríguez para ir perfilando el 
retrato de José María Aznar, de su personalidad, de sus años de gobierno y de 
los posteriores.  
 
El reportero también se nutre de fuentes documentales, la biografía 
completa de Aznar y también de las memorias de su esposa Ana Botella.  
A lo largo de los seis tomos editados por Planeta 
Retratos y perfiles, de 2005 
Las memorias de su mujer, Ana Botella, Mis ocho años en La Moncloa 
 
3.- Estructura del texto y redacción 
 
El reportaje se compone casi exclusivamente del texto principal. 
La entradilla responde al modelo calendario y adelanta que el reportero ha 
tenido acceso directo al personaje  
 
El 13 de abril de 2004, hace 10 años, José María Aznar celebró su último 
Consejo de Ministros, se despidió de los gatos, empaquetó sus cosas y 
abandonó el palacio de la Moncloa, donde había vivido desde el 3 de mayo de 
1996. Tenía 51 años… 
(…) 
Esta es su historia contada en parte por él 
 
El autor elige un detalle como es la rutina deportiva de Aznar para arrancar el 
texto e ir definiendo la personalidad del personaje 
DOS HORAS DIARIAS DE EJERCICIO. Carrera de 14 kilómetros; series de 
velocidad de 40, 60 y 80 metros; 600 abdominales con lastre en los tobillos en 
series de 100. Pesas, golf, pádel. Con la misma voluntad de hierro con que ha 
esculpido sus abdominales durante esta última década se enfrentó José María 





El reportero va intercalando la narración con grandes dosis de 
descripción. Incorpora sus percepciones personales al diálogo que mantiene 
con el ex Presidente y los combina con los testimonios de compañeros de 
gobierno y de partido para ir perfilando el retrato.  
José María Aznar está de buen humor. Da la mano con un impulso estilo 
Nuevo Mundo. Muestra una hospitalidad razonable. Estamos en su territorio. 
Se refiere a su interlocutor por el nombre, aunque no le apea el usted. Sonríe 
camuflando su mirada bajo unas cejas como tizones: “Ya me dirá en qué le 
puedo ayudar”. Nueva sonrisa. Buena señal en un hombre al que los que le 
conocen califican (sin excepción) como seco, tímido y reservado. “Tiene un 
problema de comunicación, siempre parece cabreado; es más cómo dice las 
cosas que lo que realmente dice”, nos han advertido. “Odia las conversaciones 
intrascendentes y, sobre todo, los cotilleos”, comentan. “Se toma todo a pecho; 
vive la política con pasión, sufre por España, y en ese espacio carece de 
sentido del humor”, recalcan. “Un día leyó que los emperadores hablaban poco, 
despacio y bajito, y se quedó con esa copla”, describe Miguel Ángel Rodríguez, 
ex secretario de Estado de Comunicación y amigo personal de la familia, 
 
El reportaje incluye numerosos datos de background al analizar los años 
de gobierno de Aznar, las diferencias entre las dos legislaturas, sus relaciones 
con otros mandatarios, su posición dentro del Partido Popular durante y tras su 
marcha del Gobierno, etc.  Aporta muchísima información al lector, más allá de 
su faceta como político: sus hábitos, sus rutinas deportivas, sus gustos 
literarios… Rodríguez apuesta por ofrecer muchos detalles al lector: Pasa 200 
días al año fuera de España y recorre 400.000 kilómetros; un patrimonio de 
más de 2,2 millones de euros; aunque cobra no menos de 200.000 euros 
anuales por cada asesoría, 40.000 por conferencia, 75.000 como expresidente.  
Su despacho no es muy grande; blanco, desnudo, cartesiano, con un escritorio 
moderno ordenado a conciencia, algún grabado, espesos estores y una gruesa 
moqueta color crema que amortigua las pisadas como un silenciador. La luz es 
tenue. 
los 5.000 libros que reunió en La Moncloa 
…los gatos Manolo, Lucas y Margarita; de las residencias de vacaciones de 
Quintos de Mora y Las Marismillas; y de Figo, el corcel del presidente 
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Dentro del reportaje se van incorporando nuevos temas como la Guerra de 
Irak, sus relaciones con empresas extranjeras, FAES, su familia.  
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
El modelo de diseño de este reportaje apuesta por las posibilidades de la 
tipografía y por facilitar la lectura de textos tan extensos como los que emplea 
El País Semanal en sus grandes reportajes. El texto prevalece claramente 
sobre la imagen, fruto del último resideño de la publicación. Sólo se incluye un 
retrato que ha sido tratado con retoque fotográfico para dar el único elemento 
de color que tiene el reportaje. Este tipo de diseño permite una lectura cómoda 
en textos largos, al tiempo que gana espacios en blanco sin merma de la 
cantidad de palabras. En este caso, los espacios se utilizan para destacar en 
grandes letras mayúsculas el apellido del protagonista. Una letra en cada doble 
página que deja espacio a los sumarios en los que se emplea la letra minúscula 
y que van centrados. La uniformidad del texto se rompe utilizando la negrita en 
la primera frase de varios párrafos. No se trata de titulares ni ladillos.  
 
Este diseño tan sobrio, contrasta con la versión digital del reportaje, en la 
que el medio acompañó el texto con un amplio despliegue infográfico en el que 
se desarrollaban subtemas entorno a la figura de Aznar. Además de una 
galería fotográfica.  
 
El estilo de redacción es igualmente sobrio pero muy trabajo, con 
profusión de frases cortas y contundentes. Destaca por la gran cantidad de 
información que ofrece para el análisis de la persona, así como el elevado 







5.- El autor habla de su trabajo 
 
 Cuando nos planteamos hacer el reportaje, solicitamos una entrevista a 
Aznar pero nos la denegó. Y nosotros decidimos seguir adelante con el 
reportaje aunque no contáramos con él. Cuando vio con todas las personas de 
su entorno con las que habíamos hablado cambió de opinión, y yo creo que fue 
una decisión inteligente por su parte.  
 
Para este tipo de reportajes, de ámbito político, es muy importante tener 
agenda, contactos y fuentes con las que trates con cierta frecuencia, sino es 
muy difícil sacarlos adelante, por no decir imposible. Nos vemos obligados a 
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atribuir fuentes a personas que no desean ser identificadas con su nombre y 
apellido, pero en eso te abala tu credibilidad como periodista y la de tu medio.  
 
Tardé aproximadamente un mes en hacer el reportaje y tuvo apoyo del 
departamento de documentación del diario. En la página web salió una versión 




6.3 Salimos en misión con el zar antidroga  
 
 Título: SALIMOS DE MISIÓN CON EL ZAR ANTIDROGA  
                                              
 Medio: El País Semanal 
 Fecha de publicación: domingo, 28 de marzo, 2010 
 Tirada del medio en el momento de la publicación: 1.319.064 
 Autor/Autores: Texto de Quino Petit y fotografías de Fernando Moleres 
Quino Petit es un redactor en plantilla del medio y Fernando Moleres es un 
fotógrafo independiente.  
 El reportaje ocupa en total 10 páginas interiores (de la 31 a la 40) y protagoniza 
la portada del suplemento. No lleva publicidad 
 Sección  
 Disponibilidad de lectura online: Sí, también en la web del medio 
 
 
1.- Análisis de aspectos relacionados con el planteamiento del reportaje, la 
definición y selección temática  
 
La idea del reportaje es explicar el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) a través de la figura de su director, 






Para su realización, el reportero viaja ―empotrado‖ en la comitiva durante 
un viaje oficial desde Senegal a Burkina Fasso y Sierra Leona acompañando a 
Antonio María Costa y su equipo. Esta fórmula le permite introducir sus propias 
percepciones sobre el protagonista y los personajes principales. Tiene una 
participación directa en el viaje de la comitiva, tiene acceso a ver cómo se 
trasladan de un país a otro, las medidas de seguridad con las que se mueve, 
los hoteles en los que se aloja. Utiliza gran cantidad de fuentes para la 
elaboración del reportaje. Hay numerosos personajes secundarios que aportan 
información sobre las diferentes subtramas: ―El ministro español del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba‖; ―Francisco Migueláñez, comisario jefe de la Brigada 
Central de Estupefacientes‖; ―Antonio Mazzitelli, representante regional de 
UNODC en México, Centroamérica y el Caribe.‖ ; ―Carmelita Pires, (…) ministra 
de Justicia en el Gobierno de Vieira hasta el magnicidio‖ ; ―Un funcionario 
español de Interior en Guinea-Bissau‖ ; ―El sucesor de Carmelita Pires en el 
Ministerio de Justicia de Guinea-Bissau, Mamadou Pires‖ ; ―uno de los 
condenados‖ ;  ―Francis Maertens, director de operaciones de UNODC‖ ; ―el 
inspector español del Cuerpo Nacional de Policía Emilio de la Calle, asesor de 
la ONU en drogas y crimen organizado‖. etc.  
 
Además el reportero aporta su participación directa que le permite 
incorporar al texto impresiones personales sobre los personajes, incluye datos 
de documentos e informes de diferentes organismos e instituciones, 
testimonios de personajes que no participaron en el viaje, etc. Muchísima 
información para el análisis. 
 
Cada subtema cuenta con datos de background y contexto para situar al 
lector. ―Cuatro meses antes de la publicación de aquel informe, Guinea-Bissau, 
uno de los países más pobres del mundo, se convertía en el ojo del huracán 
por los asesinatos consecutivos del jefe de las Fuerzas Armadas, Batiste 
Tagme na Waje, y el presidente, Nino Vieira. "No puedo afirmarlo 






3.-Estructura del texto y la redacción 
 
La estructura del reportaje se compone de 2 elementos: El texto principal y 
un apoyo cartográfico con un mapa que sitúa las diferentes rutas de la droga en 
el mundo.  El reportaje emplea una fórmula del road movie, en la que las 
diferentes paradas del viaje dan pie a incorporar un subtema. Estas subtramas 
añaden información de antecedentes y contexto para que los lectores tengan 
una imagen global lo más completa posible.  La estructura del texto principal 
responde al modelo homérico o nestoriano (Maciá) ya que comienza con el 
final del relato, tras los cuatro días de viaje, para después ir relatando los 
hechos en orden cronológico:   
 
“Y al cuarto día, el zar antidroga de la ONU puso los pies encima de una mesita 
baja de la suite 1601 que ocupaba en el hotel L'Amitié de Bamako, apoyó la 
cabeza sobre el respaldo del sofá donde tomaba asiento y respondió a la 
pregunta del periodista.” 
(…) 
―Los cuatro días que precedieron a esta afirmación fueron una alocada 
sucesión de vuelos, viajes en helicóptero, jeeps y coches blindados siguiendo 
la estela de Antonio Maria Costa.” 
 
La entradilla presenta al personaje y capta la atención del lector.  
“Vive en el punto de mira de las mafias internacionales. Es el enemigo público 
número uno del narcotráfico y del crimen organizado.” 
 
Es un lead del telón de fondo, ya que consiste enmarca geográficamente el  
hecho y presenta psicológicamente al personaje protagonista antes de entrar 
en la narración de los acontecimientos. 
 
El reportero va relacionando y encadenando los acontecimientos. Las 
transiciones se resuelven señalando en negrita la primera frase del párrafo. La 
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primera frase enlaza con la última del párrafo anterior, pero introduce el nuevo 
tema.  
 
El reportaje tiene un cierre de proyección o futuro:  
"entender por qué hay tanta violencia en el mundo; hasta que no 
comprendamos el verdadero origen de ese mal no podremos acabar con él". 
Que conecta con el arranque y con el titular a través de la palabra ―misión‖ que 
funciona con doble sentido: la misión del viaje y la ―misión vital‖ del 
protagonista. ―Pero aún tendrá pendiente esa última misión.‖ 
 
El reportero combina la narración con la descripción. Intercala en la 
narración de los hechos párrafos enteros dedicados a la descripción física y 
humana del protagonista. Ofrece muchos detalles, mucha información al lector. 
También describe al personaje con detalles de cierto color que aligeran el 
tema: ―Aficionado a montar a caballo, católico practicante, casado y padre de 
tres hijos adoptados que rondan la treintena, su aspecto de abuelete afable 
dista mucho de lo que uno espera encontrar en el referente mundial de la lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organizado. No es ningún James Bond. Peina 
el cabello raleante y grisáceo con raya a la izquierda. Viste sencillos y 
desgarbados trajes de corte y confección. Maneja una voz cascada con soltura 
en cinco idiomas. Cuando no lleva puestas las Ray-Ban de pera, parapeta sus 
ojos extremadamente fotosensibles con unas gafas de cristales cuadrados sin 
montura que le otorgan un aspecto de experimentado cirujano.” 
 
Elige un detalle revelador para el arranque ―puso los pies encima de una 
mesa baja‖ que le sugiere al lector desde el principio que el reportero ha tenido 
acceso directo al protagonista, que ha pasado cuatro días con él y que han 
adquirido cierta familiaridad. Da mucha importancia a estos detalles: el número 
de la habitación (―suite 1601‖)  la marca de las gafas (―Ray-Ban‖),  
 




“La voz del muecín llamando a la oración se colaba por los ventanales de la 
suite 1601. El ocaso apagaba los tonos anaranjados de la capital de Malí 
mientras el zar reflexionaba en voz alta.” 
“Desvelar la cara oscura de la humanidad es su pasión. Su obsesión. Su 




4.- Puesta en página y presentación 
 
La apertura del reportaje se realiza con una imagen a doble página en 
color a sangre en la que retrata al protagonista durante el viaje. Lleva pie de 
página superpuesto en color blanco. El texto es descriptivo de la imagen.  
El titular y la entradilla también van superpuestos en letras minúsculas de color 
blanco. El cuerpo del texto va a tres columnas. Lleva la letra capitular alineada 
con el texto en una tipografía diferente de palo seco en negrita dejando espacio 
blanco por encima del texto. La cuarta columna de la página está ocupada por 
el flash de cita entrecomillada en negrita y el apoyo fotográfico con pie de foto 
extenso situado por encima de la imagen.  
 
Las dos páginas centrales del reportaje recogen una imagen de un alijo 
a sangre a página completa y un montaje de 3 imágenes con retrato del 
protagonista en primer plano. No es un retrato posado, es una escena del viaje. 
El único despiece que lleva color es el mapa del apoyo cartográfico en el que el 
color tiene una utilidad práctica informativa. Es un diseño bastante corriente de 
El País Semanal: sobrio, en blanco y negro, sin apenas ornamentos, dando 
protagonismo al texto.  
 
5.- El autor habla de su trabajo  
 
“En la primavera de 2009 leí un artículo de opinión en el New York Times 
firmado por Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC, en sus siglas en inglés). Yo tenía 
conocimiento previo sobre el trabajo de ese organismo especializado de la 
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ONU, había visto fotografías de campos de amapolas blancas en Asia Central 
facilitadas por ellos, leído algunos informes, pero no tenía clara conciencia de 
que tenía un director, un responsable, una persona de carne y hueso que 
dirigiera unas siglas, ese entramo que nos resulta lejano, impersonal. Empecé 
a leer sobre él, rápidamente me interesó el personaje, me pareció que estaba 
claramente ante alguien que merecía la pena entrevistar. Tanto el personaje 
como la historia me engancharon y desde el primer momento quise conocerle 
sobre el terreno, plantearle la posibilidad de hacer un reportaje basado en la 
idea de acompañarle por unos días en su trabajo, sobre el terreno. No me 
atraía la idea de ir a Viena a entrevistarle en su despacho oficial, ésta no era la 
idea que quería hacer ni el planteamiento atractivo para El País Semanal.  
 
Con esta idea en la cabeza, empecé a hacer llamadas a Viena y me 
encontré con la cerrazón absoluta. Sencillamente era algo que otros medios 
habían planteado, incluido el propio The New York Times, y el organismo no lo 
consideraba oportuno, estamos hablando de una persona que se mueve con 
importantes medidas de seguridad. Durante casi un año llamé cada dos 
semanas a la sede de UNODC, me parecía que la única manera de conseguir 
algo era precisamente demostrando sumo interés, constancia e insistencia. Así 
es que mientras seguía mi trabajo en la redacción de El País Semanal y 
haciendo otros reportajes me propuse llamar cada quince días más o menos a 
Viena. Al final creo que me convertí en ese pesado que durante meses y 
meses llamaba y tal vez para buscar alguien que me hiciera desistir en mi 
empeño un día me pusieron al teléfono con un funcionario español destinado 
en el organismo de la ONU. Y precisamente encontrar un interlocutor que 
venga de tu país, que conozca el medio de comunicación para el que trabajas, 
la seriedad con la que tratamos estos asuntos en El País Semanal, al que le 
puedas explicar tu planteamiento y visión del tema, las ventajas de hacerlo 
tanto para ellos como para los lectores, para que se conozca el funcionamiento 
de su oficina, creo que en este caso fue fundamental.” 
 
“A partir de este momento, mis intentos toman otra deriva. Me piden 
mucha información sobre mí, les tengo que mandar ejemplares de EPS y 
reportajes elaborados por mí y comienzan a ver la posibilidad de acompañarle 
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en un viaje por Centroamérica. En ese momento teníamos mucho interés por 
analizar el problema de México y las drogas. En un momento dado mi 
interlocutor empieza a ser su mano derecha,  Walter Kemp, y me plantea la 
posibilidad de hacer el acompañamiento África, sobre las rutas de cocaína en 
África Occidental, un tema además que nos pareció novedoso y muy poco 
contado, a diferencia de la droga en Centroamérica, que fue nuestra 
aproximación inicial. Pero unos días me dicen que puede que sí otros que no y 
es el momento de ponerse serio para que no jueguen contigo. Era la total 
incertidumbre.” 
 
“Una semana antes del viaje, es decir, casi un año después de mi 
primera llamada de teléfono a Viena, recibo una llamada en la que se me 
comunica la posibilidad de acompañar a la comitiva que irá en un viaje oficial 
desde Senegal a Burkina Fasso y Sierra Leona acompañando a Antonio María 
Costa. Viajo solo desde Madrid a Dakar y allí me uniría a ellos. El fotógrafo que 
realiza el reportaje estaba realizando un proyecto personal en Sierra Leona y 
se une a mi parte del viaje desde allí, aunque solo en parte, por lo que hay 
fotos tomadas por mí.” 
“El viaje, saltando de país en país con una agenda que, por razones de 
seguridad, yo solo conocía parcialmente. Este desconocimiento me deporta 
algunas sorpresas tanto positivas como negativas. Van pasando los días y no 
consigo tener ni una breve conversación con Antonio María Costa, el “zar de la 
droga”. Aunque le acompaño en todo momento no consigo cruzar dos palabras 
con él: sus asesores me van dando largas, hay que encontrar un hueco en su 
agenda, de por si apretada, para la entrevista.” 
 
“Por otro lado, las paradas me deparan información adicional que trato 
de incorporar. Aunque la misión se centra en África desde el principio tuve claro 
que el problema de la droga es un negocio supranacional, así es que el 
reportaje tenía que tener cierto carácter global.” 
 
“El avión de vuelta siempre es un buen momento para dedicarle ese rato 
de reflexión que requiere todo reportaje. Muchas veces te das cuenta de que 
vuelves con muchas más preguntas que con las que te has ido. A veces 
301 
 
intentas responderlas con otras fuentes. En la redacción te esperan más 
llamadas. Otras veces te das cuenta de que hay preguntas que hay que hacer 
abierta, pero es importante plantearlas, aunque no siempre hay soluciones.” 
 
“Cuando llegas a la redacción es el momento de organizar el caos. Es un 
momento siempre difícil en la elaboración de un reportaje como lo fue éste. 
Estás rodeado de informes, notas, ideas en la cabeza, impresiones, más 
informes... A veces, cuando son historias complejas y también con muchos 
datos, como en éste caso, cojo una cartulina y voy apuntando tramas y 
subtramas. También apunto otras fuentes con las que tengo que hablar, no 
tanto para que aparezcan, sino para que te den las claves de todo lo que tienes 
en la cabeza. En este caso, a la vuelta del viaje hablé con la policía, brigada de 
estupefacientes y otras fuentes especializadas. Algunas aparecen citadas y 
otras me aportaron background u otras claves necesarias para dar contexto, 
puesto que no soy experto en la materia. “ 
 
“Cuando me puse a escribir ya tenía toda la historia en la cabeza, así es 
que, más o menos, lo hice de corrido. Quería sobriedad pero también un estilo 
claro y conciso, había mucha información que ofrecer al lector. Pero tampoco 
quise renunciar a ciertos detalles descriptivos sobre el personaje central, los 
personajes secundarios o los escenarios que habíamos recorrido.”  
“La clave para que esta historia saliera adelante fue la perseverancia y creo 
que la pasión que yo sentía por querer contar la historia, de otra manera no 
hubiera estado casi un año intentando sacar adelante el reportaje. La pasión es 
muy importante en el trabajo del reportero. Naturalmente también el medio para 
el que escribes la historia tiene su peso. Trabajar para El País Semanal tiene 










6.4. El secreto de los finlandeses 
 
 Título:    FINLANDIA ¿POR QUÉ ARRASAN EN EDUCACIÓN? 
24 horas con uno de los jóvenes de 15 años que triunfa en Pisa    
                                                   
 Medio: XL Semanal  
 Fecha de publicación: No. 1052, 23-29/12/2007 
 Tirada del medio en el momento de la publicación:1.604.524 
 Autor/Autores: Texto de Carlos Manuel Sánchez  y Fotografías de Carlos 
Carrión. Ambos son colaboradores habituales del medio 
 El reportaje ocupa en total 10 páginas interiores (de la 24 a la 34) y protagoniza 
la portada del suplemento. No lleva publicidad 
 Sección Magazine/ En Portada 
 Disponibilidad de lectura online: No en la web del propio medio  
 
 
1.- Planteamiento e idea   
 
La idea del reportaje es explicar ―el milagro finlandés en educación a 
través de uno de sus protagonistas‖. Se trata de acercar al público al sistema 
educativo de Finlandia, cuyos estudiantes logran año tras año los mejores 
resultados escolares en las pruebas PISA, en las que los españoles no 
solemos salir bien parados. Por tanto el ámbito del reportaje son 
hechos/acontecimientos.  
 
Para su realización, el reportero se desplaza al lugar de la noticia, 
Finlandia, acompañado del fotógrafo, para convivir con un estudiante, su 
familia, sus compañeros y profesores y comprobar cómo es su día a día. Esta 
capacidad de desarrollar temas en profundidad, desplazando equipo para que 
trabaje in situ, diferencia la forma de abordar las noticias de los medios diarios 




Está fórmula de elegir un personaje que simboliza o personifica el hecho 
es muy frecuente en los dominicales.  Es una manera de ―ponerle cara‖ a un 




Las fuentes están claramente identificadas con nombre, apellidos y 
cargo o relación con el tema. El autor no cae en el exceso de entrecomillados a 
pesar de incluir testimonios de muchos personajes. El autor emplea fuentes 
informativas testimoniales y documentales. Los datos del informe PISA y el 
testimonio del chico que protagoniza el reportaje, de sus padres y hermanos. 
Pero también de sus profesores, incluida una docente española que trabaja en 
Finlandia. Otra fuente de información es el propio reportero, que compara los 
datos que va explicando del sistema finlandés con los del sistema español.  
 
3.- Estructura del texto y redacción 
 
La estructura del reportaje se compone de 5 elementos:  
-El texto principal  
-Apoyo visual con escenas de la jornada del protagonista con código de tiempo 
sustentando la fórmula 24 horas con.  
-Despiece con imágenes del instituto con interrogantes sobre el sistema 
educativo finlandés que aportan información extra que no aparece en el texto 
principal 
-Apoyo con testimonios de profesores entrecomillados e imágenes de los 
docentes realizando su labor 
-Despiece con la cara y la cruz del milagro finlandés que ofrece además 
antecedentes históricos.  
 
El reportaje emplea una fórmula muy habitual en los dominicales ―24 
horas con…‖ que aporta el lado humano a una noticia como ésta, que de otra 





El autor introduce otros subtemas que añaden información para que los 
lectores tengan un contexto lo más completo posible, como la referencia al 
caso Nokia o la matanza del instituto de Tuusula.  
 
Las transiciones se resuelven marcando en negrita la primera frase del 
párrafo.  
 
En este caso se ha buscado un lenguaje y un tono que encajasen con el 
tema: los jóvenes. El autor logra, sin perder profundidad, que el estilo que 
emplea contextualice también en cierta medida la información. Para ello utiliza 
un lenguaje coloquial.  
 
“Como padre, quiero saber si es inevitable que mi hijo, Manuel, un adolescente 
normalito, acabe sus estudios obligatorios aprobando por los pelos, 
chapurreando cuatro palabras en inglés y sin el menos interés por la lectura.” 
“Tres cates en las tres asignaturas básicas.” 
  “Alemania cosechó unas calabazas semejantes hace tres años y la 
conmoción fue tan mayúscula que los políticos se pusieron las pilas y este año 
sus estudiantes han aprobado con nota.” 
“Los riojanos pueden sacar pecho: están en el grupito de cabeza. Los 
andaluces deberían ir pensando en las recuperaciones: en mates les gana 
hasta Azerbaiyán”.  
“Tanta generosidad me pone los dientes largos” 
“¿Dónde aprietan más las tuercas?” 
 
La implicación de la primera persona juega un papel importante en el 
texto del reportaje. El autor expone desde el principio que actúa bajo un doble 
papel en el reportaje: como periodista y como padre, en el que se verán 
reflejados muchos de los lectores. ¿Qué lecciones puedo aprender como 
padre?“ 
 
Establece desde el primer momento un paralelismo entre el protagonista 
finlandés y su propio hijo español, que se mantendrá durante todo el reportaje y 
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que servirá para confrontar las diferencias entre los jóvenes de un país y el 
otro. 
Los datos obtenidos de la observación directa del reportero y el fotógrafo 
aportan color al relato. Da muchísimos detalles.  
“Damos cuenta del café, los panecillos, el zumo de bayas y el queso lapón con 
mermelada.” 
“Ni una colilla ni una hoja ni una pintada. Aquí no se ensucia ni la nieve.” 
“Subrayan los libros con regla.” 
“Incluso chapurrean algunas palabras de español porque Los Serrano son la 
serie de moda.” 
  
Durante todo el reportaje el autor plantea interrogaciones directas. El 
titular y la entradilla emplean la interrogación. Las preguntas y las apelaciones 
directas son claves para conseguir captar la atención del lector.  
 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
Este reportaje presenta una puesta en página muy reconocible del XL 
Semanal. La información se plantea fragmentada en bloques temáticos, para 
facilitar su comprensión y permitir diferentes niveles de lectura. La puesta en 
página del reportaje mantiene el equilibrio entre la parte visual y la redaccional 
y como es característico en el XL Semanal utiliza gran parte de la superficie de 
la página, sin apenas dejar blancos.  
 
La apertura del reportaje se realiza con imagen a doble página a sangre. 
El pie de foto va superpuesto en tipografía negra en la parte superior derecha. 
Lleva el título, la entradilla y en antetítulo superpuesto también.  
El antetítulo va en color amarillo en letras mayúsculas y en cursiva.  
El título va en blanco en letras minúsculas cursivas también. La inclinación de 
la primera letra del titular sirve para enmarcar la entradilla que va alineada a la 




La fotografía de apertura, igual que el resto de las del reportaje muestran 
escenas del día a día del instituto, en este caso una clase y en primer plano al 
estudiante protagonista. No tienen apariencia de retratos posados o con 
estilismo. La primera frase del texto aparece en negrita, en una tipografía 
diferente a la del resto del texto y en cursiva. La letra capitular va alineada con 
el texto por lo que queda por encima de la composición y deja uno de los pocos 
blancos de la mancha.  
 
Las páginas están divididas en dos columnas sin corondel. El texto está 
alineado a la izquierda. Los flashes van a dos colores, negro y amarillo, y llevan 
un filete horizontal orlado debajo. Están alineados a la izquierda y van escritos 
en mayúsculas. Los tres primeros despieces fotográficos tienen el mismo 
diseño por escenas. Titular en un círculo con trama en color gris. El título va 
superpuesto en dos colores, blanco y negro. A su vez, cada imagen lleva un 
título en el pie de foto en tipografía gris y letras mayúsculas.  
El último despiece presenta un diseño diferente al no llevar imagen, sino una 
trama de color gris, el texto va a cuatro columnas y un filete vertical en medio 
divide la parte del ―cara‖ y la de la  ―cruz‖. El mismo botón circular lleva el título 
a dos colores igual que en los otros dos despieces.  
 
La parte fotográfica tiene gran peso en el reportaje. Cinco de las páginas 
están protagonizadas por fotografías. No contiene ilustraciones ni infografía.  
 
Dos de los apoyos están protagonizados por imágenes y el único texto 
son los pies de foto. Estos apoyos son como sub-reportajes en sí mismo.  
En el primero se retratan momentos de la jornada del protagonista. En el 
segundo escenas del instituto al que acude. El tercero retrata a los docentes en 
su labor diaria. No son imágenes posadas ni tienen estilismo. Se trata de 
transmitir la idea de cotidianeidad y naturalidad.  
 
 5.2.- El autor habla de su trabajo  
 
“Este reportaje respondió a un encargo de la directora del XL Semanal. 
Acababan de hacerse públicos los datos del último informe PISA en los que 
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Finlandia había obtenido muy bueno resultados y España todo lo contrario y 
era un tema que estaba siendo objeto de debate en la calle.  
En 2011 elaboré otro reportaje similar sobre la educación en Corea (―En primer 
plano Estudiantes coreanos ¿por qué se van a comer el mundo?” 18/09/2011 
Carlos Manuel Sánchez  Fotografía de Stonggwang Kim), pero por costes de 
producción, en este caso no me pude desplazar hasta el país para investigar 
en primera persona. Todas las entrevistas se hicieron vía mail. La suerte para 
que fuese posible realizar el reportaje, es que contábamos de base con un 
material fotográfico muy bueno.”  
 
“Desde el primer momento tuvimos claro que era necesario ir a Finlandia 
y tratar el tema in situ y que la fórmula era “24 horas” con un chico finlandés. 
Para ello contactamos con el Ministerio de Educación en Finlandia que nos 
ayudó en la producción. Como se trataba de menores, necesitamos que 
firmasen permisos y consentimientos, pero no tuvimos ningún problema.” 
 
“Un reportaje con este grado de dificultad de producción era necesario 
contar con ayuda institucional. El problema es que, como suele ocurrir, 
intentaron que hiciéramos una entrevista al Director General de Educación. No 
encajaba en absoluto en la idea de reportaje que teníamos pensada y por 
suerte pudimos alegar falta de tiempo y no tener que hacerla.  
Además, cuando viajas siempre surgen cosas de las que no eras consciente de 
antemano. En este caso, acababa de ser fiesta y algunos colegios sí habían 
cogido el puente por lo que tuvimos que adaptarnos. El primer día, acudimos al 
instituto para una primera toma de contacto y ya la siguiente jornada entera fue 
de trabajo, tanto mío como del fotógrafo.” 
 
“Cuando un reportaje gira entorno a un personaje, nunca sabes con qué 
te vas a encontrar, es una cuestión de suerte. En este caso era un chico 
modélico arquetípico del estudiante finlandés, que se mostró muy colaborador 
en todo momento, con una actitud muy maduro respecto al reportaje. Tanto él 
como su familia y los profesores fueron muy amables en todo momento. “ 
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Teníamos claro que la fórmula era esta: seguir a este chico y como personajes 
secundarios, entrevistar a docentes finlandeses que nos diesen su visión 
también. 
 
“La otra parte fundamental del reportaje era la comparación con España, 
para implicar al lector. De hecho, en muchos años de profesión, ha sido de las 
pocas veces que he asumido la primera persona asumiendo el papel de padre 
dentro del propio reportaje. Tengo un hijo que tenía la misma edad en ese 
momento y estaba muy implicado en su instituto así que pude introducir datos 
de “mi propia cosecha” en el texto sin necesidad de documentarme en exceso 
sobre la parte de la realidad española”.  
 
“Debo reconocer que volví tocado, que quise dejar pasar un día al 
menos entre mi regreso y ponerme a escribir para reposar las ideas porque en 
este tipo de reportajes se peca de “lo que funciona allí, por qué no puede 
funcionar aquí” y quería ofrecer una imagen lo más completa, lo más veraz 
posible, por eso es importante el despiece y la fórmula que adoptamos de cara 
y cruz. No puedes intentar en dos días entenderlo todo de un tema y es 
peligroso no asumirlo. Creo que es bueno mantener esa actitud de escala de 
grises.”  
 
“Aun así hubo que trabajar en domingo para entregar el reportaje lo 
antes posible y que no perdiese actualidad. Es habitual en XL Semanal el ir a 
contrarreloj. De hecho, en el reportaje aparece mal escrito el nombre del chico. 
Me dio tiempo de avisar y que lo cambiasen en la entradilla, pero no en el resto 
del texto”. 
  
“Es un reportaje que tuvo bastante repercusión. Nos llamaron de varios 
colegios y también otros compañeros periodistas para hacernos preguntas. “Se 
habló del tema y del reportaje en la calle. Y personalmente, me abrió mucho la 
mente. Me enseñó que había otras maneras de educar.” 
  
“Como reportero, creo que el mayor esfuerzo es “traducir” el montón de 
documentos, toda la información con la que trabajas, todos los datos que 
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encuentras y ser capaz de crear un texto comprensible para el lector. Hay 
temas en los que no eres experto y hay que esforzarse por salir de la “jerga” 
teórica y traspasarlo al lenguaje de la calle. El otro gran desafío es ser conciso, 
ser capaz de resolver la mayoría de los interrogantes en las 1500 palabras. En 
este caso realice entrevistas de más de media hora con cada profesor, de las 
que sólo me quedaría con una o dos frases. Hay que tener capacidad de 
síntesis.”  
“Prefiero escribir de un tirón, si dudo un dato, dejo el hueco y lo compruebo 
después, pero es importante no perder el hilo de la historia. Intento dirigir al 




5.5. Yo nací en Mauthausen  
 
 Título  Yo nací en Mauthausen 
 Medio XL Semanal 
 Fecha de publicación   Nº1434 (domingo 19 abril 2015) 
 Tirada en el momento de la publicación: 930.530 
 Autor/Autores Texto de Fátima Uribarri y fotografía de Matthew Horwood 
Fátima Uribarri está en plantilla del XL Semanal, concretamente es la encargada de 
una sección llamada ―Conocer‖ que trata temas de arte, historia, tecnología y cultura.  
La imagen de portada fue comprada a un fotógrafo independiente, Matthew Horwood. 
El resto de material fotográfico que incluye el reportaje le fue proporcionado al medio 
por la editorial del libro.  
 Sección Conocer  // Historia 
 El reportaje ocupa un total de 6 páginas ( de la 48 a la 53) y la página final lleva 
un faldón de publicidad  que ocupa la mitad inferior de la página. 
 El reportaje tiene una llamada en portada.  
 Disponibilidad de lectura online del reportaje completo en la web del medio: No 
 
1.- Planteamiento e idea   
El reportaje aprovecha la publicación de un libro al respecto para relatar 
las historias de tres mujeres que dieron a luz en el campo de concentración de 
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Mauthausen en los últimos días del holocausto. Se describe el horror de las 
circunstancias de sus partos. Por lo tanto, el ámbito del reportaje son 
hechos/acontecimientos. Y su temática es histórica. El origen del reportaje que 
posibilita que se pueda realizar es la publicación del libro, cuya editorial pone a 
disposición del medio un material inédito que formaba parte de un avance 
editorial y sobre él la autora construye el reportaje.  
 
 
2.- Elaboración del reportaje, reporting  
 
La fuente principal y casi única de la información fue la propia editorial 
que les ofreció acceso previo a las galeradas con tiempo suficiente para que el 
reportaje se pudiese elaborar antes de la presentación y de haber salido a la 
venta del libro. Pero no aparece así explicado en el texto, sólo se deduce 
implícitamente. Las fuentes no aparecen citadas. Hay un único entrecomillado 
en todo el reportaje.  
 
3.- Estructura del texto y redacción 
 
La estructura del reportaje se compone de 4 elementos: el cuerpo de 
texto principal, 3 despieces de caso y un último despiece a modo de epílogo ya 
que aporta información actual. El texto principal narra cada uno de los 3 casos: 
las circunstancias particulares del parto de cada una de las tres mujeres. Se 
trata de un texto de carácter narrativo. Esta estructura tripartita se repite en los 
apoyos que tienen elementos redaccionales, fotográficos y documentales que 
aportan antecedentes y contexto de cada uno de los tres casos. Ofrecen 
información adicional, tanto previos al nacimiento de los protagonistas como de 
su realidad actual. Las transiciones entre los casos, se resuelven separando los 
relatos por ladillos.  
 
La titulación: ―Yo nací en Mauthausen‖ emplea la  primera persona del 
singular. Es una frase que sería atribuible a cualquiera de los 3 casos. No lleva 




La entradilla presenta los 3 casos, aunque al igual que en el texto 
prevalezca la historia de Eva que abre el reportaje con su imagen y su caso. Es 
la única parte del texto del reportaje en el que se hace referencia al libro.  
 
El arranque tiene mucha fuerza narrativa y mete al lector en la escena 
como si lo estuviera viendo en la pantalla del cine. 
“Cayó al barro tras bajar del vagón de ganado, doblada de dolor. Estaba de 
parto en el apeadero de Mauthausen. Pesaba 30 kilos. No tenía fuerzas para 
levantarse.” 
 
En la parte final del reportaje, las tres historias se unen y en un brusco 
salto temporal (de 70 años), que rompe con la tensión del relato, nos devuelve 
a la actualidad. Este ―epílogo‖ cuenta también con su propio apoyo, que incluye 
una imagen actual de los tres protagonistas juntos y relata cómo se conocieron 
a través de internet al buscar información sobre la liberación del campo.  
“Anka, Priska y Rachel llegaron a la vez a Mauthausen.” 
 “Lo vio por última vez en 1944, en el tren a Auschwitz.  
Los hijos de Anka, Priska y Rachel se reúnen en mayo en Mauthausen. 
Celebran el 70 aniversario de la liberación… y su 70 cumpleaños.”  
 
Es un reportaje muy vivido a pesar de estar relatando acontecimientos 
históricos. La autora combina la narración con la descripción para situar al 
lector en la escena de un modo cinematográfico. ―A Anka Nathanová, una 
checa de 28 años llena de pústulas, hedionda, esquelética y exhausta, la 
tiraron en un carro. Cayó sobre piernas y brazos huesudos de otras mujeres 
moribundas o muertas. Y ella de parto.‖ 
 
Emplea frases cortas. Casi telegráficas.  
“Pesaba 30 kilos.” ; “No tenía saliva” ; “Un milagro” ; “Lloró” ; Sobre una mesa” 
 
Confiere mucha importancia a los detalles para que el relato gane dramatismo. 
No resta al lector ni un ápice del horror de la crudísima realidad que describe: 




“Cuando nació, las guardianas de las SS hacían apuestas sobre cuánto tiempo 
viviría.” 
El narrador está totalmente ausente en el reportaje.   
Sólo hay unas declaraciones entrecomilladas en todo el texto.  
“Cuando leí a Ana Frank, entendí lo que es Mauthausen” 
Los pies de foto son informativos e interpretativos. Aportan datos nuevos, algo 
característico del la fórmula del reportaje en XL Semanal.  
 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
También aquí vemos una puesta en página típica del XL Semanal por la 
profusión de elementos de diseño que contiene. Si viésemos el reportaje de 
manera aislada, sería fácilmente reconocible el medio al que pertenece.  
 
La información se plantea fragmentada para facilitar su lectura. Cada 
uno de los 3 relatos cuenta con su apoyo y están estructurados de la misma 
forma. Combinan información redaccional y gráfica. Todos incluyen: la partida 
de nacimiento, una o varias fotos históricas y una foto de las protagonistas con 
sus familias. Esta compartimentación de la información permite al lector 
diferentes niveles de lectura del reportaje.  
 
Tipo de apertura: Foto a sangre que ocupa la doble página con pie de 
foto informativo superpuesto. También lleva superpuesto el titular y la entradilla. 
En este caso, sobre la foto principal se ha situado además una foto en blanco y 
negro histórica para contextualizar. La tipografía del titular emplea dos colores: 
blanco, como la entradilla y en rojo destaca la palabra ―Mauthausen‖. El titular 
utiliza un tipo de tipografía diferente al de la entradilla. Ambos tienen una 
alineación centrada. 
 
El nombre de los autores utiliza la misma tipografía que el titular pero en 





El pie de foto de la fotografía de apertura también combina dos colores. 
El titular va en negro y el texto en el azul característico de la sección a la que 
corresponde el reportaje ―Conocer‖. Va alineado a la izquierda.  
 
Esta apertura muy visual es característica de los suplementos 
dominicales en general y del XL Semanal en particular.  
 
Las páginas interiores están divididas en 3 columnas de corondel ciego, 
en las que el texto no va justificado.  
 
El primer párrafo comienza con una letra capitular orlada (dibujo 
caligráfico) que queda por encima de la composición generando uno de los 
pocos blancos de toda la composición. En general los reportajes del XL 
Semanal utilizan gran parte de la superficie de la mancha o superficie de la 
página y dejan pocos blancos, en línea con su intención de poder dar el 
máximo de información posible.  
 
La tipografía del resto del primer párrafo también es de mayor tamaño 
que el resto del texto y va separada por dos filetes rojos.  
 
Los tres apoyos ocupan la parte central superior de la mancha y se 
separan del texto un por filete vertical negro.  Los tres tienen el mismo diseño y 
se componen de los mismos elementos: El nombre del niño en letras capitales 
enmarcado; su partida de nacimiento; una o varias fotos históricas en blanco y 
negro con sus pies de foto superpuestos en blanco; una foto del hijo con su 
madre y el resto de la familia en color; un texto de apoyo que ofrece más 
información sobre cada uno de los 3 casos. Este texto se presenta en tipografía 
de color rojo en un tipo de letra diferente al del texto general. Se cierra con un 
filete horizontal en negro.  
 
Estos despieces llevan también un extracto del texto general en letras 
capitulares en el tono de azul de la sección Conocer; así como un extracto de 
la información aportada en el apoyo que va en la misma tipografía que el texto 
general, en negro también, pero en un tamaño muy superior. Ambos extractos 
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se separan por un filete horizontal, orlado en negro. En el cuerpo los relatos se 
separan por el mismo filete horizontal orlado y llevan un ladillo en letras 
capitulares de un tamaño superior al del texto. Los flashes o destacados 
emplean una tipografía diferente a la del texto (la misma que los textos en rojo 
de los apoyos) van centrados y llevan un filete horizontal grueso en el azul de 
la sección.  Hay un último apoyo que lleva trama del color azul de la sección. 
Incluye una foto actual de los 3 niños. Tiene su propio titular en tipografía 
blanca sobre otra trama diferente en negro que se superpone al propio apoyo. 
El texto general también en blanco va en la tipografía de los flashes y los textos 
del resto de despieces y lleva filete orlado horizontal.  
 
El reportaje incluye un total de 15 fotografías y no tiene ilustraciones ni 
infografía. La parte visual mantiene un equilibrio con la redaccional, no 
prevalece ninguna.  
 
La foto de apertura y la del epílogo son retratos posados. Y al menos en 
el primer caso se ha hecho ex profeso y por ello Eva, la protagonista porta el 
distintivo de judío con la estrella de David. Las fotografías históricas y los 
retratos familiares que se utilizan en los despieces le fueron proporcionados al 
medio por la editorial, aunque no se la nombra como fuente.  
 
5.- La autora habla de su trabajo  
 
“Por mi trabajo tengo mucha relación con las editoriales. Como 
dominical, necesitamos tener los reportajes listos antes de la presentación de 
los libros, por lo que tenemos acceso a las galeradas.” 
“Este libro lo leí en unas vacaciones y me impactó. Como madre de 3 hijos lo 
que más me impactó es que alguien que pesa 30 kilos pueda dar a luz…y en 
una furgoneta! Vi claro que ahí estaba la idea para el reportaje, perdida entre 
las páginas del libro. No todos los casos tenían la misma fuerza. Supongo que 
el instinto y el oficio te hacen ver dónde está la historia.” 
   
“Aunque soy de plantilla, dediqué mis vacaciones de Semana Santa a 
realizar el reportaje y no me importó. Me leí el libro tres veces. Me interesa 
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personalmente el tema judío y me encanta cuando me llega un reportaje como 
este del que puedo aprender.”  
  
“En cuanto a la producción, siempre me reúno con la directora y la 
directora de arte y definimos cómo debe ser el reportaje. Así a medida que 
trabajo voy viendo a qué corresponderá cada parte. En este caso, tomé notas 
del libro, me salieron unos 20 folios que planteé a la directora junto con todo el 
material gráfico que ponía a nuestra disposición la editorial para que lo viese 
con la directora de arte  y nos dimos cuenta que no teníamos la imagen que 
abriese el reportaje, por lo que hubo que comprarla porque no nos parecía 
suficiente lo que podía ofrecernos la editorial. Personalmente creo que los 
redactores debemos involucrarnos en obtener el material gráfico ya que “sin 
foto no hay tema.”  
  
“En relación con la redacción, si una historia me llena mucho me sale del 
tirón. Si dudó algún dato, dejo el espacio y sigo escribiendo. Es importante no 
perder el hilo. La historia era tan fuerte que la tenía en mente todo el tiempo, se 
me ocurrían párrafos parada en el semáforo, en la ducha.” (…) “Reúno 
muchísima información. No conocía mucho la historia de Mauthausen e 
investigue dónde estaba situado exactamente, qué tenía alrededor, cómo era la 
vida en el campo. Consulté muchísimas webs y otros libros sobre el tema. Al 
final sólo un 10% de toda la información que recabas, termina apareciendo en 
el reportaje, pero es fundamental tener ese background. El lector lo nota. Mis 
cuadernos parecen de una estudiante, llenos de subrayados en varios colores. 
Subrayo mis propias notas. Después toca poner en marcha la capacidad de 
síntesis. Ser capaz de condensarlo en 3 folios.” 
 
“Cuando ya tengo el reportaje escrito se lo paso a mi directora. Ella 
siempre hace aportaciones con muy buen criterio. En este caso, se daba la 





“El texto se somete a un estricto fact-checking, se comprueban incluso 
datos que incluye el propio libro. Es la forma de trabajar del XL Semanal. El 
rigor es fundamental. Los textos también pasan diversas correcciones.” 
“Una vez uno de mis directores, me dijo que “un reportaje es como el pase de 
un torero” Tienes que coger el capote e ir guiando al lector por la historia, de la 
primera línea a la última. Engancharle desde el principio y que no quiera 
abandonarte hasta llegar al punto y final. Y así trato de hacerlo.” 
 
 
6.6. Gabriel García Márquez: “He dejado de escribir” 
 
 Título: Un día con Gabriel García Márquez / Rebeldía de Nobel 
El reportaje es la segunda entrega de la serie Rebeldía de Nobel que durante 
más de dos años se publicó en el Magazine.  
 Medio: Magazine de La Vanguardia 
 Fecha de publicación: Domingo  29 de enero de 2006 
 Tirada del medio en el momento de la publicación: 927.744 
 Autor/Autores: Texto de Xavi Ayén  y Fotografías de Kim Manresa. Ellos son 
los autores de todas las entregas de la serie.  
  Xavi Ayén forma parte de la plantilla del medio y Kim Manresa es colaborador 
habitual.  
 El reportaje ocupa en total 10 páginas interiores (de la 40 a la 49) y protagoniza 
la portada del suplemento. No lleva publicidad 
Disponibilidad de lectura online: No en la web del propio medio. 
 
 
1.- Planteamiento del reportaje 
 






2.- Elaboración del reportaje o reporting  
 
El planteamiento del reportaje es el mismo que el resto de reportajes que 
componen la serie, descubrir a los genios de la literatura contemporánea de 
una forma más cercana. Acercar al lector una cara poco habitual de personajes 
tan conocidos. En los dominicales, la mayoría de los reportajes dedicados a 
escritores coinciden con el lanzamiento y promoción de un nuevo libro. Esta 
serie tuvo un enfoque diferente, alejándose del circuito editorial. Durante unos 
años, como se ha señalado, Magazine recurrió con frecuencia a las grandes 
series. 
 
En este caso, el reportero y el fotógrafo se desplazan a Méjico para 
visitar a Gabriel García Márquez en su propia casa y mantener una 
conversación íntima con él. Y de esta forma, abrir una ventana al lector a la 
cara menos conocida de uno de los mejores escritores del siglo XX. Permitirle 
entrar en su casa, con su familia, en su propio entorno.  
 
Es un reportaje que tuvo una producción complicada. García Márquez no 
era una persona dada a conceder entrevistas y llevaba más de una década sin 
conceder ninguna. Gracias a los contactos del periodista, logra a través de su 
representante Carmen Balcells que les permitan acudir a visitarles en Méjico 
con el beneplácito de la mujer de García Márquez, Mercedes Barcha.  
 
Xavi Ayén explica en la última entrega de la serie (Magazine, Domingo 6 
de abril del 2008) “Los preparativos del encuentro fueron dignos de una 
película de espías: sólo sabíamos que debíamos alojarnos en un determinado 
hotel de México, “y ya les llamarán”. Aquella angustiosa espera de dos días, 
siempre cerca del teléfono y con maletas repletas de regalos que les enviaban 
algunos amigos de Barcelona, quedó compensada por un cálido encuentro al 
que se sumaron su mujer, Mercedes, y su hijo Gonzalo, y en el que Gabo se 






3.- Estructura del texto y redacción 
 
El reportaje se compone de tres elementos: el texto principal y dos 
despieces.  
 
El titular interior es la clave de la entrevista. ―He dejado de escribir‖ 
García Márquez les cuenta en primicia que no piensa publicar más. La 
entradilla es informativa. Da contexto a la cita del titular.  
 
En el texto principal se intercala la narración, la descripción y el diálogo. 
En el que no sólo participan Gabriel García Márquez y el escritor, su mujer 
también interviene en ocasiones. Tiene una estructura cronológica en la que el 
autor va narrando cómo se sucedió el encuentro.  
 
Aporta algunos datos de contexto en algunos puntos del relato para que 
el lector comprenda a que se refiere en la pregunta.  
 
El primer despiece, titulado ―La Causa‖ está dedicado al compromiso de 
Gabriel García Márquez por lograr la paz en Colombia. Este despiece es 
común a todas las entrevistas de la serie. Cada escritor y el proyecto en el que 
había estado involucrado más allá de la literatura.  
 
El otro despiece, que también es común al resto de reportajes de la serie 
es una breve biografía y una bibliografía de sus obras.  
 
Todos los sumarios son entrecomillados del protagonista.  
 
Durante las respuestas textuales que recoge el texto, se percibe un tono muy 
cercano de Gabriel García Márquez y su mujer con el reportero.  
“Entre sus amistades, destaca Clinton, ¿no lo conocen ustedes? ¡Es un tipo 
estupendo! Yo no me lo he pasado tan bien como junto a él.” 
“Yo creo que me lo gané. Con todo lo que he escrito, ¿no? Aunque si mañana 
se me ocurriera una novela, ¡qué maravilla sería! En verdad, con la prática que 
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tengo, podría hacer una sin más problemas: me  siento ante la computadora y 
la sacó…, pero la gente se da cuenta si no has puesto las tripas.” 
 
“He visto la serie Cuéntame y es exacta: Gabo y yo llegamos a aquel 
mundo”remata, divertida, Mercedes.  
“Ya ves por qué nunca doy entrevistas, Mercedes. Llegan con esa 
mansedumbre, y no se van nunca. Ahora me dicen que te abrace, ¿y qué 
vendrá después? Son capaces de pedirme que diga que te quiero.”  
 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
Las imágenes tienen una gran importancia en el reportaje. Apoyan la 
imagen de cercanía y confianza que transmite el texto, es la fórmula ―home 
take‖ típica de la revista People. Las imágenes del reportaje transmiten mucha 
naturalidad. Escenas privadas de Gabriel García Márquez y su esposa. 
Detalles de su casa como las fotos de sus nietos en un rincón del salón.  
 
La apertura del reportaje se hace mediante una foto a doble página a 
sangre de García Márquez paseando por el jardín de su casa. Lleva el titular 
superpuesto en tipografía negra, entrecomillado. La entradilla también va 
superpuesta en letras minúsculas. Es un estilo de diseño sobrio, característico 
del Magazine. En la parte superior derecha de la página de apertura se incluye 
un bullet ornamental con la ―N‖ de Nobel que se incluyó en los diferentes 
capítulos de la serie.  
 
La letra capitular emplea el color amarillo. Es una minúscula en una 
tipografía de tamaño muy superior a la del resto del texto, que se superpone 
sobre la letra. Por encima del arranque del texto, tiene espacio blanco. Es un 
diseño reconocible del Magazine. Los sumarios combinan tipografía con y sin 
negrita. Los dos despieces tienen la misma estructura y la misma trama de 
color en crema. Ocupan una sola columna. Llevan una foto ilustrativa en la 
parte superior. En la última página la N ornamental de la serie se emplea como 
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5.- El autor habla de su trabajo  
 
“La idea de la serie es fruto de una casualidad, como suele ocurrir muchas 
veces.  
Queríamos huir del gancho de las promociones editoriales, del tipo de 
entrevista que conceden los escritores sólo cuando están promocionando su 
último libro. Nos propusimos conocerlos en un plano más cercano.  
Lo cierto es que pensaba que ya hubiese conseguido uno o dos reportajes, se 
haría más fácil. Que confiarían en el proyecto y no se mostrarían tan escépticos 
a concedernos una entrevista. Pero no fue así.  Hubo que tirar de contactos y 
tener mucha paciencia. Cada reportaje fue una aventura. En muchas ocasiones 
tuvimos que recurrir a los agregados culturales.  
En el caso de García Márquez, no hubiese sido posible sin la impagable 
colaboración de Carmen Balcells. Confabulamos juntos para que después de 
más de una década García Márquez diese esta entrevista.  
Opino que la mejor manera de realizar una entrevista es paseando. Con García 
Márquez caminamos por su jardín. A pesar de la reticencia inicial, una vez 
estuvimos allí, nos recibieron muy amablemente y se mostró muy cercano en 
todo momento”.  
 
“Al marcharnos, García Márquez me pidió que le enviase el texto del reportaje 
antes de publicarlo. Fue el único de todos los Nobel que lo pidió. Menuda 
responsabilidad saber que te va a leer un Nobel. Me estimuló mucho para 
escribir. También aprovechó para puntualizar alguna de sus respuestas. Había 
seguido reflexionando sobre nuestra charla. De alguna forma, creo que él intuía 
que podía ser una de las últimas”.  
“Debo decir que cuando se lo envié, no me hizo ningún comentario. Lo 
interpreto como una actitud muy respetuosa.  
Me hubiese gustado poder emplear la primera persona en el texto, pero el libro 
de estilo de La Vanguardia lo desaconseja.  
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De camino de regreso al hotel es cuando me doy cuenta de la envergadura de 
la información que tenía entre manos. Era una bomba informativa. García 
Márquez me había dado la primicia de que no volvería a escribir. El reportaje 
pasó a otro nivel. Fue noticia de portada en La Vanguardia y apareció en 
medios de comunicación de todo el mundo, hasta en Al-Jazzera. Nunca antes 
había ocurrido algo semejante con un dominical. 
La verdad es que realizando estos reportajes me sentí un verdadero 
privilegiado. Disfruté muchísimo con el trabajo. Ahora mismo ya no sería 
posible hacer algo parecido, ni por espacio, ni por presupuesto. Fue algo único.  
Fueron en total más de dos años de trabajo y vivimos mil anécdotas como 
cuando acudimos a Nigeria a realizar una entrevista a……. A pesar de que no 
nos lo recomendaban por temas de seguridad. No cancelamos el viaje porque 
él mismo nos puso guardaespaldas. Pero cuando ya nos íbamos a marchar nos 
detuvieron en el aeropuerto y nos sometieron a un interrogatorio. No se creían 
que hubiésemos viajado hasta allí para una entrevista. El propio entrevistado 
tuvo que acudir en nuestra ayuda y confirmar nuestra versión para que 
pudiésemos abandonar el país.”  
 
“A veces unas entrevistas te llevan a otras y se dan esas casualidades 
maravillosas de este trabajo. Para la última entrega de la serie acudimos a 
Estocolmo para entrevistar al Secretario del Comité de Literatura de los 
premios Nobel. Le llevaba un libro de regalo y cuando fue a guardarlo en su 
bolsa, vi que llevaba libros de Vargas Llosa en francés, me estuvo explicando 
que le resultaba más cercano al español original que leerle en sueco. El instinto 
de periodista me hizo pedirle una entrevista con la excusa de conocer su nueva 
vida como profesor universitario. Estuve con él martes y miércoles y el jueves 
se anunciaba el ganador del nuevo Nobel, así que antes de marcharme le hice 
prometer que si se lo daban finalmente me concedería la primera entrevista. 
Entre risas me dijo que ese tren ya había pasado para él, pero que de acuerdo. 
Al día siguiente efectivamente lo hicieron público y acudí a mi cita. La entrada 
de su vivienda estaba tomada por los medios. Unidades móviles de cadenas de 
todo el mundo, un maremagnum de periodistas y yo tuve el privilegio de poder 




6.7 El duro despertar 
 
 Título: EL DURO DESPERTAR 
 Medio: Magazine de La Vanguardia 
 Fecha de publicación: Domingo de enero de 2011 
 Tirada del medio en el momento de la publicación: 712.585 
 Autor/Autores: Texto de Cristina Jolonch  y Fotografías de Samuel Aranda. 
Cristina forma parte de la plantilla del medio y Samuel (World Press Photo 
2012) es colaborador habitual.  
 El reportaje ocupa en total 12 páginas interiores (de la 36 a la 47) y protagoniza 
la portada del suplemento. No lleva publicidad 
 Sección  En Portada 
 Disponibilidad de lectura online: No en la web del propio medio.  
 
1.- Planteamiento e idea del reportaje  
 
La idea del reportaje es acercar al lector a la realidad en España de los 
llamados MENA (Menores Extranjeros no acompañados) a través del 
testimonio de varios de estos jóvenes.  
 
2.- Reporting  
 
La reportera y el fotógrafo viajan por diferentes puntos de España para 
recoger el testimonio directo de estos jóvenes. Hablan también con ONGs y 
miembros de instituciones que trabajan con ellos. El reportaje incluye además 
datos extraídos de informes y documentos, así como de la legislación de 
diferentes comunidades españolas. La mayoría de las fuentes están 
identificadas, en el caso de los chicos con su nombre de pila, en otros con 
nombre y apellidos; y alguno tan solo con sus siglas. ―Rami‖, ―Radea Eltanjavi‖, 
―Samir el Houmus‖, ―Adellha Ennade‖, ―Bilal Kachach‖, Lothmae‖, Adil 
Essaydy‖, ―Ahiba‖, ―Lhoussaine‖, ―Ismael Boehdadi‖, ―Gabriel Orihuela‖, ―Oury 
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Diallo‖, ―Mamadou Oury‖, ―el abogado, Nacho de la Mata‖, ―George Mendy‖, 
―Sang Mendy‖, ―Hicham Zocutem‖, ―Albert Pares‖, Ahmed Hasane‖, ―Amadou 
Coulbaly‖,‖Norberto, educador‖, ―K.S.‖ Más de 25 testimonios que aportan 
muchísima información y permite al lector hacerse una idea de la realidad que 
se describe.  
 
3.- Estructura del texto y redacción 
 
El reportaje se compone de tres elementos: el texto principal y dos 
apoyos. La entradilla tiene carácter informativo. Adelanta al lector el tema que 
se va a tratar y explica el planteamiento del reportaje. Sirve para completar al 
titular que no aporta información directa, sino que es más literario. Al no llevar 
subtítulo ni antetítulo, el lector necesita leer la entradilla para saber de lo que 
trata el reportaje.  
  
El texto principal es preeminentemente narrativo. En él se van 
hilvanando los testimonios de los diferentes personajes: los chicos y los 
profesionales que trabajan con ellos. La autora combina el retrato humano con 
las declaraciones de los chicos. Aporta datos de contexto de cada nuevo 
personaje que entra a participar en la historia, así como de las leyes y la 
situación de la Administración frente a estos jóvenes.  
 
Responde a una estructura de casos y escenas.  La reportera lo reitera 
en la entradilla y en el arranque ―El Magazine ha recorrido diferentes ciudades 
españolas para recoger testimonios de estos chicos que han madurado a la 
fuerza.‖ Nueve lugares (San Sebastián, Eibar, Victoria, Barcelona, Las Palmas 
de Gran Canaria, Lanzarote, Granada, El Ejido (Almería) y Madrid), distintos 
escenarios y diferentes personas. La reportera hace un recorrido por diferentes 
puntos calientes de la inmigración en España para reflejar en qué situación se 
encuentran los MENAS. Gracias a estos viajes se consigue mayor 
representatividad, se refleja mejor como afecta el problema a toda España y 
cómo actúan las diferentes administraciones. Pero, a su vez, en cada uno de 
estos escenarios, la reportera incluye diferentes testimonios de chicos y 
profesionales que trabajan con ellos. Cada chico cuenta su historia, cómo llegó 
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a España, qué le impulsó a venir, qué buscaba y qué encontró. Historias reales 
de carne y hueso, que cuentan su drama. Humanizan las frías estadísticas y 
acercan el tema al lector.  
 
El primer despiece, de mayor extensión, explica cómo gracias a la 
elaboración del reportaje a uno de los chicos en situación de desamparo se le 
dio la oportunidad de entrar a trabajar en un conocido restaurante en el que se 
podrá labrar un futuro. Pero las consecuencias fueron más allá y es que fruto 
del reportaje y de relación con la Fundación Raíces, se creó una ONG, Cocina 
Conciencia, un proyecto que promueve la incorporación laboral y social de 
estos jóvenes en el sector de la restauración, ya sea en cocina o en sala. El 
otro despiece, de menor tamaño, sólo contiene texto y recoge datos sobre el 
número de menores que hay en España y el vacío legal en el que se 
encuentran.  
 
Utiliza para el cierre una cita entrecomillada de uno de los chicos que 
aportan su testimonio. Dentro de todos los casos que recoge el texto, George, 
no ha perdido la esperanza a pesar de los sinsabores del camino.  
“El camino para llegar aquí no es fácil. Es una tragedia. Y cuando llegas no 
tienes nada. Yo he llorado mucho. Como todos. Cuando era pequeño y veía los 
aviones que sobrevolaban el pueblo, imaginaba que sería un técnico 
aeronáutico. Aún sigo imaginando ese futuro. Y si tuviera que aconsejar a un 
chaval de 15 años, le diría: sea cual sea tu sueño: no te detengas hasta 
lograrlo.” “Querer conseguir algo y encontrar a alguien que sueñe lo mismo que 
tú, te da fuerza. Sólo la muerte puede pararte.” La reportera explica que 
George está escribiendo la historia de su vida que coincide con la de tantos 
otros chicos y termina el reportaje con una pregunta que le plantea ―¿Es muy 
caro publicar un libro?‖. Es en cierta medida un cierre de proyección de futuro y 
transmite esperanza dentro de la cruda realidad que se ha narrado. 
 
El texto está escrito en tercera persona. Se presentan los testimonios 
con toda su crudeza, pero el narrador está ausente. Deja que las historias 
hablen por sí mismas. “He robado para comer”; “Sólo me arrepiento de no 
haber abrazado a mi vieja antes de marcharme. Luego murió”; “Al poco de 
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llegar a aquel lugar vio morir a un chico”; “En la calle sólo consigues dormir dos 
o tres horitas. Y pasas miedo, porque hay racistas que vienen y te atacan.” 
 
El reportaje no opta por la ―santificación‖ de los chicos. Muchos relatan 
cómo tuvieron que delinquir o los trastornos que padecen.  
“Siento ira, rabia. Cada vez que intento algo surgen complicaciones.”;  
“Soy muy violento, de verdad. Tomo medicación, porque si no me pongo 
nervioso (…) Es curioso ver asomar la ilusión infantil en la mirada de un tipo 
que hace unos minutos parecía capaz de utilizar el palo para abrirle la cabeza 
al primero que le llevara la contraria.” La autora introduce su impresión 
personal para transmitir las contradicciones que se dan en muchos de estos 
casos. De chicos que se han visto inmersos en situaciones límite a edades muy 
tempranas, lo que les ha obligado a ―madurar a la fuerza‖, pero no todos los 
casos salen bien.  
 
 
Hay una reiteración de la palabra ―sueño‖ a lo largo del texto. De los 
sueños con los que los chicos emprendieron su viaje a España. Que se une 
con el titular en un juego de palabras ―El duro despertar‖ a la realidad que se 
encontraron al llegar.  “Pero entonces el sueño ya se había desvanecido. 
“Cuando llega ese momento, ya todo te da igual, quieres volver a casa.” “Sueña 
con recuperarse…”; “Casi todos piensan en regresar, cuando el sueño de 
encontrar mejores oportunidades de las que tenían en su país se convierta, 
aunque sólo sea un poquito, en realidad.”; Imagino un futuro mejor allí en mi 
país. Soy musulmán, confío en Dios. Y tengo un sueño: construir una fábrica y 
meter a todos los pobres a trabajar allí.” 
 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
La puesta en página del reportaje mantiene el equilibrio entre la parte 
visual y la redaccional y hay que destacar el alto valor de las fotografías. La 
apertura del reportaje es con imagen a doble página a sangre. El pie de foto va 
superpuesto en tipografía blanca en la parte inferior izquierda. El titular y la 
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entradilla también están superpuestos a la imagen en la parte  derecha de la 
página. Las páginas se dividen en tres columnas en las que el texto no está 
justificado. En los flashes y en la letra capitular del primer párrafo son los 
únicos elementos donde la tipografía adquiere color.   
 
El primer despiece sólo lleva texto y emplea otro tipo de letra de menor 
tamaño y se separa del texto principal por un filete vertical. El otro apoyo, más 
importante, incluye dos imágenes y un texto más extenso. Se separa del texto 
principal por un filete vertical. El texto está en una sola columna más ancha que 
las del resto del texto. Lleva el titular centrado y en negrita. Es una forma de 
jerarquizar la información y que al lector no le pase desapercibido esa parte en 
concreto del texto. Las imágenes tienen mucha fuerza. Captan la atención del 
lector. Son escenas de los diferentes momentos y testimonios que refleja el 
reportaje. No hay ningún retrato posado. La parte fotográfica tiene gran peso en 
el reportaje. Las imágenes que ilustran el reportaje tienen interés por si mismas 
y se enmarcan en la categoría del foto-ensayo.  
 
 
5.- La autora habla de su trabajo  
 
“Este artículo fue un encargo del Magazine de La Vanguardia. En ese 
momento escribía una crítica gastronómica semanal para La Vanguardia  y 
como querían que el reportaje expusiese la situación de estos chicos en 
diferentes puntos de España, era una forma de abaratar costes y que los viajes 
tuviesen doble función. Había hecho otros temas sociales para el medio. Iba 
trabajando en las dos cosas al mismo tiempo y era muy extraño. Comer en los 
mejores restaurantes y conocer la situación límite que vivían estos chicos. Los 
extremos.  
Es un reportaje que llevó meses de elaboración. Viajamos por muchos puntos 
de España.  
En este tipo de historias lo más complicado es dar con los personajes, con 
quien pueda poner cara a esta realidad. Contactamos con diferentes ONGs 
como Unicef y con fundaciones.  
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Ellos nos pusieron en contacto con muchos chicos y nos aportaron mucha 
información de su propia experiencia. Era un testimonio muy valioso.  
Lo cierto es que me implique muchísimo con la historia a nivel personal y haber 
podido crear Cocina Conciencia y estarle dando una oportunidad a mucho 
chicos es lo más bonito que me ha pasado en 25 años de carrera profesional.  
La historia de uno de los chicos que conocía a raíz del reportaje Lhoussaine me 
tocó especialmente. Me hizo sentir, no sé si decir culpabilidad, pero desde 
luego ya no me fue posible no hacer nada. Vi una posibilidad en la 
gastronomía. Hubiera sido un error no actuar en ese momento y me hizo 
mucha ilusión poder unir dos cosas que me apasionan”.  
 
“Durante la realización del reportaje entendí que era fundamental la 
empatía, escuchar mucho para poder entender. Vimos cosas muy duras, 
relatos tremendos y chicos que notabas que no iban a terminar bien”.  
 
“Sus historias me calaron muy hondo, así que cuando me puse por fin a 
escribir, sentí como si escuchase una melodía, me salió del tirón. Había que 
prescindir de cualquier adorno, que los testimonios y la información hablase por 
si misma. Si no hubiera sido porque el libro de estilo del Magazine se opone al 
uso de la primera persona, hubiera sido uno de los pocos reportajes de mi 
trayectoria en los que la hubiese empleado.” 
  
“Recibí ciertas indicaciones de la dirección del medio para no ser 
“buenista” para retratar los perfiles de los chicos con sus luces y sus sombras. 
Si hubiese sido por mi, hubiera evitado describir ciertas cosas”.  
 
“Siempre le he dado mucha importancia a las imágenes en los reportajes. 
Me gusta mucho trabajar mano a mano con los fotógrafos. En este caso, 
Samuel y yo no nos conocíamos, no habíamos colaborado nunca. Nos 
conocimos en el aeropuerto camino del primero de nuestros destinos y durante 
la elaboración del reportaje fraguamos una amistad que dura hasta ahora. Su 
aportación fue muy importante para el éxito del reportaje. Era un tema 
complicado y él logró mucha empatía con los chicos. Además, habla árabe y 
eso ayudó a lograr un clima propicio.” 
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6.8. Cerco a la polio en el país de la nada 
 
 Título Cerco a la polio en el país de la nada  
El reportaje analizado es la tercera de las entregas que compusieron la serie 
―Cerco a la polio‖ (23/12/2001, 17/11/2002, 31/ 3/2002, 12/5/2002 y  
22/12/2002) que narró las campañas masivas de vacunación infantil contra 
esta enfermedad que llevó a cabo Las Naciones Unidas en países en alto 
riesgo: la República Democrática del Congo, India,  Somalia y Sudán.  
 Medio Magazine de La Vanguardia 
 Fecha de publicación  12 de mayo del 2002 
 Tirada del medio en el momento de la publicación:   
 Autor/Autores  Texto de Bru Rovira y Fotografías de Sebastián Salgado 
Bru Rovira es redactor en plantilla del medio y Sebastián Salgado es un 
fotógrafo independiente (Premio Príncipe de Asturias de las Artes y World 
Press Photo)  
Ambos fueron los autores de toda la serie.  
 El reportaje ocupa en total de 10 páginas  (pág. 54 a la 63) y tuvo mención en 
la portada del número. 
 Disponibilidad de lectura online  sí, en la hemeroteca online de La Vanguardia.  
 
 
1.- Planteamiento del reportaje 
 
El reportaje narra la campaña de vacunación contra la poliomelitis 
llevada a cabo en Sudán por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
  
Este proyecto fue financiado a través de la iniciativa del Teléfono  de la 
Solidaridad. Una campaña navideña solidaria de Unicef.  
 
Fruto de estas aportaciones fue posible realizar campañas de 
vacunación masiva en: India, Somalia, la República Democrática de El Congo y 




Una de las partes fundamentales del reportaje es la colaboración de 
Sebastián Salgado que realizó los fotoreportajes en cada país. Después su 
trabajo dio lugar a varias exposiciones y un libro.  
 
 
2.- Elaboración del reportaje  
 
El planteamiento del reportaje es que el reportero acompañe a la 
comitiva de la OMS y Naciones Unidas en su campaña de vacunación a Sudán 
para asistir desde primera fila a la difícil tarea a la que se enfrenta el personal 
médico en este país asolado por la guerra y la miseria desde hace décadas.  
 
El autor aporta mucha información para que el lector tenga muchos 
datos para el análisis. Utiliza numerosas fuentes, tanto documentales: informe 
de la organización católica Christian Aid, informe de Christopher Zimmerman, 
libros y citas de Kapucinski… como testimonios de miembros del equipo de la 
FAO, de expertos como el doctor Bellario, el antropólogo Godfrey Lienhart,  o 
de los dinka como John Wicjial.  
 
El autor ofrece datos y sitúa al país en su contexto histórico y político, 
para lo que se sirve de explicaciones propias, que combina con citas o 
entrecomillados. Pero para explicar los conflictos y la situación de carestía del 
país, da voz a las personas que va conociendo, con las que comparte, a veces 
minutos y a veces días. Profesionales y habitantes del país que ponen cara a la 
historia.  
 
“Tuvimos que cruzar cinco ríos –explica John Wicjial– y tardamos unos doce 
días en llegar. No teníamos comida. Para cruzar los ríos nadaba con una mano 
mientras con la otra sujetaba a dos niños. Muchos murieron durante la marcha. 







3.- Estructura del texto y su redacción 
 
El reportaje se compone de dos únicos elementos. El reportaje 
fotográfico y el texto principal. No incluye ningún despiece.  
 
En el texto principal se combina la narración con la descripción fruto de 
la observación del reportero.  
 
Detrás de un cañizo, al fondo de la pista, un chico joven vestido con un 
taparrabos, el cuerpo cubierto de ceniza, lanza en ristre, nos observa. Una 
hilera de cicatrices le cruza la frente de punta a punta. Son las marcas de la 
ceremonia de iniciación dinka. 
 
El autor emplea una entradilla eminentemente informativa que explica 
que se trata de una entrega dentro de una serie y que sitúa al lector en la 
historia. Emplea una apertura de escena en la que sitúa al lector en la acción, 
acompañándole en su viaje. “La avioneta de una sola hélice se ha situado  a  la  
cola  de  los  aparatos blancos de la flota de las Naciones Unidas que esperan 
instrucciones de la torre de control de Lockichoggi para avanzar hasta la 
cabecera de la pista”. 
 
El autor sigue una línea cronológica del viaje, pero va intercalando datos 
de background como la guerra o el petróleo, así como testimonios y citas que 
ayudan al lector a comprender la realidad del país.  
 
En el reportaje se ofrecen muchos datos de contexto del país. La 
explicación del conflicto bélico que sufre el país desde hace décadas y cómo 
ha afectado el petróleo a la situación. Estas transiciones se resuelven con 
ladillos a modo de título que anticipan el tema a tratar: ―De la lanza a la 
artillería‖, ―Sólo faltaba el petróleo‖, ―Miedo a los musulmanes.‖ 
 
El autor hace referencia intertextos con otras entregas de la serie, para 
ayudar al lector a situarse, haya leído o no los otros reportajes.  
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―Si en India pudimos ver la dificultad que presenta una campaña de vacunación 
masiva en un país con fuerte densidad demográfica, ahora se nos ofrece la 
oportunidad de hacerlo en un país en conflicto.‖ 
 
―También como en India, la movilización social que se hace para poder 
vacunar es extraordinaria.‖ 
 
―En India eran los musulmanes los que tenían miedo a ser vacunados, 
AQUÍ SON LOS CRISTIANOS Y ANIMISTAS quienes piensan que los del 
Norte les están envenenando.‖ 
 
El autor introduce una  información que sucedió a posteriori de la 
campaña de vacunación:  
 
El día 20 de febrero, pocos días después de mi regreso a Loki, un helicóptero 
atacó la cola de distribución de comida junto al campamento  de  las  Naciones  
Unidas  en Bieh, y mató a 17 personas, además de herir a otras muchas.  
 
Para enlazar con el cierre que concluye de forma sintética lo reflejado en el 
reportaje y  que emplea la reiteración con una cita idea que estaba incluida en 
el texto:  
 
La organización católica Christian Aid ha elaborado un informe según el cual 
las ganancias diarias de las exportaciones petrolíferas –un millón de dólares– 
han permitido aumentar el presupuesto militar a ¡un millón de dólares! “La 
ecuación es simple, las con- secuencias devastadoras”, apuntan. 
 
Parece que nada haya cambiado. Sin embargo, no es así. Poco se puede 
hacer para defender vacas y pastos con lanzas y kalashnikovs, cuando lo que 
los habitantes de esta tierra tienen bajo sus pies es petróleo.  Petróleo por 




El autor emplea la primera persona, indica que actúa como testigo directo de 
los hechos que narra. Pero combina sus percepciones con las de otros muchos 
personajes por lo que su peso en el reportaje no es tan grande. 
“¿Qué siente un mosquito antes de perecer quemado? –me pregunto mientras 
tomamos altura–.” 
 
―Resulta  una  escena  chocante  ver  a  los hombres completamente 
desnudos, embadurnados con cenizas de estiércol de los animales, la cabeza 
teñida por el orín, mientras cuidan de su ganado. Todos los animales, a los que 
hablan cariñosamente, acarician y limpian con esmero, tienen sus propios 
nombres, que ponen luego a sus hijos.‖ 
 
 ―Además de las bolsas de mano y las radios portátiles, en la cola del 
fuselaje hemos cargado algunas bicicletas, colchones, agua potable, 
medicinas, un generador y abundante comida. Un sudanés de alguna agencia  
humanitaria  vomita  a  mi  espalda  en una bolsa de plástico. Lo hace en 
silencio, como si no quisiera llamar la atención.‖ 
 
El autor deja que las escenas hablen por sí mismas. No emplea recursos 
literarios para darle mayor dramatismo a la narración. Deja que los hechos 
hablen por sí mismos y no protege al lector de la crudeza de los detalles: 
 –Lo hacen con un cuchillo y debe escucharse el ruido de la hoja 
rozando el hueso. El chaval no puede llorar–, me dice el empleado de la FAO. 
 
Emplea frases breves. Algunas casi telegráficas.  
“Todos nos dirigimos a Sur Sudán. Guerra. Miseria.  Hambre.  
Enfermedad.  Sin  duda, uno de los peores lugares del mundo.” 
 
Cuando emplea algún término más técnico, lo explica al lector.  
Parece un milagro que se consiga mantener la “cadena fría”, es decir, la baja 
temperatura de las vacunas, hasta llegar a las aldeas más alejadas. 
 
Amnistía Internacional lo llama “política de tierra quemada”, y consiste 
en despoblar estas regiones a base de destruir las cosechas, saquear el 
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ganado, quemar las humildes chozas de barro y aterrorizar a la población 
disparándole desde el aire con helicópteros o bombardeándola con aviones.  
 
  
4.- Puesta en página y presentación 
 
El modelo de diseño se mantiene en toda la serie. Un fondo de color 
granate sobre el que destacan más las imágenes en blanco y negro de 
Salgado.  
La tipografía utiliza dos colores, el granate y el amarillo con los que destaca los 
sumarios y los cintillos del texto, que facilitan la lectura.  
El texto en la página está dividido en 3 columnas y va justificado. La letra 
capitular emplea el mismo tamaño que el resto del texto pero lleva una trama 
de fondo en granate. Está alineada con el texto. En este reportaje tiene gran 
importancia las imágenes, que componen un ensayo por sí solas. Texto e 
imágenes se complementan para aportar al lector una visión más completa de 
la realidad de Sudán. Frente a las fotografías de Sebastián Salgado, como 
siempre en blanco, es muy difícil permanecer indiferente. Abren una ventana al 
lector al esfuerzo y el riesgo de los médicos y voluntarios que colaboraron para 
enfrentar el brote de contagios. Además, de su evidente valor estético, 
muestran todas las caras de la vacunación, como la del pueblo sudanés que 
con sus niños desnudos y en medio de una nube de polvo espera al equipo de 
vacunación con una fiesta. ―Un rostro revela la historia y el sufrimiento de todo 
un pueblo‖, asegura Salgado.  
 
Sebastián Salgado se mueve con la intención de generar conciencia 
social. Usa sus fotografías como voz de protesta ante la desigualdad mundial. 
 
5.- El autor habla de su trabajo 
 
El reportaje formó parte de mi libro Africas, Cosas que pasan no tan 
lejos.  Es un texto que realmente responde bastante a mi estilo.  Formaba parte 
de una serie sobre la vacunación contra la polio en diferentes países del Tercer 
Mundo, cada uno con sus circunstancias.  
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Pude viajar con la comitiva de profesionales de las OMS y la FAO que me 
proporcionaron testimonios muy valiosos. Además, me documenté 
profusamente sobre el país antes y después de viajar allí.  
Trabajé con Sebastián Salgado, pero no nos desplazamos juntos a cada 
destino, viajábamos cada uno por nuestra cuenta.  Mantuvimos un primer 
encuentro en su casa,  donde planificamos el proyecto.  Por mi parte, El 
Magazine corría con mis gastos, 
 
“Me gusta el periodismo clásico, el reportaje sobre el terreno y este lo 
era, podría trabajar en primera línea.  No me gusta ir, en principio, donde van 
todos. Pienso que hay una parte de aventura, de curiosidad y al mismo tiempo 
de riesgo en este tipo de periodismo. Con este tipo de trabajos intento buscar 
las carreteras secundarias del periodismo. Sin duda, mi referente periodístico 
es Riszard Kapuscinski al que citó en varias ocasiones en el reportaje.” 
 
Me quedan pocos ideales sobre el heroísmo y la mítica figura del 
reportero. Rezo para que no se me atrofie la sensibilidad que me permite 
percibir los gritos del silencio, la de vida de los parias de esta tierra. 
 
Creo en la importancia de poner nombres a los rostros anónimos, 
identificarlos, conocer sus historias, sacarlos de esa masa uniforme, difusa y 
vaga que caracteriza lo colectivo, que estereotipa, tipifica y encapsula, y a la 
larga silencia y olvida. Contar sus vidas para que en Occidente seamos 
conscientes de las realidades que pasa no tan lejos.  
 
 
6.9. Honestidad radical 
 
 Título ¿Te atreves a apuntarte a la moda de la honestidad radical?  
 Medio Magazine de El Mundo 
 Fecha de publicación  Número 424  Domingo, 11 de noviembre de 2007 
 Tirada del medio en el momento de la publicación:   




 El reportaje ocupa en total de 5 páginas  (pag. 42 a la 46) y protagoniza la 
portada del número. 
 Contiene una doble columna de publicidad en la última página.  
 




1.- Planteamiento del reportaje, la definición y selección temática / Idea del 
reportaje  
 
El ámbito de este reportaje son los procesos o tendencias.  El reportaje 
analiza la teoría de la ―honestidad radical‖. Una corriente que defiende la 
sinceridad absoluta de los individuos en todo momento, la conveniencia de 
terminar con las mentiras piadosas.  
 
 
2.- Elaboración del reportaje  
Para abordar el tema hay un doble planteamiento. Por un lado el propio 
reportero decide poner en práctica la teoría que defiende esta tendencia y 
convertirse en un ―honesta radical‖ mientras elabora el reportaje. De esta forma 
puede ir incluyendo en la narración sus propias impresiones y experiencias.  
 
Al mismo tiempo el reportero construye un reportaje coral en el que 
varios personajes conocidos de diferentes campos de la sociedad que 
encarnan la tendencia a tratar. Esta fórmula de reportaje es muy habitual en los 
suplementos dominicales a la hora de presentar temas sobre tendencias, 
nuevas tribus urbanas o modas en general. Pueden elegirse personajes 
conocidos o personas anónimas para poner cara al tema.  
 
El gancho del reportaje, su relación con la actualidad fue la publicación 
de un libro titulado Radical Honestity del psicoterapeuta norteamericano Brad 
Blanton, que  promulgaba decir siempre la verdad como actitud vital para ser 
más felices, como camino para conseguir relaciones auténticas. Pero al optar 
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por un personaje principal famoso para encarnar el tema, el reportaje ganó si 
cabe mayor interés para los lectores. En el momento de la publicación del 
artículo, se había hecho tremendamente popular Risto Mejide, que actuaba 
como jurado en el programa de televisión Operación Triunfo. Gran parte de su 
popularidad era producto de su cruda forma de hacer sus juicios de valor sobre 
los concursantes.   
 
Este tipo de reportajes sobre fenómenos sociales son una temática 
recurrente en los suplementos dominicales.  
 
La principal fuente que utiliza el reportero son las entrevistas que 
mantiene con  los personajes que ha elegido para encarnar la tendencia a 
estudiar: Risto Mejide, Albert Boadella, Esperanza Aguirre y Lucía Etxebarria. 
También se incluyen declaraciones de Carlos Boyero, pero de él no se incluye 
retrato, es un personaje secundario.  
 
Él mismo se convierte en una de las fuentes, al adoptar durante la 
elaboración del artículo los principios que afirma la tendencia de la honestidad 
radical, por lo que la participación del reportero en la historia es importante. No 
duda en incluir sus opiniones personales, fruto de la observación directa de los 
personajes y de su propia experiencia-experimento.  
 
En el despiece también se incluye una opinión experta de José Luis 
González de Rivera, Presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia que 
analiza la tendencia y aporta datos para la interpretación del lector.  
 
 
3.- Estructura del texto y su redacción 
 
El reportaje se desarrolla en tres planos.  Por un lado, los testimonios de 
los personajes famosos; por otro un texto donde se aborda la cuestión con más 
seriedad, y en el que se aportan elementos que ayuden a la interpretación, 
como las explicaciones de un profesor de Sociología que analiza la ―doctrina 
Blanton‖, la honestidad como reacción a la tiranía de lo políticamente correcto, 
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y del fenómeno del éxito del ―héroe borde‖ en televisión. Y por último, la 
experiencia del propio reportero que se convierte en un protagonista más del 
reportaje.  
 
El texto principal responde a una estructura por casos en la que el autor 
introduce el tema en el arranque para después presentar a los distintos 
personajes por separado. Todos los elementos de titulación buscan captar la 
atención del lector. Se utiliza un titular en forma de interrogación en estilo 
directo 
¿Te atreves a apuntarte a la moda de la honestidad radical?  
Logra generar curiosidad en el lector desde el primer momento, que se 
implique en el tema que aborda el reportaje. Esta intención se ve apoyada por  
las frases apelativas que ejemplifican la tendencia y que acompañan al titular 
en la portada. 
 
En el interior la titulación varía: “Decir siempre la verdad por más que 
duela” define la tendencia para aquellos lectores que desconozcan la doctrina 
que defiende.  
 
La entradilla parte de nuevo del planteamiento de un interrogante, esta 
vez en estilo indirecto “¿Seríamos más felices si nunca mintiéramos?” y 
presenta como gancho a los personajes conocidos que participan en el 
reportaje.  
 
El texto arranca con una llamada a la acción por parte del reportero que 
incita a los lectores a seguir sus pasos y ―hacer la prueba” de convertirse en 
―radicalmente honestos‖. De hecho, el verbo elegido es muy revelador 
―Atrévase‖, toda una llamada a la acción.  
 
Este uso de la segunda persona del singular busca involucrar al lector, le  
hace partícipe así del ―diálogo‖ y dejar de ser un mero receptor. Además, le 
permite crear afiliación con su propia experiencia que va a narrar en primera 
persona. Es un rasgo lingüístico muy empleado en las revistas de lifestyle 




El autor opta por un cierre de conclusión o resumen, en este caso ―muy 
elocuente‖ en el que adopta una postura tajante y no duda en incluir sus 
propias conclusiones y valoraciones personales sobre el tema. “Doy por 
finalizada esta mierda. A partir de ahora seguiré mintiendo.” 
 
Gracias al uso de la primera persona el reportaje gana en color y resulta 
más vivo para el lector.  
 
El autor utiliza un lenguaje coloquial, que incurre en lo políticamente 
incorrecto. Hay abundancia de tacos y palabras malsonantes, que no suelen 
aparecer en un dominical, pero que responden a la temática del reportaje. 
Ayudan al reportero a contextualizar la historia. Se adapta al tema y permite al 
lector ponerse en situación. “lameculos”, “gilipollas”, “lapo”, “mierda”, “jodido 
libro”. 
 
Combina diferentes modelos para reflejar las declaraciones que hicieron 
los personajes durante las entrevistas: pregunta-respuesta, diálogo, 
entrecomillados.  Sin embargo, en los diálogos, intercala impresiones que ha 
percibido durante las entrevistas.  
“Mi «gurú» saluda con distante amabilidad.” 
“…bien podría ser la encarnación del bufón contemporáneo.” 
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
El reportaje tiene una puesta en página reconocible del Magazine de El 
Mundo. Utiliza la tricromía: blanco/negro/amarillo y tipografías de gran tamaño.  
 
Arranca con una página completa de texto con destacados y una página 
completa de fotografía ocupada por el retrato de uno de los personajes que 
participan en el reportaje a color y a sangre. Es la única imagen que lleva el pie 
de foto superpuesto y en una tipografía blanca de pequeño tamaño.  Recoge 




En las restantes páginas que componen el reportaje, cada retrato va 
acompañado de un flash con una cita del personaje en tipografía de gran 
tamaño. 
 
En todos los casos son retratos posados en las que los personajes 
aparecen con la ropa con la que acudieron a la entrevista con el reportero.   
 
El texto se divide en 4 columnas, por lo que a veces los párrafos se parte 
por las fotografías, lo que no facilita la lectura.  
 
La tipografía empleada para la titulación es de palo seco y en 
mayúsculas. Se combina el blanco y negro con el color en los elementos 
destacados del texto.  
 
El único despiece se sitúa en la última página del reportaje y está 
insertado entre las columnas de texto y no en una ventana independiente. La 
forma de diferenciarlo del grueso del contenido ha sido el color.  
 
 
5.- El autor habla de su trabajo 
 
“El origen del reportaje vino de un pequeño artículo publicado en la 
edición estadounidense de la revista Esquire con el título “I think you are fat” 
(julio 2007). La historia estaba motivada por una clase de comportamiento que 
promovía el psicoterapeuta norteamericano Brad Blanton, que acaba de 
publicar un libro titulado con la teoría que el promulgaba: Radical Honestity. 
Sus principios se centraban decir siempre la verdad como actitud vital para ser 
más felices, como camino para conseguir relaciones auténticas. El reportaje lo 
leyó el director del Magazine de El Mundo y me encargó el tema, así como que 
estudiara la forma de llevarlo a nuestro terreno”. 
 
“Primero intentamos conseguir una entrevista con Brad Blanton, el autor 
del libro y de la teoría, pero nos iba dando largas y largas. El tema nos pareció 
original y novedoso y buscamos otras formas de abordarlo antes de tirar la 
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toalla. En un dominical hay que pensar visualmente la historia. Se descartó en 
un principio recurrir a la ilustración, no era un tema fácil de resolver por esa vía 
y las ilustraciones suelen tener menos gancho. Así es que para “llevarlo a 
nuestro terreno” lo primero que pensé fue en personas que pudieran encarnar 
este concepto de ser “radicalmente honestos” y de decir siempre lo que 
piensan. Y el personaje que encarnaba perfectamente este comportamiento era 
el publicista Risto Mejide, muy popular en ese momento por su manera de 
comportarse como jurado en el programa de televisión Operación Triunfo, en 
este momento el de mayor audiencia. Mejide era un personaje polémico, 
controvertido y muy popular. Era perfecto para sustentar la historia que 
queríamos contar. Todos los medios estaban detrás de él y encima tenía 
morbo”. 
 
“El reportaje de Esquire se publicó en julio de 2007, por tanto nos 
pusimos a trabajar en el tema en verano. Es una época complicada para 
buscar personajes por temas de agenda, vacaciones. Mejide también me fue 
dando largas y entonces surgió la idea de buscar otros personajes que también 
se habían caracterizado por esa forma de ser, abiertamente franca, y en los 
que también apoyar la historia. De este modo, aunque el primer planteamiento 
era centrar el reportaje exclusivamente en Mejide, que era un personaje con 
tirón, empiezo a pensar en otros personajes, personas que habían tenido 
problemas por decir lo que pensaban o que la franqueza fuera un rasgo muy 
destacado de su carácter. En este caso intenté, como suele ocurrir en estos 
planteamiento, buscar personas de distintos ámbitos: cultura, deporte, 
política…  Surgió así la inclusión de los testimonios de Esperanza Aguirre, 
Albert Boadella y Lucía Extebarría. La inclusión de personajes aporta “cara y 
brillo” a estas historias, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco queríamos 
que la historia quedara solo en declaraciones de personajes famosos, por eso 
se incluye también las declaraciones de un profesor de Sociología que analiza 
la “doctrina Blanton”.  
Esos temas en ese momento estaban en la calle, especialmente por la 
repercusión entre el gran público del comportamiento de Risto Mejide y su 
súbita y polémica celebridad sustentada precisamente en la “honestidad 




“La idea de tener voz propia en el reportaje no fue premedita. El hecho 
de someter la elaboración del reportaje a los principios de “honestidad radical” 
surgió mientras hacía el tema. En primer lugar fue por una cuestión de 
curiosidad personal. Conforme me involucré en la historia me pregunté, 
¿bueno, y cómo sería mi vida si aplicara los principios de honestidad radical? 
En segunda instancia me pareció que sería una manera interesante apoyar el 
reportaje sometiendo su elaboración a estos principios y que se reflejaran en la 
historia: así ganaba cercanía con el tema y resultaba más vivido para los 
lectores. Yo tenía cierta fama en el periódico de “kamiaze”, de plantear 
abiertamente cualquier tipo de  preguntas y cuestiones, tanto a mis jefes como 
a los entrevistados. Era una manera de probarme, de ver si yo podía ser 
radicalmente honesto. El material que surge al hacer el reportaje lo voy 
incorporando al reportaje mismo, desde la perspectiva de ser “radicalmente 
honesto”.  
 
“Acudí a las sesiones de los retratos realizadas por Álvaro Villarrubia 
para el reportaje. Por lo general me gusta estar presente en ellas, suelen ser 
una valiosa fuente de información, te proporciona detalles sobre el 
entrevistado, a veces surgen anécdotas. Además los personajes ya no está 
tanto en guardia y se suelen mostrar de una forma más natural, lo que siempre 
es valioso para el periodista”. 
 
“La elaboración del reportaje me llevó aproximadamente un mes y medio 
de trabajo. Fueron necesarias muchas gestiones de producción, llamadas, 
entrevistas, adaptarse a las agendas de los personajes, organizar sesiones de 
fotos… Fue un trabajo ameno, me lo pasé bien haciéndolo, y también traté de 









6.10. Culto al viejo Jerez 
 Título Culto al viejo Jerez 
 Medio Fuera de Serie El Mundo  
 Fecha de publicación:   Domingo 21 de junio de 2015 
* Ya había aparecido publicado el viernes 19 de junio en el suplemento Fuera de Serie 
de Expansión.  
 Tirada del medio en el momento de la publicación: 237.587 (2014)  
Autor/Autores  Texto de Txema Ybarra  y Fotografías de Ale Megale  
El autor del texto, Txema Ybarra es un periodista freelance, colaborador habitual del 
medio en el que apareció publicado el reportaje.  
El fotógrafo, Ale Megakle, también es freelance y suele colaborar con el medio.  
 El reportaje ocupa un total de 3 páginas (de la 22 a la 24) sin publicicidad. 
Conviene destacar que el formato de Fuera de Serie tiene un tamaño superior al 
del resto de dominicales.   
    El reportaje no tuvo llamada en portada 
 Disponibilidad de lectura online  Sí, en la plataforma Orbyt de Unidad Editorial 
con contenidos extras.  
 
 
1.- Planteamiento del reportaje 
 
El reportaje acerca al lector al mundo de los vinos de Jerez. Se centra en 
la historia de la bodega más antigua que durante años dejó de existir y que 
ahora ha renacido bajo un nuevo nombre. Enmarcado en la temática de los 
vinos gourmet, el reportaje se construye entorno al personaje de la directora de 
la bodega que va describiendo el panorama actual del vino jerez y los avances 
de su bodega.  
 
El planteamiento del reportaje es realizar un viaje de prensa a la bodega 
y entrevistar a la directora. Además el reportero va introduciendo en el texto 
mucha más información sobre el contexto del mercado del Jerez, 
antecedentes, situación actual, otras bodegas, etc. para ofrecer un retrato 
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mucho más completo del tema que si se hubiese ceñido al formato de 
entrevista con pregunta respuesta.  
 
 
2.- Estructura del texto y redacción 
 
El texto se centra en un personaje principal, la directora de la bodega,  y 
otros secundarios que van aportando información adicional. En la parte final, 
hay todo un bloque temático dedicado a la colección de arte de la familia dueña 
de las bodegas. Incluye un único despiece dedicado a dar detalles sobre 
algunos productos de la bodega y fotografía de uno de ellos.  
 
El autor relata las causas y cómo sucedió el declive del vino Jerez. No 
se ciñe a la historia de la bodega protagonista del reportaje, sino que explica el 
contexto del mercado, los antecedentes y la situación actual.   
Las transiciones llevan la primera frase en letra mayúscula y en negrita a modo 
de título, pero son una frase más del texto y no van separados por punto y 
aparte.  
El reportero plantea un cierre de proyección o futuro en el que se pregunta si 
este intento de recuperar el mercado del jerez de calidad tendrá éxito.  
 
En el reportaje predomina el estilo narrativo que va dirigiendo al lector 
por el tema. De hecho, no presenta a la protagonista hasta el cuarto párrafo. l 
narrador está ausente.  
 
4.- Puesta en página y presentación 
 
El reportaje presenta un diseño muy reconocible de Fuera de Serie. Se 
abre con una doble página, una de imagen a sangre con pie de página breve 
que sólo describe la imagen. La otra página es entera de texto. Deja gran parte 
de la superficie de la página en blanco.  
 
El titular a dos colores, rojo y negro, tiene un contraste de tamaño de 
tipografía Las tres primeras líneas de la entradilla van subrayadas. El nombre 
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de la bodega va destacado en rojo y en letras mayúsculas. El primer párrafo 
lleva la primera frase destaca en negro. Lleva una letra capitular alineada en 
color rojo y recuadrada. El cuerpo del texto es a tres columnas y lleva una 
imagen y el despiece inserto. Es algo característico de la maquetación de 
Fuera de Serie.  
Los pies de foto son muy breves y apenas aportan información. Es algo 
habitual en Fuera de Serie.  
 
El apoyo dedicado a los productos de la bodega está inserto en el 
cuerpo del texto general y no va recuadrado. Utiliza un tipo de letra diferente y 
en un tamaño inferior. El apoyo lleva un botón con trama de color rojo y titular 
en mayúsculas y en color blanco. Al final del reportaje se incluye una llamada 
en trama de color rojo con letra en blanco de un tamaño inferior al del texto que 
redirige al lector a la web de las bodegas y a la plataforma del medio, Orbyt, 
donde hay contenidos adicionales al reportaje.  
 
El reportaje ha sido reproducido online y está disponible en Orbyt, la 
plataforma de Unidad Editorial. En la versión digital el reportaje tiene nuevos 
contenidos como una galería de imágenes de la colección de arte de la familia 
propietaria de la bodega y un video de la directora de la bodega.  
 
El reportaje se abre con una imagen a página completa de la 
protagonista en la bodega. Es un retrato posado con estilismo. La otra imagen 
principal es de parte de la colección artística de la familia propietaria del viñedo. 
Hay otra imagen de tamaño reducido de una de las obras que forman parte de 
la colección artística, un cuadro del Greco. Esta foto no se entiende hasta que 
se da la vuelta a la página y se lea el tema de la colección artística.  
 
En el despiece hay otra imagen de un tamaño pequeño de uno de los 
productos de la bodega.  
 
La principal fuente de información es el testimonio de la directora de las 
bodegas. Del reportaje se deduce que el reportero ha visitado las bodegas y ha 




El reportero también va introduciendo mucha información sin especificar 
las fuentes por lo que se deduce que pertenecen a su propia investigación 
sobre el tema.  
 
5.- El autor habla de su trabajo:  
 
“El reportaje respondió a un encargo del director de Fuera de Serie El 
Mundo, pero fue uno de esos encargos que me apeteció hacer desde el primer 
momento porque me permitía adentrarme en las bodegas jerezanas, un 
universo en sí mismo y un poco desconocido en España, más allá de su 
aspecto folclórico. Por lo general abordo temas de gastronomía y arte y era uno 
de esos casos excepcionales donde se juntaban ambas esferas. Además soy 
vasco con relaciones familiares con Andalucía, en este caso me pareció una 
ventaja conocer el sur pero al mismo tiempo tener la perspectiva y la distancia 
suficiente para no caer en cierto apasionamiento y falta de objetividad que a 
veces se tiene desde Andalucía cuando se abordan temas de esta naturaleza 
desde allí”. 
 
El objetivo del reportaje era conocer una bodega concreta, Bodegas 
Tradición. Fue la propia bodega la que propuso el reportaje al director, una 
fuente muy común, por otro lado, con la que se surten de historias los 
suplementos. Fue la bodega la que asumió los gastos derivados de su 
realización, como desplazamientos, comidas y pernoctaciones, tanto mías 
como del fotógrafo. Dudo que en otro caso se hubiera hecho, dadas las 
limitaciones presupuestarias actuales. Un suplemento como Fuera de Serie El 
Mundo, incluso sus colaboradores habituales, como es mi caso, recibimos 
muchas propuestas e invitaciones de este tipo y no siempre las aceptamos. 
Siempre se tiene en cuenta la relevancia del tema para los lectores y 
especialmente que el tema que nos ofrezcan encaje en el sector “lujo, premium 
o alta gama”, señas de identidad del suplemento. La propuesta cumplía todos 
los requisitos y además en este caso nos pareció interesante para el lector por 
lo que significaba la bodega: recuperar la producción de alta gama, recuperar el 
esplendor pasado de las bodegas jerezanas como viabilidad para el producto. 
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En este sentido, Bodegas Tradición tiene una “historia propia” y un poco a 
contra corriente de lo que significan las bodegas de Jerez: calidad antes que 
cantidad”. 
 
“Viajé desde Madrid con el fotógrafo Ale Magale y con el director de 
comunicación de Bodegas Tradición. Sobre el terreno, viajar con un 
representante de la empresa es práctico porque ejerce las funciones de 
facilitador, pero siempre evito que me controlen. En este caso concreto,  no me 
sentí incomodo ni presionado en ningún momento. “ 
 
“Algo fundamental en el reportaje para mí era hacerlo in situ, en caso 
contrario no lo hubiera realizado. Jerez es un mundo particular que hay que 
conocer. Además sobre el terreno me encontré con muchos elementos que fui 
incorporando a la historia: la antigua de bodega rehabilitada, una impresionante 
colección de arte, unos archivos históricos de enorme interés. Allí descubro que 
es la bodega más antigua de Jerez. Es importante la relación de proximidad 
que se establece con la persona sobre la que pivota la historia: hay que 
desarrollar cierta empatía, pasar algo de tiempo con ella para que te facilite 
información o detalles relevantes que también den color a la historia.” 
  
“Antes de llegar a Jerez me documenté sobre la bodega y tiré de 
cosecha propia de otros viajes previos y de mi conocimiento del sector vinícola, 
uno de los temas que trato como periodista gastronómico y de estilo de vida.  
También vi un excelente documental que por entonces se grabó sobre el vino 
de Jerez, de hecho lo había visto antes de recibir la propuesta de realizar el 
reportaje, y fue uno de los motivos que me ánimo a aceptarlo. El documental 
era magnífico y me metió el gusanillo de abordar por mí mismo el tema y 
contárselo a nuestros lectores.”  
 
“Traté de ser sobretodo honesto: escribí lo que vi y traté de cumplir con 
el encargo del director de la publicación lo mejor que supe y pude. Ese es mi 
principal motivo de orgullo: pensar que he cumplido bien con el cometido 
encomendado.  Y también mostrar y poner al lector en contexto. Solo oculté 
una cosa tal vez de forma deliberada. Viajamos a la bodega durante la 
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celebración de la Feria de Jerez. Esta circunstancia no la escribí en el reportaje 
porque, tal y como indico en el texto, “hay una excesiva vinculación del vino 
con el folclore andaluz”, que a mi juicio resulta perjudicial. Tal vez ese es el 
juicio de valor que incluyo en el reportaje, mi propia interpretación.  A los 
efectos de hablar exclusivamente de la calidad del Jerez hubiera distorsionado 
el propósito del reportaje empezar a comentar que todas las calles estaban 
llenas de jerezanas vestidas de flamencas y caballos engalanados. Era un 
aspecto no relevante.” 
 
“Lo que más ilusión me puede hacer de un reportaje de este tipo es que 
la gente se interese por el tema y quiera saber más. Mi intención no es 
agotarlo, si supiera todo lo que hay que saber sobre las bodegas de Jerez, 
pondría una bodega, no escribiría un reportaje. Mi intención es precisamente 
que sirva de punto de partida, pero un punto de partida sólido: basado en 
información y declaraciones de personas relevantes. Tras haber hecho el 
reportaje sigo pensado que por estar dos días en Jerez me queda naturalmente 
mucho que aprender. Creo que el reportero debe de ser humilde y admitir esta 
limitación.” 
“Pretendo que mi estilo en el reportaje sea conciso y claro: economía de 
palabras. Si puedo decir una frase en cinco mejor que en ocho utilizo la primera 
fórmula. Huyo de las florituras y tampoco quiero aparecer reflejado de ninguna 
manera. Creo que no es relevante para el lector.  
 
“El producto, el vino en cuestión, lo pruebo al final de la estancia en 
Jerez. Digamos que por una razón práctica: cuando uno está “de servicio” no 
es cuestión empezar a beber. Eso sí, luego me pareció de fantástica calidad. 
¿Y si no me hubiera gustado? En realidad era algo que ya sabíamos, pues de 
otra manera no hubiéramos aceptado la invitación de conocer la bodega.” 
“Me gusta esta historia en particular porque se mezcla destino, producto, 
historia, arte y personas.”  
  
“Visto con cierta perspectiva, la elaboración del reportaje no me compensó 
desde el punto de vista económico. Implicó dos días de viaje, el tiempo para 
documentarse, las posteriores llamadas desde Madrid para completar la 
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información, el tiempo invertido en escribirlo, poner los pies de fotos, realizar 
dos versiones con diferente extensión, una para el suplemento de Expansión y 
otra para el suplemento de El Mundo… Creo que en estos momentos es un 
trabajo que no está reconocido desde el punto de vista crematístico, digamos. 
¿Por qué entonces aceptamos este tipo de encargo? En este caso porque el 
tema me atraía y era una buena oportunidad de ir a una buena bodega 
jerezana, un mundo muy cerrado, con alguien de dentro y en segundo lugar 
porque hay ciertos temas que acrecientan el prestigio de tu firma como 
colaborador especializado y freelancer. Era el primer reportaje que concedía la 
familia propietaria de Bodegas Tradición y firmarlo de alguna manera prestigia 
tu firma en un sector especializado, afianza tu posicionamiento como reportero 




7. CONCLUSIONES  
 
El dominical es un buen baremo para ver cómo ha evolucionado la 
sociedad española. En algunos aspectos más que otras, por lo que se ve, si 
observamos aquel primer suplemento dominical español que de 1968 que 
incluía  un anuncio de un raticida. Hoy no se anuncian raticidas en ningún diario 
español pero, en líneas generales, la fórmula de los dominicales no ha variado 
mucho de aquella que se inspiró en las cabeceras americanas como Time o 
Life. Glamour y profundidad, entretenimiento e información, reportajes y 
entrevistas y firmas. Una mezcla entre lo que el lector debe saber y lo que 
quiere saber. La sociedad española ha cambiado enormemente en este casi 
medio siglo. Ya no necesita raticidas. ¿Sigue necesitando dominicales? ¿Sigue 
siendo válida la fórmula en que se siguen haciendo desde entonces? ¿Siguen 
apostando por los grandes reportajes como género estrella? 
 
Esta quizá sea una pregunta interesante en este momento y quizá sea 
difícil dar la respuesta. Pero tal vez el conocer un poco más a fondo el producto 
periodístico y su género más emblemático pueda ayudar a buscar respuestas 
con cierto conocimiento de causa. Este ha sido uno de los objetivos de un 
trabajo de investigación que arroja las siguientes conclusiones que se exponen 
a modo de ideas principales de manera esquemática. 
 
- Los suplementos dominicales llegaron a España con considerable 
retraso con respecto a Estados Unidos, país donde se originaron a 
principios del siglo XX. Concretamente, lo hicieron en 1968 y por 
razones similares: los avances técnicos permitían por primera vez la 
inserción del color y de un tipo de anuncio que no tenía cabida en las 
páginas de las ediciones diarias muy ligado al nacimiento de la 




- Desde el principio, su fórmula ha reflejado las líneas seguidas las 
grandes revistas norteamericanas que más han influido en el 
segmento, especialmente cabeceras como Time y Life. Beben tanto 
de sus planteamientos gráficos como de las fórmulas del relato y lo 
géneros periodísticos a los que dan cabida, como el reportaje 
interpretativo. 
 
- El reportaje ha sido siempre una de las señas de identidad de los 
suplementos dominicales españoles y en muchos casos se ha 
planteado y se plantea con ambición en cuanto a temas, alcance, 
recursos  y planteamiento gráfico. Por eso nos hemos inclinado por la 
denominación de gran reportaje. 
 
- La fórmula del suplemento dominical ha gozado de gran éxito en 
España, tanto en el periodo analizado (2000-2015) como, 
especialmente, en el inmediatamente anterior. Los picos de difusión y  
audiencia se recogen en los años 1992-1993 en los que 1 de cada 
cuatro españoles adultos leía un suplemento dominical. 
 
- Su éxito explica en parte el declive en España de los semanarios de 
información general, prácticamente inexistentes hoy. Su gran difusión 
y su apuesta por el periodismo de calidad y géneros ambiciosos, 
como el gran reportaje, ha permitido que amplias capas de la 
población hayan  tenido acceso a un formato que en otros países ha 
tenido una repercusión más limitada. 
 
- El gran reportaje de los dominicales españoles presenta unos rasgos 
comunes con independencia de la cabecera en la que se publiquen.  
 
- Algunos de estos rasgos vienen determinados por su fecha de 
publicación, por tratarse de un medio generalista o por la influencia 
que ejercen los anunciantes y la función económica que desempeña 




- Desde el punto de vista de los rasgos que definen el gran reportaje, 
el dominical ha apostado por un género costoso al que le ha 
dedicado importantes recursos. Lo considera parte de sus señas de 
identidad. En ese sentido estamos hablando de periodismo de 
calidad practicado con rigor informativo como modalidad del reportaje 
interpretativo. Sus claves, aún hoy, beben del reporterismo clásico 
que han enseñado maestros de referencia como Copple y Mercher. 
 
- Hay numerosas similitudes en la manera en que los reporteros que 
trabajan para los diferentes suplementos abordan el gran reportaje. 
 
- La actual crisis de prensa, sin embargo, ha hecho mella en el género 
estrella, un género costoso y laborioso que además requiere espacio 
en unos dominicales que no hacen más que perder páginas, 
anuncios y lectores. 
 
- Se puede apreciar, en este contexto, una devaluación del género: 
hay menos medios y menos espacio.  El tiempo de elaboración de un 
gran reportaje en general ha disminuido, así como las tarifas que 
cobran sus autores. En general, hay pocos recursos para afrontar 
hoy los ambiciosos planteamientos de hace algunos años. 
 
- El País Semanal continúa siendo el medio que más fuertemente 
apuesta por el formato. Sin embargo, también ha sido el que ha 
experimentado comparativamente un mayor retroceso.  
 
 
En este periodo ha aumentado asimismo el número de diarios que 
los domingos no distribuyen ningún suplemento dominical tipo revista 
de información general.  
 
- El componente gráfico del gran reportaje se ha visto seriamente 
perjudicado. Se encargan menos trabajos y se recurre profusamente 
a la fórmula del posado y del retrato. Las funciones interpretativas de 
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la fotografía del gran reportaje prácticamente han desaparecido y ha 
ganado terreno la foto ilustración.    
 
- La temática de los grandes reportajes se centra con frecuencia en 
asuntos relacionados con los estilos de vida y con un enfoque más 
personal y privado de los temas. 
 
- El dominical es una fórmula que trata de guardar equilibrios y sus 
páginas siguen siendo atractivas, por el momento, para un sector de 
anunciantes de alta gama y para actores de relevancia en los 
procesos comunicativos.  
 
-  
- Sus reportajes, por lo general, siguen reflejando ese periodismo con 
más pausado que tiende a repetir fórmulas en cierto modo manidas. 
Aunque no tiene que competir en quiosco, arriesga poco. 
 
- Se pueden distinguir dos posturas respecto al futuro de los reportajes 
en los dominicales: la de quienes consideran que los buenos viejos 
tiempos ya no volverán y los que opinan que habrá un renacer del 
género precisamente porque ahora el público empieza a demandar 
reportajes más largos y bien planteados que ayuden a interpretar una 
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Ésta es la historia de ‘Catalina’, una mosca muy especial, nacida 
y criada para servir a la ciencia en el laboratorio del biólogo Ginés 
Morata, premio Príncipe de Asturias de Investigación 2007. Es la 
crónica de una vida pequeña que dura sólo un mes, y de un amor 
intenso, el de ‘Catalina’ con ‘Pruden’, más fugaz aún que una pasión 
de verano. Pero éste es sobre todo el relato de una existencia 
insignificante, en la que a menudo nos podemos ver reflejados. 
Una secuencia de nacer, crecer, reproducirse y morir comprimida 
en un cilindro de plástico. No es la historia más grande jamás 
contada, no, sino las memorias, en rigurosa exclusiva, de una 
‘Drosophila melanogaster’. Toda una lección de relatividad.
Fotografía de DANIEL SÁNCHEZ-ALONSO
VIDAS AL LÍMITE
Por JUAN JOSÉ MILLÁS
662 Vidas al límite.indd   32-33 23/07/2008   22:34:46
BIOGRAFÍA 
DE UNA MOSCA
Ésta es la historia de ‘Catalina’, una mosca muy especial, nacida 
y criada para servir a la ciencia en el laboratorio del biólogo Ginés 
Morata, premio Príncipe de Asturias de Investigación 2007. Es la 
crónica de una vida pequeña que dura sólo un mes, y de un amor 
intenso, el de ‘Catalina’ con ‘Pruden’, más fugaz aún que una pasión 
de verano. Pero éste es sobre todo el relato de una existencia 
insignificante, en la que a menudo nos podemos ver reflejados. 
Una secuencia de nacer, crecer, reproducirse y morir comprimida 
en un cilindro de plástico. No es la historia más grande jamás 
contada, no, sino las memorias, en rigurosa exclusiva, de una 
‘Drosophila melanogaster’. Toda una lección de relatividad.
Fotografía de DANIEL SÁNCHEZ-ALONSO
VIDAS AL LÍMITE
Por JUAN JOSÉ MILLÁS
662 Vidas al límite.indd   32-33 23/07/2008   22:34:46
sale un elefante. Así trabaja la naturaleza. 
Pero yo había acudido al Centro de Biología 
Molecular para que me ayudaran a escribir 
la biografía de una mosca, así que pregunté 
a Morata si podía echarme una mano.
–Es que a nosotros –me dijo– una mosca 
concreta no nos interesa. No trabajamos con 
individuos, sino con estirpes de moscas 
cuyas modi# caciones genéticas se transmi-
ten a través de las generaciones.
Como insistiera en mis propósitos y 
Morata tuviera durante aquellos días nume-
rosos viajes, me encomendó a Manolo 
Calleja, un investigador 
muy bondadoso de su 
laboratorio, que recibió 
mi demanda con pacien-
cia y humor. Manolo 
Calleja me asomaría 
durante los días siguien-
tes a una especie de 
maqueta de la vida. Vi a 
la mosca previamente 
elegida poner los huevos 
de los que saldrían Cata-
lina y Pruden. Observé 
atentamente el huevo, 
del que Calleja me 
explicó que estaba pre-
parado por la madre 
para sobrevivir en las cir-
cunstancias más adver-
sas. Se trataba de un 
óvalo blanco con dos 
espiráculos que, situa-
dos a modo de perisco-
pios en uno de sus extre-
mos, tomaban el oxígeno 
del aire. La cáscara del 
huevo de la mosca es tan 
sólida que en el laboratorio han de desha-
cerla con lejía pura. Tras ella aparece una 
membrana que los investigadores atraviesan 
con agujas # nísimas, manejadas con unos 
aparatos de asombrosa precisión, para intro-
ducir en el embrión la información genética 
que interese.
En el laboratorio de Morata hay más de 
un millón de moscas, la mayoría mutantes. 
Están distribuidas por estirpes: las moscas 
de ojos blancos, por ejemplo, o de alas cur-
vadas, o de alas en forma de sierra, además 
de las amarillas. Manolo Calleja utilizó las 
amarillas para crear un método muy inge-
nioso que le permite ver la situación de las 
células mutantes en el cuerpo del animal, ya 
que sobre el amarillo destacan de manera 
especial los marcadores que indican la situa-
ción de estas células. El asunto de los marca-
dores es interesantísimo. A muchas de estas 
moscas se les ha introducido el gen de un 
del mismo mecanismo de la mosca. Pese a 
los millones de especies que hay en la natu-
raleza, y al caos aparente que eso representa, 
hay de fondo una gran unidad. El diseño 
básico es el mismo en un ratón y en un 
 elefante. Todos los seres vivos estamos 
caracterizados por la bilateralidad (somos 
dos mitades pegadas) y por la disposición 
dorsoventral. Además, todos tenemos una 
parte anterior y otra posterior y desarrolla-
mos las mismas funciones fisiológicas. El 
diseño genético, pues, es muy parecido en 
unos y otros. Por eso los genes son hasta 
cierto punto intercambiables. Pero para des-
cubrir la unidad en la diversidad hemos 
tenido que modi# car nuestra mirada, luchar 
contra lo que señalaba nuestra percepción. 
Tradicionalmente se decía que la mosca 
estaba compuesta por cabeza, tórax y abdo-
men, pero eso es como decir que la mano 
está compuesta por dedos y por uñas, etcé-
tera. Eso es la descripción de un guante. Lo 
que importa es el diseño genético interno de 
esa mano.
Todo aquello era muy interesante (y 
también muy terrorí# co), sobre todo desde 
el punto de vista de la literatura. Después de 
todo, con las letras del alfabeto se puede 
construir, indistintamente, el Quijote o una 
circular del Ministerio del Interior. De modo 
que metes un número equis de genes en un 
sombrero de prestidigitador, lo agitas y sale 
un conejo. Los vuelves a meter, lo agitas y 
car los genes del envejecimiento de las mos-
cas, algún día será posible modificar los 
nuestros, pues son los mismos. 
–Esto –añade– implica un cambio de 
paradigma. Si tenemos en cuenta que la tec-
nología que nos ha permitido crear moscas 
transgénicas es muy reciente (apenas 25 
años), el futuro biológico del hombre resulta 
impredecible. La posibilidad de modifica-
ción es increíble.
En el Centro de Biología Molecular fabri-
can desde hace tiempo moscas a la carta. Las 
hay con dos tórax, con cuatro alas, con siete 
patas, con ojos en los lugares más inverosí-
miles del cuerpo (el ano o el abdomen, por 
ejemplo). Pueden hacer moscas en las que 
todos los órganos sean anteriores o todos 
posteriores, aunque éstas mueren todavía 
en la fase larvaria. Por supuesto, producen 
cada día miles de Drosophilas con tumores 
de lo más variado en los que estudian los 
mecanismos del cáncer.
–Si me dijeran que formulara un deseo
–añade Morata–, pediría despertarme 
durante cinco minutos dentro de mil años, 
para ver la forma o las formas que tiene el 
hombre de esa época. No sé cómo seremos, 
pero te aseguro que nuestro aspecto, desde 
el punto de vista morfológico, no tendrá 
nada que ver con el actual.
Me acuerdo del mercado de ojos de 
Blade Runner o de las escenas de mutantes 
de La guerra de las galaxias. Es tan evidente 
lo que dice Morata que te pone los pelos de 
punta. Imagino a un joven de dentro de mil 
años pidiendo al experto en modi# caciones 
genéticas que le ponga un ojo en la frente 
como el que ahora pide que le coloquen un 
piercing en la ceja. Dentro de mil años, todos 
seremos inevitablemente transgénicos, mu -
tantes. Los investigadores como Morata 
están metiendo el dedo en lo fundamental, 
en lo que realmente importa, en lo que deci-
dirá nuestro futuro. Constituyen la vanguar-
dia de la ciencia y de la literatura y de la # lo-
sofía y del arte.
–Muchos de los genes responsables de la 
formación de tumores en las moscas –dice– 
están presentes también en el ser humano, 
por lo que es de suponer que su estudio nos 
ayudará a combatirlos. Un asunto interesan-
tísimo, y en cuyo conocimiento estamos 
poniendo ahora muchas energías, es el de la 
colonización de células sanas por células 
tumorales. Hemos comprobado que las 
células tumorales inducen al suicidio de las 
buenas y luego se las comen.
–¿Cómo es posible –pregunto– que siendo 
tan distintos a las moscas nos parezcamos 
tanto?
–Yo –dice– he ido sorprendiéndome pro-
gresivamente al comprobar que estoy hecho 
e trastorna la 
belleza de esta mosca, su laboriosidad, su 
tesón biológico, su voluntad de existir, su 
perseverancia orgánica. Me conmueve su 
modo de relacionarse con el macho, me 
hacen llorar sus enormes ojos (de un rojo 
bermellón intensísimo), sus elegantes alas, 
sus patas exquisitamente articuladas, su 
trompa, su cabeza, su tórax, sus tráqueas, 
sus genitales… Tengo tanta admiración por 
sus genes (idénticos, en gran medida, a los 
míos) que no dudo en afirmar que esta 
mosca hembra, de nombre Catalina, es un 
juguete biológico intrigante, una creación 
orgánica aguda, una manifestación somática 
sutil en cuya historia (como en la mía) apa-
recen mezclados todos los ingredientes de 
un cuento de hadas y de un relato de terror.
Mientras escribo estas líneas, Catalina 
permanece junto al ordenador, escuchando 
quizá el tableteo de sus teclas. Tal vez per-
ciba el calor y las radiaciones que emite mi 
portátil. Vive en el interior de un pequeño 
cilindro de plástico cuyo techo está formado 
por una # nísima tela metálica, para que res-
pire, y cuya base tiene la forma de un plato 
en el que hemos extendido una lámina de 
agar (sustancia gelatinosa, un poco azuca-
rada, ideal para que deposite los huevos) y 
un pellizco de levadura, a modo de alimento. 
Hoy, a las 13.00, cumplirá 16 días de vida. 
Podemos decir que, si todo va bien, Catalina 
se encuentra en la mitad de su existencia. 
Pero sigue ágil, copula con regularidad con 
Pruden, o Prudencio (el macho que le he 
dado de compañía, no es bueno que la 
mosca esté sola), come bien y tiene el abdo-
men lleno de huevecillos que deposita, al 
ritmo de uno por hora 
(día y noche), sobre la 
lámina de agar del recep-
táculo. No ha abandona-
 do sus hábitos higiénicos 
ni ha perdido cu riosidad 
por el entorno, aunque 
está algo más oscura que 
cuando nació y da menos 
saltos que los primeros 
días. Vuela a veces de un lado a otro de su 
jaula, pero va a la mayoría de los sitios 
andando. Cuando se cruza con Pruden (o 
Prudencio), que nació al mismo tiempo que 
ella (y de la misma madre), lo evita porque 
en este momento tiene la espermateca llena. 
No se dejará montar de nuevo hasta que la 
vacíe. Él, no obstante, lo intenta siempre, no 
importan el día ni la hora. Pero no es un aco-
sador incómodo, se limita a bailar un rato 
alrededor de Catalina, agitando las alas de 
un modo característico. Más que agitarlas, 
las hace vibrar, produciendo una música 
ultrasónica, sin duda enormemente seduc-
tora, que no nos es dado oír. Luego se coloca 
frente a ella y acerca su trompa a la de Cata-
lina, como si la hablara o la besara. A conti-
nuación se pone detrás y, tras tocar un poco 
el violín (el ala) y oler los genitales de su 
compañera, hace un intento de montarla 
que ella rechaza con las patas de atrás. Pese 
a que Prudencio está dotado de unos apéndi-
ces llamados peines sexuales, pensados para 
sujetarse en la cópula al cuerpo de la hem-
bra, ahora no le sirven de nada. Su enverga-
dura es menor que la de Catalina. No podría 
montarla sin su consentimiento. Prudencio 
es uno de esos maridos menudos, aunque 
# brosos y ágiles, que vemos pasear junto a 
algunas mujeres grandes. Todos los machos 
de su especie son más pequeños que las 
hembras. Poseen también un abdomen 
menos redondeado y más oscuro. Su pene, 
retráctil, permanece normalmente escon-
dido en la genitalia. Se trata de una estruc-
tura # ja (no crece, como en el caso de los 
mamíferos) que saca fuera por medio de 
unos músculos. 
‘Catalina’ es una Drosophila melanogaster, 
expresión de origen griego que literalmente 
signi# ca “amante del rocío de vientre negro”. 
También es conocida como “mosca del vina-
gre” o “mosca de la fruta”, porque suele 
depositar sus huevos en manzanas, uvas, 
naranjas, etcétera, en proceso de fermenta-
ción. Debido a sus características resulta 
ideal para la investigación genética. Los 
genes que ensamblan el cuerpo de una Dro-
sophila son los mismos que ensamblan el 
cuerpo humano. El ojo de Ingrid Bergman y 
el de Catalina son producto de estrategias 
idénticas. Es más, si colocáramos un gen de 
los ojos de Ingrid Bergman en Catalina, sal-
dría un ojo de mosca, porque el gen sabe que 
en ese contexto corporal no puede desarro-
llarse un ojo humano.
Debo la comparación entre el ojo de 
Ingrid Bergman y el de Catalina a Ginés 
Morata, premio Príncipe de Asturias 2007 
por su dedicación a la mosca del vinagre, y 
responsable de uno de los 10 grupos de tra-
bajo que se dedican, en el Centro de Biología 
Molecular (institución mixta, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Madrid y del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
# cas), al estudio de la biología del desarrollo 
de las moscas. Morata lleva 38 años entre-
gado a estos insectos. Ha publicado numero-
sos trabajos y ha alcanzado descubrimientos 
de enorme trascendencia para la compren-
sión del diseño genético de los animales. 
Llegué a Ginés Morata a través de un amigo 
común, porque estaba empeñado en escribir 
la biografía de una mosca, aunque ignoraba 
cómo. No sabía cuánto tiempo vivían, por 
ejemplo. Fue lo primero que le pregunté 
cuando nos conocimos.
–No tengo ni idea –respondió–. Te puedo 
decir lo que viven en el laboratorio, unos 
treinta días, pero no sé cuánto duran en la 
naturaleza.
–Me llama la atención –le dije.
–A veces –añadió él–, de los seres que 
menos sabemos es de los que están más 
cerca de nosotros. Ignoramos, por ejemplo, 
dónde pasan el invierno las moscas.
¿Dónde pasan el invierno las moscas? 
Precisamente era una de las cuestiones que 
me inquietaban. Desde hace algunos años, 
en pleno mes de enero, me visita una mosca 
que busca el calor o la luminosidad de la 
pantalla de mi ordenador. A veces, al tiempo 
que escribo, recorre la pantalla de izquierda 
a derecha, como siguiendo los movimientos 
del cursor (las letras parecen el resultado de 
sus deposiciones). Sé que no puede tratarse 
todos los años de la misma mosca (tendría 
que ser una mosca bíblica, y no parece el 
caso), pero puede que una estirpe de ellas 
(quizá una no clasi# cada “mosca de ordena-
dor”) se haya instalado en el disco duro de 
mi portátil.
La conversación con Morata resultó fas-
cinante. Le gusta escalar y pescar, además 
de disfrutar de su nieta, cuya foto, junto al 
resto de la familia, ocupa el salvapantallas 
de su ordenador. Tiene un sentido del humor 
a# lado (muy útil para hacerse entender por 
ignorantes como yo) y es ingenioso, rápido y 
perspicaz. Logró explicarme en muy pocas 
palabras por qué gran parte de los conoci-
mientos adquiridos en los últimos años 
sobre la mosca del vinagre serán extrapola-
bles en no mucho tiempo al ser humano. Los 
mecanismos genéticos del envejecimiento 
en la Drosophila y en nosotros, por ejemplo, 
son muy parecidos. Si aprendemos a modi# -
SU MECANISMO DE 
ENVEJECIMIENTO ES 
PARECIDO AL NUESTRO




BIOLOGÍA MOLECULAR. Sin ellos, imposible adentrarse en la vida de la 
‘Drosophila’. En la foto, los investigadores Manuel Calleja y Ginés Morata. 
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sale un elefante. Así trabaja la naturaleza. 
Pero yo había acudido al Centro de Biología 
Molecular para que me ayudaran a escribir 
la biografía de una mosca, así que pregunté 
a Morata si podía echarme una mano.
–Es que a nosotros –me dijo– una mosca 
concreta no nos interesa. No trabajamos con 
individuos, sino con estirpes de moscas 
cuyas modi# caciones genéticas se transmi-
ten a través de las generaciones.
Como insistiera en mis propósitos y 
Morata tuviera durante aquellos días nume-
rosos viajes, me encomendó a Manolo 
Calleja, un investigador 
muy bondadoso de su 
laboratorio, que recibió 
mi demanda con pacien-
cia y humor. Manolo 
Calleja me asomaría 
durante los días siguien-
tes a una especie de 
maqueta de la vida. Vi a 
la mosca previamente 
elegida poner los huevos 
de los que saldrían Cata-
lina y Pruden. Observé 
atentamente el huevo, 
del que Calleja me 
explicó que estaba pre-
parado por la madre 
para sobrevivir en las cir-
cunstancias más adver-
sas. Se trataba de un 
óvalo blanco con dos 
espiráculos que, situa-
dos a modo de perisco-
pios en uno de sus extre-
mos, tomaban el oxígeno 
del aire. La cáscara del 
huevo de la mosca es tan 
sólida que en el laboratorio han de desha-
cerla con lejía pura. Tras ella aparece una 
membrana que los investigadores atraviesan 
con agujas # nísimas, manejadas con unos 
aparatos de asombrosa precisión, para intro-
ducir en el embrión la información genética 
que interese.
En el laboratorio de Morata hay más de 
un millón de moscas, la mayoría mutantes. 
Están distribuidas por estirpes: las moscas 
de ojos blancos, por ejemplo, o de alas cur-
vadas, o de alas en forma de sierra, además 
de las amarillas. Manolo Calleja utilizó las 
amarillas para crear un método muy inge-
nioso que le permite ver la situación de las 
células mutantes en el cuerpo del animal, ya 
que sobre el amarillo destacan de manera 
especial los marcadores que indican la situa-
ción de estas células. El asunto de los marca-
dores es interesantísimo. A muchas de estas 
moscas se les ha introducido el gen de un 
del mismo mecanismo de la mosca. Pese a 
los millones de especies que hay en la natu-
raleza, y al caos aparente que eso representa, 
hay de fondo una gran unidad. El diseño 
básico es el mismo en un ratón y en un 
 elefante. Todos los seres vivos estamos 
caracterizados por la bilateralidad (somos 
dos mitades pegadas) y por la disposición 
dorsoventral. Además, todos tenemos una 
parte anterior y otra posterior y desarrolla-
mos las mismas funciones fisiológicas. El 
diseño genético, pues, es muy parecido en 
unos y otros. Por eso los genes son hasta 
cierto punto intercambiables. Pero para des-
cubrir la unidad en la diversidad hemos 
tenido que modi# car nuestra mirada, luchar 
contra lo que señalaba nuestra percepción. 
Tradicionalmente se decía que la mosca 
estaba compuesta por cabeza, tórax y abdo-
men, pero eso es como decir que la mano 
está compuesta por dedos y por uñas, etcé-
tera. Eso es la descripción de un guante. Lo 
que importa es el diseño genético interno de 
esa mano.
Todo aquello era muy interesante (y 
también muy terrorí# co), sobre todo desde 
el punto de vista de la literatura. Después de 
todo, con las letras del alfabeto se puede 
construir, indistintamente, el Quijote o una 
circular del Ministerio del Interior. De modo 
que metes un número equis de genes en un 
sombrero de prestidigitador, lo agitas y sale 
un conejo. Los vuelves a meter, lo agitas y 
car los genes del envejecimiento de las mos-
cas, algún día será posible modificar los 
nuestros, pues son los mismos. 
–Esto –añade– implica un cambio de 
paradigma. Si tenemos en cuenta que la tec-
nología que nos ha permitido crear moscas 
transgénicas es muy reciente (apenas 25 
años), el futuro biológico del hombre resulta 
impredecible. La posibilidad de modifica-
ción es increíble.
En el Centro de Biología Molecular fabri-
can desde hace tiempo moscas a la carta. Las 
hay con dos tórax, con cuatro alas, con siete 
patas, con ojos en los lugares más inverosí-
miles del cuerpo (el ano o el abdomen, por 
ejemplo). Pueden hacer moscas en las que 
todos los órganos sean anteriores o todos 
posteriores, aunque éstas mueren todavía 
en la fase larvaria. Por supuesto, producen 
cada día miles de Drosophilas con tumores 
de lo más variado en los que estudian los 
mecanismos del cáncer.
–Si me dijeran que formulara un deseo
–añade Morata–, pediría despertarme 
durante cinco minutos dentro de mil años, 
para ver la forma o las formas que tiene el 
hombre de esa época. No sé cómo seremos, 
pero te aseguro que nuestro aspecto, desde 
el punto de vista morfológico, no tendrá 
nada que ver con el actual.
Me acuerdo del mercado de ojos de 
Blade Runner o de las escenas de mutantes 
de La guerra de las galaxias. Es tan evidente 
lo que dice Morata que te pone los pelos de 
punta. Imagino a un joven de dentro de mil 
años pidiendo al experto en modi# caciones 
genéticas que le ponga un ojo en la frente 
como el que ahora pide que le coloquen un 
piercing en la ceja. Dentro de mil años, todos 
seremos inevitablemente transgénicos, mu -
tantes. Los investigadores como Morata 
están metiendo el dedo en lo fundamental, 
en lo que realmente importa, en lo que deci-
dirá nuestro futuro. Constituyen la vanguar-
dia de la ciencia y de la literatura y de la # lo-
sofía y del arte.
–Muchos de los genes responsables de la 
formación de tumores en las moscas –dice– 
están presentes también en el ser humano, 
por lo que es de suponer que su estudio nos 
ayudará a combatirlos. Un asunto interesan-
tísimo, y en cuyo conocimiento estamos 
poniendo ahora muchas energías, es el de la 
colonización de células sanas por células 
tumorales. Hemos comprobado que las 
células tumorales inducen al suicidio de las 
buenas y luego se las comen.
–¿Cómo es posible –pregunto– que siendo 
tan distintos a las moscas nos parezcamos 
tanto?
–Yo –dice– he ido sorprendiéndome pro-
gresivamente al comprobar que estoy hecho 
e trastorna la 
belleza de esta mosca, su laboriosidad, su 
tesón biológico, su voluntad de existir, su 
perseverancia orgánica. Me conmueve su 
modo de relacionarse con el macho, me 
hacen llorar sus enormes ojos (de un rojo 
bermellón intensísimo), sus elegantes alas, 
sus patas exquisitamente articuladas, su 
trompa, su cabeza, su tórax, sus tráqueas, 
sus genitales… Tengo tanta admiración por 
sus genes (idénticos, en gran medida, a los 
míos) que no dudo en afirmar que esta 
mosca hembra, de nombre Catalina, es un 
juguete biológico intrigante, una creación 
orgánica aguda, una manifestación somática 
sutil en cuya historia (como en la mía) apa-
recen mezclados todos los ingredientes de 
un cuento de hadas y de un relato de terror.
Mientras escribo estas líneas, Catalina 
permanece junto al ordenador, escuchando 
quizá el tableteo de sus teclas. Tal vez per-
ciba el calor y las radiaciones que emite mi 
portátil. Vive en el interior de un pequeño 
cilindro de plástico cuyo techo está formado 
por una # nísima tela metálica, para que res-
pire, y cuya base tiene la forma de un plato 
en el que hemos extendido una lámina de 
agar (sustancia gelatinosa, un poco azuca-
rada, ideal para que deposite los huevos) y 
un pellizco de levadura, a modo de alimento. 
Hoy, a las 13.00, cumplirá 16 días de vida. 
Podemos decir que, si todo va bien, Catalina 
se encuentra en la mitad de su existencia. 
Pero sigue ágil, copula con regularidad con 
Pruden, o Prudencio (el macho que le he 
dado de compañía, no es bueno que la 
mosca esté sola), come bien y tiene el abdo-
men lleno de huevecillos que deposita, al 
ritmo de uno por hora 
(día y noche), sobre la 
lámina de agar del recep-
táculo. No ha abandona-
 do sus hábitos higiénicos 
ni ha perdido cu riosidad 
por el entorno, aunque 
está algo más oscura que 
cuando nació y da menos 
saltos que los primeros 
días. Vuela a veces de un lado a otro de su 
jaula, pero va a la mayoría de los sitios 
andando. Cuando se cruza con Pruden (o 
Prudencio), que nació al mismo tiempo que 
ella (y de la misma madre), lo evita porque 
en este momento tiene la espermateca llena. 
No se dejará montar de nuevo hasta que la 
vacíe. Él, no obstante, lo intenta siempre, no 
importan el día ni la hora. Pero no es un aco-
sador incómodo, se limita a bailar un rato 
alrededor de Catalina, agitando las alas de 
un modo característico. Más que agitarlas, 
las hace vibrar, produciendo una música 
ultrasónica, sin duda enormemente seduc-
tora, que no nos es dado oír. Luego se coloca 
frente a ella y acerca su trompa a la de Cata-
lina, como si la hablara o la besara. A conti-
nuación se pone detrás y, tras tocar un poco 
el violín (el ala) y oler los genitales de su 
compañera, hace un intento de montarla 
que ella rechaza con las patas de atrás. Pese 
a que Prudencio está dotado de unos apéndi-
ces llamados peines sexuales, pensados para 
sujetarse en la cópula al cuerpo de la hem-
bra, ahora no le sirven de nada. Su enverga-
dura es menor que la de Catalina. No podría 
montarla sin su consentimiento. Prudencio 
es uno de esos maridos menudos, aunque 
# brosos y ágiles, que vemos pasear junto a 
algunas mujeres grandes. Todos los machos 
de su especie son más pequeños que las 
hembras. Poseen también un abdomen 
menos redondeado y más oscuro. Su pene, 
retráctil, permanece normalmente escon-
dido en la genitalia. Se trata de una estruc-
tura # ja (no crece, como en el caso de los 
mamíferos) que saca fuera por medio de 
unos músculos. 
‘Catalina’ es una Drosophila melanogaster, 
expresión de origen griego que literalmente 
signi# ca “amante del rocío de vientre negro”. 
También es conocida como “mosca del vina-
gre” o “mosca de la fruta”, porque suele 
depositar sus huevos en manzanas, uvas, 
naranjas, etcétera, en proceso de fermenta-
ción. Debido a sus características resulta 
ideal para la investigación genética. Los 
genes que ensamblan el cuerpo de una Dro-
sophila son los mismos que ensamblan el 
cuerpo humano. El ojo de Ingrid Bergman y 
el de Catalina son producto de estrategias 
idénticas. Es más, si colocáramos un gen de 
los ojos de Ingrid Bergman en Catalina, sal-
dría un ojo de mosca, porque el gen sabe que 
en ese contexto corporal no puede desarro-
llarse un ojo humano.
Debo la comparación entre el ojo de 
Ingrid Bergman y el de Catalina a Ginés 
Morata, premio Príncipe de Asturias 2007 
por su dedicación a la mosca del vinagre, y 
responsable de uno de los 10 grupos de tra-
bajo que se dedican, en el Centro de Biología 
Molecular (institución mixta, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Madrid y del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
# cas), al estudio de la biología del desarrollo 
de las moscas. Morata lleva 38 años entre-
gado a estos insectos. Ha publicado numero-
sos trabajos y ha alcanzado descubrimientos 
de enorme trascendencia para la compren-
sión del diseño genético de los animales. 
Llegué a Ginés Morata a través de un amigo 
común, porque estaba empeñado en escribir 
la biografía de una mosca, aunque ignoraba 
cómo. No sabía cuánto tiempo vivían, por 
ejemplo. Fue lo primero que le pregunté 
cuando nos conocimos.
–No tengo ni idea –respondió–. Te puedo 
decir lo que viven en el laboratorio, unos 
treinta días, pero no sé cuánto duran en la 
naturaleza.
–Me llama la atención –le dije.
–A veces –añadió él–, de los seres que 
menos sabemos es de los que están más 
cerca de nosotros. Ignoramos, por ejemplo, 
dónde pasan el invierno las moscas.
¿Dónde pasan el invierno las moscas? 
Precisamente era una de las cuestiones que 
me inquietaban. Desde hace algunos años, 
en pleno mes de enero, me visita una mosca 
que busca el calor o la luminosidad de la 
pantalla de mi ordenador. A veces, al tiempo 
que escribo, recorre la pantalla de izquierda 
a derecha, como siguiendo los movimientos 
del cursor (las letras parecen el resultado de 
sus deposiciones). Sé que no puede tratarse 
todos los años de la misma mosca (tendría 
que ser una mosca bíblica, y no parece el 
caso), pero puede que una estirpe de ellas 
(quizá una no clasi# cada “mosca de ordena-
dor”) se haya instalado en el disco duro de 
mi portátil.
La conversación con Morata resultó fas-
cinante. Le gusta escalar y pescar, además 
de disfrutar de su nieta, cuya foto, junto al 
resto de la familia, ocupa el salvapantallas 
de su ordenador. Tiene un sentido del humor 
a# lado (muy útil para hacerse entender por 
ignorantes como yo) y es ingenioso, rápido y 
perspicaz. Logró explicarme en muy pocas 
palabras por qué gran parte de los conoci-
mientos adquiridos en los últimos años 
sobre la mosca del vinagre serán extrapola-
bles en no mucho tiempo al ser humano. Los 
mecanismos genéticos del envejecimiento 
en la Drosophila y en nosotros, por ejemplo, 
son muy parecidos. Si aprendemos a modi# -
SU MECANISMO DE 
ENVEJECIMIENTO ES 
PARECIDO AL NUESTRO




BIOLOGÍA MOLECULAR. Sin ellos, imposible adentrarse en la vida de la 
‘Drosophila’. En la foto, los investigadores Manuel Calleja y Ginés Morata. 
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EN EL LABORATORIO DE 
MORATA HAY MÁS DE UN 
MILLÓN DE INSECTOS
UN ‘AMOR’ DE VERANO. En el Centro de Biología Molecular, dependien-
te de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas, hay 10 grupos de investigadores 
dedicados al estudio del desarrollo de las moscas del vinagre. 
‘Catalina’, la protagonista de este reportaje, es una de ellas. Abajo, con 
su ‘amante’, ‘Pruden’. Toda su historia sucede en un mes. A la izquierda, 
Manuel Calleja. Arriba, embriones preparados para su manipulación. 
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alga marina ! uorescente al objeto de que las 
células enfermas brillen y se distingan al 
microscopio con una claridad sorprendente. 
Esta técnica está resultando enormemente 
útil para observar el modo en que una célula 
patológica se separa del conjunto al que per-
tenece y se interna en la zona sana del orga-
nismo para colonizarlo.
También hay moscas 
llamadas “salvajes”, aun-
que viven desde hace 
miles de generaciones 
en cautividad. Los ances-
tros de algunas de estas 
moscas llevan 80 años en 
distintos laboratorios del 
mundo (los cientí) cos se 
las intercambian). A 25 
grados centígrados, la 
Drosophila produce una 
generación cada 10 días, 
por lo que, aunque se 
denominen de ese modo, 
ninguna es estrictamen te 
salvaje.
‘Catalina’ y ‘Pruden’ 
proceden de la estirpe de 
las salvajes. Ya hemos 
explicado cómo eran sus 
huevos. Entre las 0.00 y 
las 22.00, desde la puesta, 
se produce el desarrollo 
embrionario, cuyo pro-
ceso, observado al microscopio, resulta 
espectacular por la velocidad a la que se 
divide el núcleo. A las 22.00 sale una larva de 
primer estadio que dura 24 horas. La larva, 
semitransparente, es bellísima, parece una 
lágrima viva. Como no tiene otra función 
que la de comer, posee dos mandíbulas muy 
desarrolladas que devoran sin descanso el 
paisaje. Por lo demás, y dado su destino, sólo 
posee aparato digestivo y respiratorio. Su 
crecimiento es tan rápido que a las 24 horas 
de salir del huevo tiene que cambiar de 
camisa. Aparece entonces la larva de 
segundo estadio, que dura 24 horas más y da 
lugar a la de tercer estadio, que vive otro 
tanto. Llegado ese momento, la larva busca 
un lugar seco (se retira a meditar, como el 
que dice), donde su camisa se endurece, 
convirtiéndose en una suerte de capullo de 
color caramelo, semitransparente. A partir 
de este instante los tejidos larvarios se degra-
dan y la mosca, tras cuatro días de medita-
ción, se convierte en un insecto adulto. 
Observado al microscopio, el capullo deja 
ver en su interior las distintas partes del ani-
mal: sus llamativos ojos (enormes y de un 
rojo bermellón intensísimo), su tórax, su 
abdomen, sus alas plegadas. Gracias a la 
paciencia y a los cuidados de Manolo Calleja, 
pude observar a Catalina (y a Pruden) en 
cada uno de esos estadios, todos ellos admi-
rables, aunque ninguno tan extraordinario 
como el del alumbramiento. Si la naturaleza 
fuese sabia de verdad, sonaría una música 
de violines cada vez que sucede. Y es que, 
llegada que fue la hora, Catalina humedeció 
con una sustancia procedente de su trompa 
los bordes de una especie de opérculo 
situado en uno de los extremos del pupario, 
de modo que la puerta se abrió y ella asomó 
la cabeza, luego el tórax, con sus tres pares 
de patas que se agitaban en el aire con la ele-
gancia de otras tantas batutas de un director 
de orquesta. Y tras sacar el tórax, ayudán-
dose de esas hermosas extremidades, se des-
prendió ) nalmente del capullo (muy ceñido 
al abdomen) con los movimientos con los 
que Kate Moss se habría quitado una combi-
nación de nailon pegada al cuerpo. Fue un 
momento glorioso.
Pero hay en todo este proceso breve-
mente descrito una historia de terror de la 
que conviene dar cuenta, y es que la mosca no 
es, como cabría suponer, el resultado del 
desarrollo de la larva. La larva y la mosca son 
dos seres distintos. La mosca, podríamos 
decir, es un alien incrustado en el cuerpo de 
la larva, a cuyas expensas crece. La larva 
muere cuando la mosca ha alcanzado el desa-
rrollo adecuado. Y otra cosa: las diferentes 
partes de la mosca aparecen en el cuerpo de 
la larva separadas, como las piezas de un 
mecano. Vemos por un lado la cabeza; por 
otro, el tórax (dividido en dos mitades simé-
tricas); por otro, el abdomen, y así de forma 
sucesiva. Cuando todas estas partes han 
madurado separadas entre sí, se unen de 
forma misteriosa, se pegan, se articulan y 
aparece el conjunto fabuloso llamado mosca, 
en el que no es posible sin embargo hallar 
señales de las costuras. Cada una de esas pie-
zas recibe el hermoso nombre de “disco ima-
ginal”. Cada disco imaginal es un saco de 
células que en su momento darán lugar a los 
ojos, a las antenas, a las alas, etcétera. La espe-
ci) cidad de estos discos es tal que si tomára-
mos el disco imaginal del ojo de una larva y lo 
trasplantáramos a la región orgánica de otra 
correspondiente al abdomen, la mosca resul-
tante tendría un ojo en el vientre. Hay en 
todos los laboratorios del mundo muchas 
moscas con ojos en el vientre. Lo estremece-
dor es que ese ojo es capaz de fabricar termi-
naciones nerviosas que llegan al cerebro. Los 
cientí) cos creen que esos ojos desubicados 
ven, aunque ignoran cómo organiza el cere-
bro la información correspondiente. 
Pero yo no permití que hicieran ningún 
experimento con Catalina (ni con Pruden). 
Los separamos del conjunto y los pusimos 
en dos receptáculos distintos donde perma-
necieron solos hasta el cuarto día de vida. 
Entonces los unimos y asistí a la primera de 
sus cópulas, muy ardiente si pensamos que 
normalmente sienten la necesidad de copu-
lar al poco de abandonar el capullo. Cuatro 
días en la vida de una mosca (y si tenemos en 
cuenta que viven un mes) son muchos años 
en la vida de un hombre. Yo iba cada poco al 
laboratorio, para ver cómo se desarrollaba 
Catalina. Si no me era posible ir, telefoneaba 
a Manolo Calleja, que me ponía al tanto de 
los progresos existenciales de Catalina y 
Pruden. Las moscas estaban bien, siempre 
estaban bien, pero yo las echaba de menos 
(a Catalina especialmente), de modo que 
cuando cumplieron 10 días de vida decidí 
llevármelas a casa. Me compré una lupa de 
gran potencia y me pasaba las horas muertas 
observándolas ir de un sitio a otro en el inte-
rior del recipiente, cuya comida cambiaba 
de forma regular. Dos días más tarde tuve 
que volver con ellas al laboratorio para que 
Daniel Sánchez-Alonso, el fotógrafo, obtu-
viera unas imágenes, lo que no me gustó 
nada porque hubo que dormirlas y luego 
llevó lo suyo despertarlas (creí que las había-
mos matado). Luego me tuve que ir a Barce-
lona un par de días. Al principio decidí lle-
vármelas, pero me dio miedo que me las 
requisaran en la T-4 y me acusaran de terro-
cas no son insectos sociales (al modo de las 
abejas o las hormigas), pero están condena-
das a encontrarse en los mismos lugares 
(donde hay una fruta en descomposición, por 
ejemplo). Telefoneo al Centro de Biología 
Molecular, hablo con Manolo Calleja. Le pre-
gunto si las moscas duermen y me dice que no, 
pero que tienen un ciclo circadiano, de 
manera que su actividad disminuye en fun-
ción de la luz. Le pregunto también por qué la 
realidad no está llena de moscas, pese a que se 
reproducen en una progresión geométrica, 
casi exponencial, y me explica que viven en un 
medio muy peligroso. Les gusta el vinagre, por 
ejemplo, que es simultáneamente un ali-
mento fantástico y una trampa mortal, a la que 
con frecuencia quedan pegadas por las patas 
y las alas. A menos que sean muy jóvenes, no 
logran despegarse y mueren. Les encanta el 
vino también, pero se ahogan en él. La selec-
ción natural, en el caso de la Drosophila, y 
dado que su hábitat deviene con frecuencia en 
su tumba, es atroz. Las frutas en descomposi-
ción son como pantanos de los que resulta 
difícil salir si te hundes, sobre todo a partir de 
cierta edad. A todo esto hay que añadir la can-
tidad ingente de depredadores (lagartijas, 
pájaros, arañas, etcétera) en cuyos estómagos 
pueden caer. Cuando una especie pone 
muchos huevos, añade Calleja, es porque las 
posibilidades de éxito son pocas. Compensan 
a base de cantidad las altas tasas de mortali-
dad. La parte maldita, me digo, recordando el 
célebre título de Bataille, es decir, la cantidad 
de individuos que han de sacri) carse para que 
unos pocos salgan adelante. El éxito, en todos 
los órdenes de la vida, debe su existencia al 
fracaso, así que menos 
humos. 
Continuamos hablando. 
Le digo que Catalina y 
Pruden han envejecido. 
Le enumero los síntomas 
y le parecen normales. “A 
partir de ahora”, me dice, 
“perderán motilidad y 
observarás un deterioro claro. Quizá se les 
quiebren las alas”. Manolo Calleja habla sin 
darse cuenta del daño que me hace. Yo he 
visto salir a esta hembra del huevo, la he obser-
vado en su fase de alien, astutamente incrus-
tada en el cuerpo de una larva; la he visto 
emerger como una reina del capullo. He visto 
cómo desplegaba sus alas. La he visto copular, 
volar, saltar, poner huevos. Es una crueldad 
que hablemos de su vejez apenas a los 20 días 
de su nacimiento. Me dice también –y esto me 
rompe el corazón– que al hacerse viejas se 
guen dos líneas: la somática y la germinal. La 
somática, identi) cada con el cuerpo, con el 
individuo concreto, no sirve para otra cosa 
que para transmitir la información germinal, 
que es lo que interesa a la ciencia. El único 
objeto del soma, del cuerpo, es dar continui-
dad a la línea germinal. Una vez agotada su 
función, perece, convirtiéndose en una cás-
cara vacía. Me pareció que se trataba de una 
división semejante a la del alma y el cuerpo, 
pero con fundamento.
He aquí algunos fragmentos de mi diario:
Día 20 de junio. Catalina y Pruden han 
cumplido ocho días. Pasan mucho tiempo 
en la base del habitáculo, alrededor del 
pellizco de levadura. La base de agar está 
llena de huevecillos y de larvas
Día 24 de junio. Pruden ha cortejado a 
Catalina durante horas sin resultado alguno. 
Cada vez que intentaba montarla, ella se 
deshacía de él con golpes enormemente e) -
caces de las patas traseras.
Día 25 de junio. Decido cambiarles la ali-
mentación. Sustituyo la levadura que me 
han proporcionado en el laboratorio por un 
pedazo de manzana que se empieza a des-
componer enseguida. Catalina y Pruden, 
como si reconocieran sus orígenes biológi-
cos, se pasan el día sobre la manzana. Es evi-
dente que disfrutan con ella más que con la 
levadura. Llamo al laboratorio y me dicen 
que es normal. Antiguamente les prepara-
ban una papilla de manzana y plátano. Pero 
la levadura resultó más higiénica.
Día 26 de junio. El trozo de manzana está 
lleno de larvas que hacen túneles en su inte-
rior. Decido cambiarlo por razones de 
higiene (de mi higiene), tirando a la basura 
todo ese proyecto biológico en marcha.
Día 30 de junio. Catalina y Pruden cum-
plen hoy 18 días de vida. Son dos insectos 
ancianos. El abdomen de Pruden se ha vuelto 
prácticamente negro y el de Catalina se ha 
oscurecido mucho. Apenas vuelan o saltan, 
sólo caminan, aunque con mucho nervio. El 
vientre de Catalina continúa hinchado y su 
producción de huevos sigue siendo muy alta. 
Pruden la corteja con menos virulencia, quizá 
con más escepticismo y sin muchos resulta-
dos. Comprendo que he hecho una cosa atroz: 
he hecho un matrimonio de moscas, lo que en 
la naturaleza jamás habría sucedido. Las mos-
rista bacteriológico o algo semejante. Las 
dejé en casa, pues, con todo preparado, y a la 
vuelta seguían bien.
Pasaba el tiempo, y en esa vida pequeña, 
como hecha a escala, reconocía yo los dife-
rentes tramos de la mía: cuando era un 
embrión, cuando era una especie de gusano, 
cuando era niño, cuando fui joven… Llevaba 
una especie de diario de Catalina (hoy ha 
hecho esto, hoy ha hecho lo otro), de modo 
que al contar su vida relataba inevitable-
mente, y en lo que tengo de mosca (un 60%, 
dicen), parte de la mía. Recordé cuando yo 
mismo era capaz de correr incansablemente 
todo el día, cuando me subía a los árboles, 
cuando volaba con la imaginación, cuando 
descubrí el sexo, cuando lo redescubrí, 
cuando fui aceptado, cuando fui rechazado, 
cuando llegaron los primeros dolores de 
espalda, las primeras goteras… El empeño de 
Catalina en poner huevos, en reproducirse 
fuera de sí idéntica a sí misma, era el mismo 
que ponía yo en colocar una palabra detrás 
de la otra sobre la hoja en blanco. Cada pala-
bra era un huevecillo. Catalina tenía una 
vida mucho más creativa que la de Pruden. 
Fabricaba los huevos en dos grandes ovarios 
situados en el interior del abdomen (de ahí 
su tamaño), los hacía descender por el con-
ducto vaginal, los fecundaba antes de que 
salieran con una porción del esperma cedido 
por Pruden y almacenado en su espermateca, 
buscaba el lugar adecuado para depositarlos, 
de forma que las larvas nadaran al salir en la 
abundancia… Prudencio, en cambio, se limi-
taba a ser un mero proveedor de esperma. Si 
no estaba comiendo, cortejando o copu-
lando (y copulaba poco por las razones seña-
ladas), permanecía ocioso. Pensé entonces 
que el hecho de escribir o de pintar o de hacer 
esculturas nos convierte a los hombres, en 
cierto modo, en hembras. Tal vez, pensé, 
creamos para escapar de la condición acce-
soria del macho, de su función subordinada, 
de su existencia gris.
Por cierto, que la visión de una vida tan 
breve, pero que en el fondo era una réplica 
de la mía, me hizo comprender por qué a 
Ginés Morata no le interesaban las moscas 
concretas: porque una mosca concreta (y 
quizá un hombre concreto) no es nada. “Un 
hombre solo, una mujer, así, contados de 
uno, son como polvo, no son nada, no son 
nada”, dice Paco Ibáñez en una hermosa 
canción cuya letra debemos a José Agustín 
Goytisolo. En la biología clásica, me explicó, 
a la hora de estudiar una especie se distin-
EN ESA VIDA PEQUEÑA 
RECONOCÍA YO LOS 
TRAMOS DE LA MÍA
PENSÉ VOLAR CON ELLAS, 
PERO TEMÍ QUE ME LAS 
REQUISARAN EN LA T-4
FAMILIA NUMEROSA. La ‘Drosophila’ produce una generación cada 10 
días. En la imagen vemos a ‘Catalina’ bien aplicada en poner un huevo. 
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alga marina ! uorescente al objeto de que las 
células enfermas brillen y se distingan al 
microscopio con una claridad sorprendente. 
Esta técnica está resultando enormemente 
útil para observar el modo en que una célula 
patológica se separa del conjunto al que per-
tenece y se interna en la zona sana del orga-
nismo para colonizarlo.
También hay moscas 
llamadas “salvajes”, aun-
que viven desde hace 
miles de generaciones 
en cautividad. Los ances-
tros de algunas de estas 
moscas llevan 80 años en 
distintos laboratorios del 
mundo (los cientí) cos se 
las intercambian). A 25 
grados centígrados, la 
Drosophila produce una 
generación cada 10 días, 
por lo que, aunque se 
denominen de ese modo, 
ninguna es estrictamen te 
salvaje.
‘Catalina’ y ‘Pruden’ 
proceden de la estirpe de 
las salvajes. Ya hemos 
explicado cómo eran sus 
huevos. Entre las 0.00 y 
las 22.00, desde la puesta, 
se produce el desarrollo 
embrionario, cuyo pro-
ceso, observado al microscopio, resulta 
espectacular por la velocidad a la que se 
divide el núcleo. A las 22.00 sale una larva de 
primer estadio que dura 24 horas. La larva, 
semitransparente, es bellísima, parece una 
lágrima viva. Como no tiene otra función 
que la de comer, posee dos mandíbulas muy 
desarrolladas que devoran sin descanso el 
paisaje. Por lo demás, y dado su destino, sólo 
posee aparato digestivo y respiratorio. Su 
crecimiento es tan rápido que a las 24 horas 
de salir del huevo tiene que cambiar de 
camisa. Aparece entonces la larva de 
segundo estadio, que dura 24 horas más y da 
lugar a la de tercer estadio, que vive otro 
tanto. Llegado ese momento, la larva busca 
un lugar seco (se retira a meditar, como el 
que dice), donde su camisa se endurece, 
convirtiéndose en una suerte de capullo de 
color caramelo, semitransparente. A partir 
de este instante los tejidos larvarios se degra-
dan y la mosca, tras cuatro días de medita-
ción, se convierte en un insecto adulto. 
Observado al microscopio, el capullo deja 
ver en su interior las distintas partes del ani-
mal: sus llamativos ojos (enormes y de un 
rojo bermellón intensísimo), su tórax, su 
abdomen, sus alas plegadas. Gracias a la 
paciencia y a los cuidados de Manolo Calleja, 
pude observar a Catalina (y a Pruden) en 
cada uno de esos estadios, todos ellos admi-
rables, aunque ninguno tan extraordinario 
como el del alumbramiento. Si la naturaleza 
fuese sabia de verdad, sonaría una música 
de violines cada vez que sucede. Y es que, 
llegada que fue la hora, Catalina humedeció 
con una sustancia procedente de su trompa 
los bordes de una especie de opérculo 
situado en uno de los extremos del pupario, 
de modo que la puerta se abrió y ella asomó 
la cabeza, luego el tórax, con sus tres pares 
de patas que se agitaban en el aire con la ele-
gancia de otras tantas batutas de un director 
de orquesta. Y tras sacar el tórax, ayudán-
dose de esas hermosas extremidades, se des-
prendió ) nalmente del capullo (muy ceñido 
al abdomen) con los movimientos con los 
que Kate Moss se habría quitado una combi-
nación de nailon pegada al cuerpo. Fue un 
momento glorioso.
Pero hay en todo este proceso breve-
mente descrito una historia de terror de la 
que conviene dar cuenta, y es que la mosca no 
es, como cabría suponer, el resultado del 
desarrollo de la larva. La larva y la mosca son 
dos seres distintos. La mosca, podríamos 
decir, es un alien incrustado en el cuerpo de 
la larva, a cuyas expensas crece. La larva 
muere cuando la mosca ha alcanzado el desa-
rrollo adecuado. Y otra cosa: las diferentes 
partes de la mosca aparecen en el cuerpo de 
la larva separadas, como las piezas de un 
mecano. Vemos por un lado la cabeza; por 
otro, el tórax (dividido en dos mitades simé-
tricas); por otro, el abdomen, y así de forma 
sucesiva. Cuando todas estas partes han 
madurado separadas entre sí, se unen de 
forma misteriosa, se pegan, se articulan y 
aparece el conjunto fabuloso llamado mosca, 
en el que no es posible sin embargo hallar 
señales de las costuras. Cada una de esas pie-
zas recibe el hermoso nombre de “disco ima-
ginal”. Cada disco imaginal es un saco de 
células que en su momento darán lugar a los 
ojos, a las antenas, a las alas, etcétera. La espe-
ci) cidad de estos discos es tal que si tomára-
mos el disco imaginal del ojo de una larva y lo 
trasplantáramos a la región orgánica de otra 
correspondiente al abdomen, la mosca resul-
tante tendría un ojo en el vientre. Hay en 
todos los laboratorios del mundo muchas 
moscas con ojos en el vientre. Lo estremece-
dor es que ese ojo es capaz de fabricar termi-
naciones nerviosas que llegan al cerebro. Los 
cientí) cos creen que esos ojos desubicados 
ven, aunque ignoran cómo organiza el cere-
bro la información correspondiente. 
Pero yo no permití que hicieran ningún 
experimento con Catalina (ni con Pruden). 
Los separamos del conjunto y los pusimos 
en dos receptáculos distintos donde perma-
necieron solos hasta el cuarto día de vida. 
Entonces los unimos y asistí a la primera de 
sus cópulas, muy ardiente si pensamos que 
normalmente sienten la necesidad de copu-
lar al poco de abandonar el capullo. Cuatro 
días en la vida de una mosca (y si tenemos en 
cuenta que viven un mes) son muchos años 
en la vida de un hombre. Yo iba cada poco al 
laboratorio, para ver cómo se desarrollaba 
Catalina. Si no me era posible ir, telefoneaba 
a Manolo Calleja, que me ponía al tanto de 
los progresos existenciales de Catalina y 
Pruden. Las moscas estaban bien, siempre 
estaban bien, pero yo las echaba de menos 
(a Catalina especialmente), de modo que 
cuando cumplieron 10 días de vida decidí 
llevármelas a casa. Me compré una lupa de 
gran potencia y me pasaba las horas muertas 
observándolas ir de un sitio a otro en el inte-
rior del recipiente, cuya comida cambiaba 
de forma regular. Dos días más tarde tuve 
que volver con ellas al laboratorio para que 
Daniel Sánchez-Alonso, el fotógrafo, obtu-
viera unas imágenes, lo que no me gustó 
nada porque hubo que dormirlas y luego 
llevó lo suyo despertarlas (creí que las había-
mos matado). Luego me tuve que ir a Barce-
lona un par de días. Al principio decidí lle-
vármelas, pero me dio miedo que me las 
requisaran en la T-4 y me acusaran de terro-
cas no son insectos sociales (al modo de las 
abejas o las hormigas), pero están condena-
das a encontrarse en los mismos lugares 
(donde hay una fruta en descomposición, por 
ejemplo). Telefoneo al Centro de Biología 
Molecular, hablo con Manolo Calleja. Le pre-
gunto si las moscas duermen y me dice que no, 
pero que tienen un ciclo circadiano, de 
manera que su actividad disminuye en fun-
ción de la luz. Le pregunto también por qué la 
realidad no está llena de moscas, pese a que se 
reproducen en una progresión geométrica, 
casi exponencial, y me explica que viven en un 
medio muy peligroso. Les gusta el vinagre, por 
ejemplo, que es simultáneamente un ali-
mento fantástico y una trampa mortal, a la que 
con frecuencia quedan pegadas por las patas 
y las alas. A menos que sean muy jóvenes, no 
logran despegarse y mueren. Les encanta el 
vino también, pero se ahogan en él. La selec-
ción natural, en el caso de la Drosophila, y 
dado que su hábitat deviene con frecuencia en 
su tumba, es atroz. Las frutas en descomposi-
ción son como pantanos de los que resulta 
difícil salir si te hundes, sobre todo a partir de 
cierta edad. A todo esto hay que añadir la can-
tidad ingente de depredadores (lagartijas, 
pájaros, arañas, etcétera) en cuyos estómagos 
pueden caer. Cuando una especie pone 
muchos huevos, añade Calleja, es porque las 
posibilidades de éxito son pocas. Compensan 
a base de cantidad las altas tasas de mortali-
dad. La parte maldita, me digo, recordando el 
célebre título de Bataille, es decir, la cantidad 
de individuos que han de sacri) carse para que 
unos pocos salgan adelante. El éxito, en todos 
los órdenes de la vida, debe su existencia al 
fracaso, así que menos 
humos. 
Continuamos hablando. 
Le digo que Catalina y 
Pruden han envejecido. 
Le enumero los síntomas 
y le parecen normales. “A 
partir de ahora”, me dice, 
“perderán motilidad y 
observarás un deterioro claro. Quizá se les 
quiebren las alas”. Manolo Calleja habla sin 
darse cuenta del daño que me hace. Yo he 
visto salir a esta hembra del huevo, la he obser-
vado en su fase de alien, astutamente incrus-
tada en el cuerpo de una larva; la he visto 
emerger como una reina del capullo. He visto 
cómo desplegaba sus alas. La he visto copular, 
volar, saltar, poner huevos. Es una crueldad 
que hablemos de su vejez apenas a los 20 días 
de su nacimiento. Me dice también –y esto me 
rompe el corazón– que al hacerse viejas se 
guen dos líneas: la somática y la germinal. La 
somática, identi) cada con el cuerpo, con el 
individuo concreto, no sirve para otra cosa 
que para transmitir la información germinal, 
que es lo que interesa a la ciencia. El único 
objeto del soma, del cuerpo, es dar continui-
dad a la línea germinal. Una vez agotada su 
función, perece, convirtiéndose en una cás-
cara vacía. Me pareció que se trataba de una 
división semejante a la del alma y el cuerpo, 
pero con fundamento.
He aquí algunos fragmentos de mi diario:
Día 20 de junio. Catalina y Pruden han 
cumplido ocho días. Pasan mucho tiempo 
en la base del habitáculo, alrededor del 
pellizco de levadura. La base de agar está 
llena de huevecillos y de larvas
Día 24 de junio. Pruden ha cortejado a 
Catalina durante horas sin resultado alguno. 
Cada vez que intentaba montarla, ella se 
deshacía de él con golpes enormemente e) -
caces de las patas traseras.
Día 25 de junio. Decido cambiarles la ali-
mentación. Sustituyo la levadura que me 
han proporcionado en el laboratorio por un 
pedazo de manzana que se empieza a des-
componer enseguida. Catalina y Pruden, 
como si reconocieran sus orígenes biológi-
cos, se pasan el día sobre la manzana. Es evi-
dente que disfrutan con ella más que con la 
levadura. Llamo al laboratorio y me dicen 
que es normal. Antiguamente les prepara-
ban una papilla de manzana y plátano. Pero 
la levadura resultó más higiénica.
Día 26 de junio. El trozo de manzana está 
lleno de larvas que hacen túneles en su inte-
rior. Decido cambiarlo por razones de 
higiene (de mi higiene), tirando a la basura 
todo ese proyecto biológico en marcha.
Día 30 de junio. Catalina y Pruden cum-
plen hoy 18 días de vida. Son dos insectos 
ancianos. El abdomen de Pruden se ha vuelto 
prácticamente negro y el de Catalina se ha 
oscurecido mucho. Apenas vuelan o saltan, 
sólo caminan, aunque con mucho nervio. El 
vientre de Catalina continúa hinchado y su 
producción de huevos sigue siendo muy alta. 
Pruden la corteja con menos virulencia, quizá 
con más escepticismo y sin muchos resulta-
dos. Comprendo que he hecho una cosa atroz: 
he hecho un matrimonio de moscas, lo que en 
la naturaleza jamás habría sucedido. Las mos-
rista bacteriológico o algo semejante. Las 
dejé en casa, pues, con todo preparado, y a la 
vuelta seguían bien.
Pasaba el tiempo, y en esa vida pequeña, 
como hecha a escala, reconocía yo los dife-
rentes tramos de la mía: cuando era un 
embrión, cuando era una especie de gusano, 
cuando era niño, cuando fui joven… Llevaba 
una especie de diario de Catalina (hoy ha 
hecho esto, hoy ha hecho lo otro), de modo 
que al contar su vida relataba inevitable-
mente, y en lo que tengo de mosca (un 60%, 
dicen), parte de la mía. Recordé cuando yo 
mismo era capaz de correr incansablemente 
todo el día, cuando me subía a los árboles, 
cuando volaba con la imaginación, cuando 
descubrí el sexo, cuando lo redescubrí, 
cuando fui aceptado, cuando fui rechazado, 
cuando llegaron los primeros dolores de 
espalda, las primeras goteras… El empeño de 
Catalina en poner huevos, en reproducirse 
fuera de sí idéntica a sí misma, era el mismo 
que ponía yo en colocar una palabra detrás 
de la otra sobre la hoja en blanco. Cada pala-
bra era un huevecillo. Catalina tenía una 
vida mucho más creativa que la de Pruden. 
Fabricaba los huevos en dos grandes ovarios 
situados en el interior del abdomen (de ahí 
su tamaño), los hacía descender por el con-
ducto vaginal, los fecundaba antes de que 
salieran con una porción del esperma cedido 
por Pruden y almacenado en su espermateca, 
buscaba el lugar adecuado para depositarlos, 
de forma que las larvas nadaran al salir en la 
abundancia… Prudencio, en cambio, se limi-
taba a ser un mero proveedor de esperma. Si 
no estaba comiendo, cortejando o copu-
lando (y copulaba poco por las razones seña-
ladas), permanecía ocioso. Pensé entonces 
que el hecho de escribir o de pintar o de hacer 
esculturas nos convierte a los hombres, en 
cierto modo, en hembras. Tal vez, pensé, 
creamos para escapar de la condición acce-
soria del macho, de su función subordinada, 
de su existencia gris.
Por cierto, que la visión de una vida tan 
breve, pero que en el fondo era una réplica 
de la mía, me hizo comprender por qué a 
Ginés Morata no le interesaban las moscas 
concretas: porque una mosca concreta (y 
quizá un hombre concreto) no es nada. “Un 
hombre solo, una mujer, así, contados de 
uno, son como polvo, no son nada, no son 
nada”, dice Paco Ibáñez en una hermosa 
canción cuya letra debemos a José Agustín 
Goytisolo. En la biología clásica, me explicó, 
a la hora de estudiar una especie se distin-
EN ESA VIDA PEQUEÑA 
RECONOCÍA YO LOS 
TRAMOS DE LA MÍA
PENSÉ VOLAR CON ELLAS, 
PERO TEMÍ QUE ME LAS 
REQUISARAN EN LA T-4
FAMILIA NUMEROSA. La ‘Drosophila’ produce una generación cada 10 
días. En la imagen vemos a ‘Catalina’ bien aplicada en poner un huevo. 
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propia vida. Bien podríamos decir que la 
vida de las moscas es un mapa, una repre-
sentación a escala de la de los hombres.
La desaparición de ‘Catalina’ ha provo-
cado en mí, si no tristeza, cierta perplejidad. 
Tenía que fallecer, desde luego, y por estas 
fechas, pero la vida sin ella está más vacía. Sin 
exagerar, claro, pues no hay dolor, no hay 
duelo, no hay sufrimiento. De hecho, he tra-
tado de imaginar qué efecto habría producido 
esta muerte en mí si Catalina hubiera tenido 
el tamaño de un perro, incluso de un perro 
pequeño. Hay una rela-
ción increíble entre la 
masa somática y la ener-
gía sentimental. Una 
masa pequeña produce 
sentimientos pequeños. 
¿Dónde se encuentra la 
frontera en la que des-
aparece la empatía? La 
mosca, sin duda, es una 
de esas fronteras. La 
mosca es una vida llevada 
al límite. La mosca es 
Marte. ¿Seremos Marte 
nosotros para alguien?
He salido al jardín 
con el cilindro de plástico 
y lo he abierto. El día era 
excepcionalmente lumi-
noso, dorado. El césped y 
las hojas de la hiedra, así 
como las uvas de la parra, 
emitían, desde tonalida-
des diferentes, un res-
plandor insólito. En el 
aire se agitaban multitud 
de insectos. Las abejas y 
las avispas libaban. Las arañas tejían sus telas. 
Los peces, en el estanque, buscaban las lar-
vas de los mosquitos. La tortuga absorbía los 
rayos del sol como un agujero negro. Los 
seres humanos leían el periódico. Era her-
moso vivir, aunque la vida fuera absurda, 
quizá por eso. Pensé que para estas pobres 
moscas mías que vivían desde hacía miles de 
generaciones en un laboratorio, la experien-
cia de la naturaleza podría resultar semejante 
a la de la ingestión de un ácido. Y así debió de 
ser, porque se resistían a abandonar los bor-
des del recipiente, como si se encontraran 
aturdidas o asombradas por el espectáculo 
de la naturaleza. Tuve que sacudir el frasco 
para que cayeran. Con las moscas vivas des-
aparecieron también los cadáveres de Cata-
lina y Pruden. Dos cadáveres diminutos, 
como los de ustedes o el mío cuando llegue el 
momento. Todo depende de la escala.
Ha sido ésta una de las experiencias más 
luminosas de mi vida. Gracias, moscas. P
patas, funcionan con escasa coordinación, 
como las de un trípode con las articulacio-
nes rotas. ¿Reúma? ¿Artritis? No tengo ni 
idea. Lo cierto es que la pobre se sostiene a 
duras penas sobre la pared del cilindro de 
plástico, que recorre de forma errática. Su 
abdomen continúa sin embargo hinchado, 
como si sus ovarios continuaran fabricando 
huevos a un ritmo industrial.
Día 5 de julio. Catalina ha muerto esta 
noche. Al despertarme descubrí su cadáver 
en el fondo del cilindro de plástico, cerca del 
de Pruden. Un matrimonio pequeño y 
difunto, muy oscuro. Entre los dos reunían 
12 patas, 4 alas, dos pares de ojos, dos tórax, 
dos abdómenes… No tuvieron otras perte-
nencias que las somáticas. Han dejado sin 
embargo una herencia germinal fabulosa. Y 
es que a las dos horas de descubrir el cadáver 
de Catalina, el habitáculo comenzó a 
poblarse de nuevas moscas, procedentes de 
las larvas descendientes de ella misma. Me 
pareció un milagro, una coincidencia asom-
brosa. Conté 12 moscas nuevas, ágiles, vita-
les, idénticas a sus padres, que en 24 horas 
comenzarían a poner sus propios huevos. 
Creced y multiplicaos, tal es el único man-
dato con el que venimos al mundo, aunque 
ignoramos de quién procede. ¿Por qué esta 
necesidad, este empuje que no cesa ni en las 
condiciones más adversas que quepa imagi-
nar? Viendo pasar las generaciones de mos-
cas a esta velocidad, se relativiza mucho la 
abandonan, se vuelven sucias, prescinden de 
sus hábitos higiénicos.
Día 1 de julio. Ha muerto Pruden. Lo des-
cubrí por la mañana en la base de la jaula, 
boca arriba. Me pareció que movía un poco 
las patas. Tomé la lupa, lo observé durante un 
rato y asistí a su agonía. Pereció con naturali-
dad, sin muchos aspavientos. Advertí enton-
ces que la levadura estaba un poco seca, por 
lo que la mojé con una gota de agua. Luego 
introduje un pedazo de manzana en el cilin-
dro. La manzana, pensé, podría restituir los 
niveles de humedad al tiempo de animar a 
Catalina, que en apariencia se encuentra 
bien. Todavía es capaz de trepar hasta el 
techo por las paredes del receptáculo. Su 
vientre sigue perdiendo color, pero continúa 
lleno de vida. He telefoneado a Manolo Calle-
 ja y me ha dado el pésame (por Pruden).
Día 2 de julio. He observado durante 
horas a Catalina y apenas se limpia ya con 
ese gesto tan característico de las moscas 
(pasándose las patitas por la cabeza). Espero 
que no tenga ácaros. El ácaro de la mosca del 
vinagre mide 0,1 milímetros (el 10% aproxi-
madamente del tamaño de ella). Cabría pen-
sar que se trata de un individuo simple, pero 
nada más lejos. Lo he visto al microscopio y 
se trata de un arácnido absolutamente com-
plejo, como usted o como yo. Cumple una 
función esencial en la eliminación de dese-
chos, pero personalmente preferiría no 
tenerlos en casa. 
Día 3 de julio. Hoy, a la cuatro de la 
madrugada, me desperté sudando, víctima 
de una premonición, como cuando le ocurre 
una desgracia a un ser querido. Mi familia 
estaba bien, por lo que fui corriendo a mi 
cuarto de trabajo. Catalina continuaba viva, 
aunque muy envejecida. A veces, víctima de 
la fuerza de la gravedad, se precipita desde 
las paredes del cilindro al fondo del recep-
tácu lo. Entonces efectúa un vuelo muy corto, 
pero desesperado, y vuelve a caer. Pasa 
mucho tiempo sobre el pedazo de manzana, 
donde no ha dejado de poner huevos. Por la 
mañana, al observarla atentamente, com-
probé que había perdido parte de la pigmen-
tación de los ojos. Me sobrecoge la idea de 
que cada día de su vida equivalga a varios 
años de la mía. No he sacado el cadáver de 
Prudencio para no alterar el ecosistema. 
Tampoco parece molestarle.
Día 4 de julio. ¡Horror! Me ha parecido 
advertir que a Catalina le faltaba la pata 
delantera izquierda. ¿Se les caerán las patas 
a las moscas como a nosotros el pelo? Por 
fortuna, en una segunda revisión se la he 
encontrado, pero estaba escondida entre su 
tórax y su cabeza de tal modo que parecía 
faltar. Tengo en todo caso la impresión de 
que no la utiliza. En cuanto al resto de las 
DESCUBRÍ SU CADÁVER 
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CILINDRO DE PLÁSTICO
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les, idénticas a sus padres, que en 24 horas 
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dato con el que venimos al mundo, aunque 
ignoramos de quién procede. ¿Por qué esta 
necesidad, este empuje que no cesa ni en las 
condiciones más adversas que quepa imagi-
nar? Viendo pasar las generaciones de mos-
cas a esta velocidad, se relativiza mucho la 
abandonan, se vuelven sucias, prescinden de 
sus hábitos higiénicos.
Día 1 de julio. Ha muerto Pruden. Lo des-
cubrí por la mañana en la base de la jaula, 
boca arriba. Me pareció que movía un poco 
las patas. Tomé la lupa, lo observé durante un 
rato y asistí a su agonía. Pereció con naturali-
dad, sin muchos aspavientos. Advertí enton-
ces que la levadura estaba un poco seca, por 
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introduje un pedazo de manzana en el cilin-
dro. La manzana, pensé, podría restituir los 
niveles de humedad al tiempo de animar a 
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bien. Todavía es capaz de trepar hasta el 
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vientre sigue perdiendo color, pero continúa 
lleno de vida. He telefoneado a Manolo Calle-
 ja y me ha dado el pésame (por Pruden).
Día 2 de julio. He observado durante 
horas a Catalina y apenas se limpia ya con 
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(pasándose las patitas por la cabeza). Espero 
que no tenga ácaros. El ácaro de la mosca del 
vinagre mide 0,1 milímetros (el 10% aproxi-
madamente del tamaño de ella). Cabría pen-
sar que se trata de un individuo simple, pero 
nada más lejos. Lo he visto al microscopio y 
se trata de un arácnido absolutamente com-
plejo, como usted o como yo. Cumple una 
función esencial en la eliminación de dese-
chos, pero personalmente preferiría no 
tenerlos en casa. 
Día 3 de julio. Hoy, a la cuatro de la 
madrugada, me desperté sudando, víctima 
de una premonición, como cuando le ocurre 
una desgracia a un ser querido. Mi familia 
estaba bien, por lo que fui corriendo a mi 
cuarto de trabajo. Catalina continuaba viva, 
aunque muy envejecida. A veces, víctima de 
la fuerza de la gravedad, se precipita desde 
las paredes del cilindro al fondo del recep-
tácu lo. Entonces efectúa un vuelo muy corto, 
pero desesperado, y vuelve a caer. Pasa 
mucho tiempo sobre el pedazo de manzana, 
donde no ha dejado de poner huevos. Por la 
mañana, al observarla atentamente, com-
probé que había perdido parte de la pigmen-
tación de los ojos. Me sobrecoge la idea de 
que cada día de su vida equivalga a varios 
años de la mía. No he sacado el cadáver de 
Prudencio para no alterar el ecosistema. 
Tampoco parece molestarle.
Día 4 de julio. ¡Horror! Me ha parecido 
advertir que a Catalina le faltaba la pata 
delantera izquierda. ¿Se les caerán las patas 
a las moscas como a nosotros el pelo? Por 
fortuna, en una segunda revisión se la he 
encontrado, pero estaba escondida entre su 
tórax y su cabeza de tal modo que parecía 
faltar. Tengo en todo caso la impresión de 
que no la utiliza. En cuanto al resto de las 
DESCUBRÍ SU CADÁVER 
EN EL FONDO DEL 
CILINDRO DE PLÁSTICO
43EL PAÍS SEMANALBIOGRAFÍA DE UNA MOSCA
GINÉS Y ‘CATALINA’. El equipo de Ginés Morata, premio Príncipe de 
Asturias 2007 por sus estudios, y ‘Catalina’, en la fl or de su existencia. 
662 Vidas al límite.indd   42-43 22/07/2008   18:35:43

Hoy hace diez años, 
José María Aznar abandonó 
La Moncloa. Tenía 51. Era un parado 
de lujo. Ahora lidera FAES, el primer 
laboratorio de ideas español; imparte 
conferencias por todo el mundo; asesora 
a media docena de multinacionales… 
Gana 20 veces más que cuando era jefe 
del Ejecutivo. Esta es la historia de un 
decenio como expresidente del hombre 
que unifi có la derecha española. 
“Uno puede dejar la política, 
pero la política nunca 























La revolución de la quinua Viaje a Bolivia, principal exportador mundial
Damon Albarn“Como artista es importante ser un ‘outsider”







El 13 de abril de 2004, hoy hace 10 años, José María Aznar celebró su 
último Consejo de Ministros, se despidió de los gatos, empaquetó sus 
cosas y abandonó el palacio de la Moncloa, donde había vivido desde el 3 
de mayo de 1996. Tenía 51 años, estaba en su mejor momento profesional 
y ya era un parado de lujo. Un jarrón chino. Estaba convencido de que 
nunca sería nada más importante de lo que había sido, presidente del 
Gobierno, pero también de que tenía una nueva vida por delante. En esta 
década, Aznar ha colocado a su laboratorio de ideas, FAES, en el primer 
puesto de España, colaborado con universidades estadounidenses, 
dado conferencias y asesorado a multinacionales. Ha ganado mucho 
dinero y estilizado su físico. Esta es su historia contada en parte por él.
EN PORTADA
P O R  Jesús Rodríguez 
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Dos horas diarias de ejercicio. Carrera de 
14 kilómetros; series de velocidad de 40, 60 
y 80 metros; 600 abdominales con lastre en 
los tobillos en series de 100. Pesas, golf, pá-
del. Con la misma voluntad de hierro con 
que ha esculpido sus abdominales durante 
esta última década se enfrentó José María 
Aznar a su retiro de la política con solo 51 
años, en el mejor momento de su vida pro-
fesional. El 13 de abril de 2004 abandonaba 
el palacio de la Moncloa y se convertía en 
expresidente. Un parado de lujo. Una ﬁ gura 
aún extraña e incómoda en España que un 
día deﬁ nió felizmente otro jefe del Ejecutivo 
cesante, Felipe González, como un “jarrón 
chino”: “Somos como grandes jarrones chi-
nos en apartamentos pequeños. No se reti-
ran del mobiliario porque se supone que son 
valiosos, pero están todo el rato estorbando”.
José María Aznar está de buen humor. Da 
la mano con un impulso estilo Nuevo Mundo. 
Muestra una hospitalidad razonable. Esta-
mos en su territorio. Se reﬁ ere a su interlocu-
tor por el nombre, aunque no le apea el usted. 
Sonríe camuﬂ ando su mirada bajo unas cejas 
como tizones: “Ya me dirá en qué le puedo 
ayudar”. Nueva sonrisa. Buena señal en un 
hombre al que los que le conocen caliﬁ can 
(sin excepción) como seco, tímido y reser-
vado. “Tiene un problema de comunicación, 
siempre parece cabreado; es más cómo dice 
las cosas que lo que realmente dice”, nos 
han advertido. “Odia las conversaciones 
intrascendentes y, sobre todo, los cotilleos”, 
comentan. “Se toma todo a pecho; vive la po-
lítica con pasión, sufre por España, y en ese 
espacio carece de sentido del humor”, recal-
can. “Un día leyó que los emperadores habla-
ban poco, despacio y bajito, y se quedó con 
esa copla”, describe Miguel Ángel Rodríguez, 
ex secretario de Estado de Comunicación y 
amigo personal de la familia, “así concibe 
Aznar la seriedad y responsabilidad del lugar 
que ocupa. Sobre todo en contraposición al 
gracejo andaluz de Felipe González. Y mejor 
que no se haga el gracioso: nunca funciona”.
Otros (todos responsables del PP durante 
sus dos legislaturas y que exigen anonimato) 
escalan más alto en sus caliﬁ cativos a propó-
sito del personaje hasta áspero, antipático o, 
incluso, pagado de sí mismo. Cada uno atesora 
su particular anécdota. En una ocasión se cru-
zó con dos de sus ministros en el Congreso y 
no les dirigió ni una mirada: “¿Crees que sabe 
que somos miembros de su Gobierno?”, le pre-
guntó uno a otro con sorna. Un tercer miem-
bro del Ejecutivo recuerda un viaje a su lado 
hasta Chile, donde no abrió la boca durante 
las 14 horas de vuelo: “Solo soltó gruñidos y 
onomatopeyas”. Son recurrentes las descrip-
ciones sobre sus espesos silencios. Algunos 
de los miembros de sus gabinetes describen 
con terror las miradas de reproche del césar, 
elevando la vista por encima de sus gafas; y 
el completo mutismo que se 
hizo en la mesa del Ejecu-
tivo ante la inminencia de 
apoyar la invasión de Irak, 
en la primavera de 2003, 
una decisión personal y per-
soniﬁ cada en Aznar “para 
sacar a España del rincón de 
la historia”. “Nadie puso una 
pega; no se escuchó ni una 
mosca”, jura un exministro. 
Dos de sus exministras fa-
voritas, Esperanza Aguirre 
y Ana de Palacio, dan las 
últimas pinceladas a ese re-
trato de autoridad incontes-
table. Para la primera, “en el 
mundo no me ha impresio-
nado nadie: Juan Pablo II, la 
reina Isabel, el Dalái Lama. 
Nadie. Solo me impresiona 
Aznar. Y cuando él me ha 
encargado algo, no he osado 
discutirle”. Para la segunda, 
“es que el presidente manda 
como Dios; los hay más altos 
y simpáticos, con más idio-
mas y máster, pero cuando 
él manda, nadie replica”.
Aznar, consumidor com-
pulsivo de poesía, y con 
una clara predilección por 
la Generación del 98 y su 
análisis de la “tragedia de 
España”, prefiere definir 
su carácter con un adjetivo 
más lírico: “Intimista”. Se 
ha referido en alguna oca-
sión a esa renuencia a ex-
hibir sus emociones como 
“su huerto privado”. Sin em-
bargo, en sus dos últimos 
tomos de memorias (y van 
seis) se desnuda y describe como alguien 
sensible, serio, coherente, sereno, ambicioso, 
aglutinador de todo lo que estaba a la dere-
cha de la izquierda y necesario para este país; 
como un ﬁ no crítico cultural, lector incansa-
ble, buen conversador, esforzado deportista, 
amante de la familia, amigo de los animales y 
cautivado por la naturaleza; proclive a perdo-
nar y dispuesto a cambiar España de acuerdo 
a su particular idea de cómo debía ser. Y qué 
papel debía representar en el mundo. Aun-
que fuera a costa de abrazar incondicional-
mente a la Administración de Bush y acabar 
de un plumazo con dos décadas de consenso 
en política exterior. Aznar no se considera ni 
de lejos un conservador. Ni un inmovilista. 
Eso, según su entorno, se lo deja a Mariano 
Rajoy. Él se siente un regeneracionista. Edu-
cado políticamente a través de sus lecturas 
de historia de la decadencia de España desde 
el siglo XVI.
A lo largo de los seis tomos editados por 
ZPara Aznar, “las cosas en política tienen que tener continuidad. No se puede empezar de cero cada cuatro años, en cada legislatura”
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aparecido en un solo Comité Ejecutivo Nacio-
nal. Está pero no está. Se ha ido pero no se ha 
ido del todo. Nadie le puede acusar de meterse 
directamente en las decisiones de Rajoy, ni 
moverle la silla. Si hubiese querido, lo hubie-
ra hecho en el congreso de Valencia, en 2008, 
cuando Mariano había perdido frente a Zapa-
tero por segunda vez y era más vulnerable. Po-
día haber calentado la cabeza a Esperanza para 
que se batiera con Rajoy. Y no movió un dedo. 
Pero cuando abre la boca, tiene un estilo que… 
parece que está siempre dando instrucciones 
al partido. Es un equilibrio muy raro”.
Para otro miembro de su vieja fontanería, 
“Aznar quiso ser De Gaulle. El general impreg-
nó en solo 10 años a las derechas francesas 
con sus ideas (patriotismo, republicanismo, 
idealismo, estatismo, antiamericanismo, tra-
dicionalismo cultural y modernización tec-
nológica), y esas derechas se mantienen en 
esa sintonía desde hace medio siglo. Nadie se 
atreve a poner en solfa el gaullismo en Fran-
cia. A Aznar le hubiera gustado algo similar 
en España. Y por eso interpreta el atentado 
del 11-M como un intento de acabar con su 
legítimo legado ideológico. Y hoy comienza 
a intuir que su obra se está hundiendo”. En 
el Partido Popular corre una frase que repe-
tirán varios de sus miembros a este perio-
dista: “Tras la victoria de Rajoy por mayoría 
absoluta, hemos matado al padre”. Hay otra 
reﬂ exión en el mismo sentido: “El partido tie-
ne más poder que nunca. Más cargos públicos 
para repartir que nunca. Más mamandurria 
que nunca. Nadie con un puesto público va 
a reivindicar a Aznar. Y si se atreve, lo hace 
con un ojo puesto en la dirección nacional; 
con un ojo puesto en el poder. Por si acaso”. 
Cuando le comento a Aznar la inscripción 
que han grabado sobre la tumba de Adolfo 
Suárez (“La concordia fue posible”) y le pre-
gunto cómo querría pasar a la historia, qué 
inscripción pondría en su panteón, se queda 
helado; luego, desasosegado, y al ﬁ nal mas-
culla: “Yo, de lápida, nada, y de inscripciones, 
menos. No quiero ni tumba, ni panteón, ni 
pasar a la historia, ni nada de nada. Uno ini-
cia proyectos para que otros los sigan. Lo im-
portante en política es una continuidad que 
se cimiente en ideas, convicciones y valores. 
Que no haya bandazos. Las cosas en política 
tienen que tener una continuidad y no empe-
zar de cero cada cuatro años. Así nos ha ido en 
España con esos cortes históricos”.
–¿El Gobierno actual sigue el proyecto que 
usted inició?
–Hablemos de otra cosa.
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Planeta (su grupo de comunicación de con-
ﬁ anza, no solo en lo editorial, también a tra-
vés de sus medios participados: Antena  3, 
Onda Cero y La Razón), Aznar deja claro que 
no se arrepiente de nada. Considera que hizo 
un buen trabajo al frente del Ejecutivo entre 
1996 y 2004, y que la historia no le ha hecho 
justicia. Lo conﬁ rma sin atisbo de dudas en 
su segundo libro, editado en 2005: “Estoy con-
vencido de que, en líneas generales, salió bien, 
y habría salido perfectamente de no ser por 
los ataques del 11 de marzo”.
De las conversaciones con varios de sus 
colaboradores más íntimos se deduce que 
Aznar tenía detallado en su bloc azul cómo 
quería que fuera España. Especialmente, tras 
conseguir mayoría absoluta en su segunda 
legislatura en 2000. A partir de ese momento, 
intentó correr más que el destino. Incluso con 
el nombramiento a dedo de Mariano Rajoy (en 
teoría, el más continuista y 
aznarista de sus barones) 
como sucesor. La realidad 
puso las cosas en su sitio. 
Para uno de sus antiguos 
hombres de confianza en 
La Moncloa (cuyas declara-
ciones están trufadas con 
reﬂ exiones de otros de sus 
antiguos colaboradores más 
cercanos), “su proyecto era a 
50 años; contaba con todas 
las piezas y le encajaban. 
Tenía una visión histórica y 
geopolítica de España, pero 
solo ocho años para llevarla 
a cabo, porque había jurado 
que se iría tras dos manda-
tos. Y de esa circunstancia, 
de esa falta de tiempo, llega 
la vertiginosa aceleración 
de decisiones erróneas en su 
segunda legislatura (2000-
2004): la boda faraónica de 
su hija, la candidatura de 
su mujer al Ayuntamiento 
de Madrid, la recuperación 
militar de Perejil, la entrada 
acelerada en la guerra de 
Irak. No disponía de tiem-
po. Y avanzar y reﬂ exionar 
simultáneamente es impo-
sible. Y menos si nadie te lle-
va la contraria”. Para otro de 
sus colaboradores, “cuando 
llega el momento de mar-
charse, en abril de 2004, su 
proyecto está sin concluir. Y 
pasa algo extraño: se va pero 
no se va. Está convencido de 
que otros deben seguir esa 
hoja de ruta trazada por él. 
Principalmente en asuntos 
como ETA o en su concep-
ción de España. Aznar visualiza el PP como 
su obra; él ha reunido a todo el centro-dere-
cha y lo ha conducido hasta el poder. Y eso es 
innegable. Y de esa forma ha mantenido una 
enorme capacidad de interferencia en las ﬁ las 
populares. Ha intentado seguir orientando la 
política del partido, pero, al tiempo, se ha inhi-
bido de la vida diaria de la organización. No ha 
ZEntre los dirigentes del PP corre una frase: “Tras la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, hemos matado al padre”
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Sus amigos (José María Fidalgo, ex secre-
tario general de CC OO; Pío Cabanillas, ex mi-
nistro portavoz y cuyo padre fue una especie 
de coach del futuro presidente antes de serlo; 
o su asesor de política internacional, Rafael 
Bardají, con el que desde que dejó la presi-
dencia ha dado varias vueltas al mundo) di-
cen que ese aire adusto que adopta es un puro 
mecanismo de autodefensa, una forma de 
autoaﬁ rmación; que Aznar gana en el cuerpo 
a cuerpo, en las distancias cortas; y entonces, 
con paciencia, puede llegar a ser un interlo-
cutor leído, ameno y hasta entrañable, y, por 
supuesto, adicto al Real Madrid. “Pero nunca 
esperes un gran abrazo de su parte o un elogio 
desmesurado, le cuesta mucho arrancar”, ex-
plica Cabanillas. “Estuvo rodeado de mucha 
adulación”, explica Fidalgo. “Y se trata de ha-
blarle como a una persona y de que él hable 
como una persona, no como un dios”. 
“Sabrá usted que es el primer periodista de 
EL PAÍS que se sienta en ese sofá en 14 años. 
Es todo un acontecimiento”, me comenta 
José María Aznar.
–Bueno, a ver si se anima y le vemos más 
a menudo…
–Je, je, je.
Hoy puede ser el gran día. Acaba de llegar 
de Polonia, da una charla en Madrid a miem-
bros de la derecha europea (les ha advertido 
de los peligros del proceso secesionista en el 
Viejo Continente, exhortado a apostar por el 
atlantismo y conﬁ rmado: “Voy a ser perseve-
rante en la defensa de los valores en los que 
creo”) y se marcha a la carrera a Israel (uno 
de sus destinos políticos favoritos y de cuyo 
grupo de apoyo público es un miembro acti-
vo, a través de Friends of Israel, la organiza-
ción a favor del Estado hebreo que promovió 
en 2010, y también de su participación en el 
American Israel Public Aﬀ airs Committee 
 –AIPAC–, un destacado lobby que trabaja ante 
el Congreso estadounidense y la Casa Blanca).
A continuación, volará a Estados Unidos: 
el lugar donde se encuentra más cómodo y re-
conocido; donde mantiene una relación cor-
dial con el matrimonio Clinton, familiar con 
el clan Bush, fructífera económicamente con 
los Vulcanos (el antiguo equipo de Bush) y sus 
empresarios colindantes, e ideológicamente a 
salvo junto a los miembros del ala más dura del 
Partido Republicano, como Marco Rubio, Mitt 
Romney, Jon Huntsman, la familia Díaz-Ba-
lart, John Bolton, Newt Gingrich o Ileana 
Ros-Lehtinen. Allí tiene su particular El Do-
rado, entre Washington y Miami. Dos puntos 
clave para inﬂ uir en el continente americano.
Pasa 200 días al año fuera de España y 
recorre 400.000 kilómetros. Da clases como 
distinguished fellow (profesor distinguido) 
en la Universidad Johns Hopkins desde 2011, 
dirige un par de centros de estudios trasat-
lánticos con especial atención en Latinoa-
mérica, dicta conferencias 
muy bien pagadas, escribe 
libros, asesora (al menos) 
a cinco multinacionales 
(mineras, eléctricas, de co-
municación, servicios lega-
les, y auditoría y servicios 
profesionales), participa en 
media docena de grupos de 
presión y think tank y abre 
puertas. Gana mucho di-
nero. Más que nunca en la 
existencia de este discreto 
inspector de Hacienda que 
aspiró a personificar a la 
austera y sacriﬁ cada clase 
media castellana. Lo recal-
caba en 2000: “Los libros es 
lo único que van a heredar 
mis hijos. De mi padre solo 
heredé seriedad, honradez 
y una biblioteca; no se de-
dicó a amasar fortunas. Los 
Aznar ricos no tienen que 
ver conmigo”.
Aunque sus ingresos 
se han multiplicado por 20 
desde aquellos viejos tiem-
pos de La Moncloa; aun-
que su sociedad familiar 
Famaztella (con la que el 
matrimonio Aznar-Botella 
canaliza sus ingresos por 
libros y conferencias) ha lo-
grado alcanzar un patrimo-
nio de más de 2,2 millones 
de euros; aunque cobra no 
menos de 200.000 euros 
anuales por cada asesoría, 
40.000 por conferencia, 
75.000 como expresidente, 
y se acaba de comprar una 
mansión de un par de millo-
nes en la zona más noble de 
Marbella (su descanso del guerrero, ejercicio 
de buena mañana, paseo con los perros por 
la playa, lectura de tarde, golf al caer el sol y 
cenas con amigos hasta no más de la media-
noche), continúa incidiendo en lo duro que es 
salir adelante y lo difícil que está la economía 
doméstica: “Me cuesta mucho ganarme hon-
radamente la vida y pago hasta el último de 
mis impuestos”, recalca. Fernando Villalonga, 
diplomático, exsecretario de Estado para la 
Cooperación Internacional y persona cerca-
na a Ana Botella, conﬁ rma que “aunque viven 
con más desahogo que nunca, siguen pensan-
do, viviendo y vistiendo como la clásica fami-
lia de clase media acomodada madrileña, en 
eso no han cambiado desde que estaban en 
Logroño a ﬁ nales de los setenta. En su casa se 
sigue comiendo lo mismo que hace 25 años”.
En el sector oﬁ cial del Partido Popular, 
toda la intensa actividad académico-empre-
sarial de Aznar se observa de soslayo y se re-
sume con acidez: “El presidente, a sus cosas, 
N
laboratorio de ideas y plataforma política 
“de Aznar y para Aznar” que construyeron a 
su medida sus jóvenes turcos neoliberales en 
1989 (bajo la batuta del diputado Miguel Án-
gel Cortés) y ha cumplido en estos 10 últimos 
años a la perfección su papel de altavoz de las 
ideas y refugio moral y logístico de Aznar, des-
de una semana más tarde de abandonar la pre-
sidencia del Gobierno (el 13 de abril de 2004). 
Para entrar aquí hay que sortear un segundo 
control de acceso que se activa con la huella. 
La seguridad de Aznar es notoria. En el portal 
nos hemos topado con cuatro escoltas de su 
servicio de protección (dirigido y ﬁ nanciado 
desde el palacio de la Moncloa) charlando de 
fútbol y vacaciones en torno al Peugeot 607 
oﬁ cial del presidente, del mismo tono maren-
go que sus ternos de las grandes ocasiones.
No hay que olvidar que ETA planeó acabar 
con su vida al menos cuatro veces y una de 
ellas, el 19 de abril de 1995, estuvo a punto de 
conseguirlo: reventó su Audi V8 en el centro 
de Madrid; acabó con la vida de Margarita 
González Mansilla, de 73 años, y provocó una 
veintena de heridos. “La obsesión de Aznar 
siempre fue ETA, y ETA siempre estuvo ob-
sesionada con él. Quisieron matarle incon-
tables veces, era su enemigo más encarniza-
do”, analiza un antiguo responsable de los 
servicios de inteligencia. “De ahí su progre-
siva convicción de que todos los terrorismos 
eran lo mismo (desde Palestina hasta el País 
Vasco y desde Colombia hasta Manhattan) y 
que no había que darles ni agua, ni nada que 
negociar ellos; su aproximación a las tesis de 
los halcones israelís y los neocon, sobre todo 
después de la Segunda Intifada (2000) y los 
atentados de las Torres Gemelas (2001), y su 
consiguiente distanciamiento de los árabes”.
Ese análisis del terrorismo como ene-
migo implacable lo remachaba Aznar en su 
segundo libro biográﬁ co, Retratos y perﬁ les, 
de 2005: “Ya nadie puede llamarse a engaño. 
Todos los terrorismos son iguales. No hay 
heroicidad, ni épica, ni romanticismo en el 
recurso a la violencia contra personas ino-
centes”. ¿Cómo marcó políticamente al pre-
sidente del Gobierno haber sido víctima de 
un atentado? Para Javier Rupérez, embajador 
en Washington entre 2000 y 2004, amigo de 
Aznar y también objetivo de ETA, que le man-
tuvo secuestrado un mes, en 1979, “mis valo-
raciones del terrorismo no están unidas a mi 
experiencia como víctima. Y como yo, Aznar 
no está condicionado por ese hecho. No pesó 
nunca en su toma de decisiones en materia de 
seguridad. A Aznar nadie tiene que ex-
39
a sus negocios”. Para decir a continuación en 
relación con lo anterior: “Su tiempo político 
ha pasado. Se merece un descanso”. Cuando 
le pregunto a Aznar si se siente solo dando 
tantas vueltas al planeta, contesta: “Las cosas 
son como son. Hay que trabajar duro. Y claro 
que me gustaría tener muchas veces una per-
sona a mi lado… Quiero decir… a mi mujer…”. 
La sonrisa se convierte por primera vez en risa 
y pone cara de chico travieso.
Su despacho no es muy grande; blanco, 
desnudo, cartesiano, con un escritorio mo-
derno ordenado a conciencia, algún grabado, 
espesos estores y una gruesa moqueta color 
crema que amortigua las pisadas como un si-
lenciador. La luz es tenue. Estamos solos. En 
su burbuja madrileña. Entre estas cuatro pa-
redes conﬂ uyen sus dos personalidades: pre-
sidente de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales (FAES) y expresidente del 
Gobierno (el Estado paga 
una parte del alquiler y los 
gastos de esta oﬁ cina). Con 
la primera, básicamente, 
extiende sus ideas (no tiene 
sueldo en esta fundación, ni 
tampoco en sus apariciones 
académicas), con la segun-
da hace caja. Un agente de 
celebrities que tiene en su 
nómina a varios exjefes de 
Gobierno explica: “En el 
fondo, lo que importa a los 
antiguos mandatarios es 
que no se olviden de ellos; 
son más ególatras que ava-
riciosos. De hecho, solo 
cobran un tercio de las con-
ferencias que pronuncian. 
Y en España suelen darlas 
gratis. Quieren seguir inﬂ u-
yendo, contar en el mundo, 
no solo forrarse. ¿Y cómo lo 
hacen? Facturando por con-
ferencias, asesorías y libros, 
y montando con esa ﬁ nan-
ciación una estructura de 
apoyo personal: un equipo 
de comunicación, de escri-
tores de libros y conferen-
cias, de gente que te lleve 
la agenda y la página web… 
El que mejor lo ha hecho en 
España ha sido Aznar mon-
tando FAES. Ha sido metó-
dico hasta para planiﬁ car su 
retirada. En FAES incluso le 
llevan a cabo su sitio online 
(http://www.jmaznar.es/es). 
Sin embargo, está muy le-
jos en ingresos de Blair, que 
factura con su compañía 
Tony Blair Associates más 
de 30 millones de euros al 
año, o Clinton, que cobra hasta 200.000 euros 
por conferencia. El gran mercado de Aznar 
está en Estados Unidos. Mientras, Felipe Gon-
zález (que nunca se puso a aprender inglés) es 
una gran estrella en Latinoamérica, y Zapate-
ro está comenzando a cultivar ese territorio”.
Pocos están autorizados a acceder a esta 
zona privada del cuartel general de FAES, el 
N 
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plicarle lo que es el terrorismo, el sufrimiento 
que provoca, pero no es decididamente an-
titerrorista porque hayan intentado matarle 
cuatro veces. No es una persona traumatizada 
por ese hecho. Lo hemos hablado algunas ve-
ces. Ninguno de los dos lo estamos”.
Contiguo al limbo de Aznar en FAES hay 
una sala de reuniones que cumple las fun-
ciones de museo del aznarismo. Aquí están 
gran parte de los 5.000 libros que reunió en La 
Moncloa y sacó de allí la primera semana de 
abril de 2004, tras la derrota en las elecciones 
frente a Rodríguez Zapatero (“He procurado 
estar lo más ocupado posible con el traslado 
de la casa, hasta llegar a ilusionarme. He em-
paquetado, trasladado y transportado muchas 
cosas, sobre todo libros, cajas, papeles; prepa-
rando la casa y preparando el despacho de la 
fundación”, anotaba en su diario en aquellos 
días). En esta sala hay además recuerdos, tro-
feos (de gusto dudoso) y fotografías. Un vis-
tazo al vuelo: Aznar con el Rey, Juan Pablo II, 
Margaret Thatcher, Tony Blair, Bill Clinton, 
Fraga y George W. Bush. Hay cartas enmar-
cadas con membrete de Downing Street y de 
la Casa Blanca, esta última autograﬁ ada por 
Bush que concluye con un “God bless Spain”; 
imágenes con los soldados españoles en Irak, 
de la bandera española ondeando en la isla 
de Perejil y de Aznar vestido de minero en los 
yacimientos de oro de Pueblo Viejo, en Re-
pública Dominicana, propiedad de Barrick, 
una empresa minera canadiense vinculada a 
los Bush en la que presta sus servicios como 
asesor. Otro recuerdo que le gusta mostrar es 
una enorme fotografía nocturna tomada por 
un satélite espía de Estados Unidos de las dos 
Coreas, donde la del Sur (capitalista) aparece 
cubierta de luces y en la del Norte (comunista) 
no brillan más que unas candelas en torno a su 
capital, Pyongyang. Un regalo del secretario 
de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld, 
uno de los halcones de la Administración de 
Bush responsables de la intervención en Irak.
En la otra ala de este inmueble de FAES, 
oculto en un ediﬁ cio moderno e impersonal 
del madrileño barrio de Salamanca, se hace 
la luz y uno se topa con los 40 empleados (una 
mezcla de técnicos, académicos y activistas) 
que trabajan en este centro de pensamiento 
conservador, el número 60 del mundo y el 
primer think tank político de nuestro país. Su 
misión, organizar discretos seminarios y fo-
ros de discusión política; campus de verano 
en España y Latinoamérica para jóvenes en 
su longitud de onda ideológica; proporcio-
nar cursos de formación a los cuadros del PP; 
editar libros, papeles y revistas en formato 
convencional y electrónico propagando sus 
análisis y creencias; extender una red de con-
tactos con la poderosa nebulosa de fábricas 
de ideas de la derecha planetaria, y propor-
cionar munición ideológica al PP y también 
una visión estratégica para 
que, a partir de ese embrión, 
construya sus propuestas. 
“En FAES se circula con las 
luces largas, mirando le-
jos. De forma abierta, me-
ditada y con tiempo; sin la 
presión diaria de las polí-
ticas del Gobierno o de la 
disciplina de la militancia 
del partido”, resume Jaime 
García-Legaz, secretario de 
Estado de Comercio y an-
tiguo número dos de FAES.
El primer reto de Aznar 
al abandonar La Moncloa 
el 13 de abril de 2004 y ate-
rrizar en la calle de Juan 
Bravo fue conseguir que su 
laboratorio superara a las 
fundaciones del PSOE; que 
se coronara como el think 
tank más poderoso del país. 
Un ejemplo más de la avi-
dez competitiva de Aznar, 
que de niño se cogía unos 
rebotes tremendos cada 
vez que perdía un partido 
de fútbol o balonmano en 
el colegio del Pilar. “Vamos 
a ser los primeros”. Así se 
lo exigió a sus más directos 
colaboradores, aún impac-
tados por los sucesos del 11 
al 14 de marzo de 2004 (192 
muertos en el atentado más 
sangriento de la historia de 
España y unas elecciones 
perdidas inopinadamen-
te), a las diez de la mañana 
del 20 de abril de 2004. Los 
miembros de ese mínimo 
equipo, que había ﬁ chado 
en los últimos meses de su 
presidencia para que reinventaran FAES, for-
maban parte de su guardia pretoriana ama-
mantada en el Gabinete de La Moncloa: Ja-
vier Fernández-Lasquetty, Javier Zarzalejos, 
Alberto Carnero, Jaime García-Legaz y Rafael 
Bardají. El resto de su dispositivo más próxi-
mo cruzó el Rubicón y se puso a disposición 
de Rajoy. A alguno no se lo ha perdonado.
Cumplido aquel objetivo de conducir a 
FAES a la cima, Aznar tiene hoy intención 
de ir más lejos: convertirla en el primer think 
tank de Latinoamérica. Un territorio donde 
pretende inocular sus particulares “princi-
pios, ideas y valores” ultraliberales en eco-
nomía, atlantistas en política exterior y con-
servadores en el plano de las costumbres, y 
formar cuadros en esa dirección ideológica 
desde Chile hasta México, como una alterna-
tiva al “socialismo del siglo XXI”, de inspira-
ción chavista, y al régimen de los Castro en 
Cuba: sus bestias negras en aquella región del 
mundo. Un continente donde se le odia o se le 
–¿Que consiste en…?
–Paciencia, prudencia y perseverancia. 
Pero me hace mucha gracia: es que parece 
que uno es el único que habla mal inglés en 
este país y que todos los españoles se manejan 
como nativos de Oxford o Cambridge.
–¿Y usted lo habla como si fuera de Oxford 
o de Cambridge?
–A mitad de camino. Yo soy centrista. Je, 
je, je.
Frente a la puerta del recóndito centro de 
operaciones del presidente en FAES están los 
despachos de dos diputados que han perma-
necido a su lado contra viento y marea; dos 
aznaristas irreductibles: Cayetana Álvarez de 
Toledo e Ignacio Astarloa. Ella, historiadora 
por Oxford y más tarde periodista junto a Pe-
dro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos, 
es la encargada del área internacional; Astar-
loa, producto de la factoría de Jaime Mayor 
Oreja, es responsable del área constitucional 
(centrada básicamente en el terrorismo de 
ETA y los asuntos territoriales focalizados en 
Cataluña). Este es el área de la Fundación que, 
con su discurso inamovible, causa más dolo-
res de cabeza en el Gobierno de Rajoy. Junto 
al sanctasanctórum de Aznar está también el 
cubículo del asistente personal, pagado por 
el Estado, al que tiene derecho por el estatu-
to de los expresidentes: Germán Alcayde, su 
sombra, el guardián de su móvil y sus pape-
les, un treintañero proveniente de la factoría 
de Nuevas Generaciones del PP en Madrid. 
Alcayde sigue la tendencia de ayudantes de 
Aznar desde que lo fue el que hoy es su yer-
no, Alejandro Agag: joven, atildado y profun-
damente neoliberal. A los cuatro anteriores 
(además de Agag, Antonio López Istúriz, se-
cretario general del Partido Popular Europeo; 
Pablo Arias, eurodiputado y yerno de Manuel 
Pizarro, y Pablo Casado, diputado y cercano a 
Esperanza Aguirre), su paso junto al presiden-
te les supuso un trampolín personal y político. 
Entre el área privada de FAES y la de tra-
bajo diario está el despacho del número dos 
de la fundación, Javier Zarzalejos, de 53 años, 
un curioso personaje, culto, discreto, buen co-
nocedor de la Administración y con idiomas, 
que atracó como hombre para todo en el en-
torno de Aznar con el cargo de secretario ge-
neral de la Presidencia en 1996 (responsable 
de la seguridad, protocolo, desplazamientos, 
logística y administración de La Moncloa), y 
pronto se iba a convertir en una pieza clave en 
el asesoramiento al presidente en torno al con-
ﬂ icto vasco. Zarzalejos llegaría a ser uno de los 
tres enviados por Aznar (junto a Pedro 
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venera. Para extender sus ideas y, sobre todo, 
para inﬂ uir en sus dirigentes, FAES edita cada 
dos años América Latina: una agenda de liber-
tad, que supone un particular análisis de la si-
tuación en los países de habla hispana desde 
el punto de vista del expresidente. Además, 
Latinoamérica, a través de la participación de 
Aznar en el think tank estadounidense Atlan-
tic Council; en su posición como miembro de 
la Escuela de Estudios Internacionales Paul 
H. Nitze, de la Universidad Johns Hopkins 
y, hasta 2010, en la de Georgetown; como 
promotor del Competitiveness Leadership 
Program (destinado a “promover una nueva 
generación de líderes éticos, innovadores y 
socialmente responsables en Iberoaméri-
ca”), y también de su amistad con personajes 
liberal-conservadores de esa región (Álvaro 
Uribe, Alejandro Toledo, Mario Vargas Llosa, 
Nicolás Piñera, Fernando Henrique Cardoso 
o Juan José Daboub), se ha 
convertido en el territorio 
donde el expresidente más 
se está empleando política 
y profesionalmente.
FAES es la fundación 
política española que reci-
be más dinero del Estado 
desde 2008, un acumula-
do de 20 millones de euros 
procedente de los Ministe-
rios de Educación y Asun-
tos Exteriores (una sub-
vención que dobla la de la 
siguiente, la Pablo Iglesias, 
monitorizada por Alfonso 
Guerra), a los que hay que 
sumar otros 12 millones 
en ingresos privados en el 
mismo periodo (la identi-
dad de sus benefactores no 
es pública). Un estudio de 
2012 concluía: “FAES ingre-
sa, vía subvenciones, 9.283 
euros al día desde 2003”. 
Debido a la crisis económi-
ca, las aportaciones públi-
cas se han reducido desde 
ese año casi a la mitad. Por 
el contrario, las privadas 
ya superan el 55% del pre-
supuesto de FAES (en 2013 
ya supusieron más de dos 
millones de euros).
El siguiente reto de Az-
nar aquel triste lunes de 
abril de la despedida del 
poder de hace 10 años fue 
aprender inglés. Como fue-
ra. Iba a ser su herramienta 
de trabajo. Se manejaba en 
un francés correcto, pero su 
inglés era deplorable. Casi 
tanto como el castellano de 
Bush. Comenzó a recibir tres horas de clase 
diarias. Cinco meses más tarde, se atrevía a 
dar su primera conferencia en la Universidad 
de Georgetown, en Washington. Su inglés era 
malo, pero se había soltado el pelo. Hoy es 
más que aceptable.
–¿Cómo logró aprender inglés a los 50?
–Basándome en el método de las tres “pes…”.
A
“Logré aprender 
inglés a los 50 años 
gracias al método 
de las tres ‘pes’: 
paciencia, prudencia y 
perseverancia”
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Arriola y Ricardo Martí Fluxá) para reunirse 
con la cúpula de ETA, en Suiza, en mayo de 
1999. (Nunca ha abierto la boca al respecto). Si 
se le pregunta si considera a FAES la guardia-
na de las esencias del aznarismo dentro del PP, 
contesta: “Yo, desde luego, no me considero 
el guardián de eso que usted llama ortodoxia 
aznarista. En cualquier caso, esta no es una 
fundación del PP, sino vinculada al PP. FAES 
es un impulso intelectual más que una mili-
tancia. La militancia es el PP, y esto no es el PP. 
La relación con el partido es positivamente in-
formal a través del patronato, donde está, por 
ejemplo, María Dolores de Cospedal. Pero no 
tenemos que pedirles permiso para hacer nada. 
Es el presidente Aznar el que ﬁ ja los objetivos. 
Habrá papeles que gusten más y otros menos, 
pero no hay broncas con el partido. Y, desde 
luego, no marcamos el paso al Gobierno en el 
asunto de ETA, o de Cataluña, o de la bajada 
de impuestos: es lo que el PP siempre ha opi-
nado. Otra cosa es que alguno haya cambiado 
de rumbo. Nuestros papeles los conoce de an-
temano La Moncloa y nunca han metido la plu-
ma en ellos. Se envían al presidente Rajoy vía el 
jefe de su gabinete (Jorge Moragas) y se dan por 
enterados. Intentamos prestar un valor añadi-
do al programa y las propuestas del PP. No aspi-
ramos a ser cómodos, pero tampoco echamos 
la bronca. Solo queremos alentar y alertar”.
–¿En qué sentido?
–Por ejemplo, en que tiene que haber una 
derrota política de ETA; no solo policial. Hay 
que desprestigiar su pasado para que no nos 
roben la cartera. Y en nuestra reivindicación 
de que las ideas importan. Hoy los valores se 
están perdiendo por culpa del relativismo, y 
eso es grave. Tiene que haber un consenso 
moral; un consenso prepolítico, que cimiente 
el debate político, del que formen parte valo-
res como la excelencia, la superación perso-
nal, la ejemplaridad y la autoridad.
José María Aznar va elegantemente ataviado 
de profesor. Chaqueta negra de pana muy ﬁ na, 
camisa blanca con gemelos, corbata de lana, 
pantalón oscuro de franela y carísimos zapa-
tos negros de Alden. En la muñeca izquierda, 
un Rolex Submariner. El pelo, abundante, con 
escasas canas y peinado con mimo; sobre el 
labio, un atisbo de bigote ya muy blanco. Es 
un hombre de mediana estatura, muy delgado, 
de manos nudosas y que aparenta una perfec-
ta forma física a sus 61 años. Incluso excesiva. 
La ropa parece quedarle ligeramente holga-
da. “Pretendo una juvenil apariencia dentro 
de una edad razonable”, comenta bromeando. 
Uno de sus escoltas aﬁ rma: “Parece una má-
quina a la que das en un botón para encender-
la por la mañana a las 6.30 y dura todo el día. 
No se cansa nunca. No he visto nada igual”.
–Está hecho usted un ﬁ gurín.
–Bueno, siempre me ha gustado el ejer-
cicio duro; sigo una dieta rígida desde hace 
muchos años y estoy siem-
pre que puedo al aire libre. 
Viajo con mi bolsa de de-
porte. Hago ejercicio donde 
esté. Y, hombre, veo a otros 
de mi generación y estoy 
mejor que ellos. Lo malo es 
cuando ves que la mayoría 
de los que te rodean son ya 
más jóvenes que tú.
–¿Cómo ha logrado su-
perar esa situación de pasar 
de ser todo a ser un jarrón 
chino? 
–No me hable de jarro-
nes, ni chinos ni no chinos. 
El secreto está aquí, en la ca-
beza: no te puedes dejar lle-
var por la melancolía. Yo te-
nía muchas cosas que hacer. 
Muchos intereses. Muchas 
ilusiones. Tenía claro que 
ser presidente del Gobierno 
de mi país era lo más impor-
tante que podría ser en mi 
vida y a partir de ahí tenía 
que construirme una nueva 
existencia. Y demostrar que 
hay una vida después de La 
Moncloa. Y lo he consegui-
do. Tengo mucho trabajo y 
soy razonablemente feliz.
¿A qué se puede dedicar 
un presidente del Gobierno 
de 50 años cuando deja de 
serlo? ¿Es su agenda el acti-
vo más importante que pue-
de ofrecer? El economista 
Antonio Núñez fue profesor 
del IESE, se formó en Har-
vard, ha sido hasta hace 
unos meses director de po-
líticas sociales del Gabinete 
del presidente Rajoy, dirige 
la ﬁ rma de cazatalentos Parangon y es un de-
fensor de las puertas giratorias entre el sector 
público y privado, “siempre que ese traspaso 
se haga con ética y transparencia. En cuanto 
al poder de la agenda y los contactos de los 
ex primeros ministros, hay mucha leyenda. 
No es lo más importante. Un expresidente de 
Gobierno es alguien acostumbrado a tomar 
decisiones; gestionar grandes estructuras de 
poder, equipos de asesores y enormes pre-
supuestos; recibir información solo para sus 
ojos; dirigir negociaciones; interpretar datos 
demoscópicos; crear relaciones; articular sus 
puntos de vista; y, lo que es muy importante 
en una gran corporación, a enfrentarse a si-
tuaciones de crisis, a gestionar la incertidum-
bre y controlar su nivel de estrés. Esas capaci-
dades en la empresa privada valen mucho. Y 
además está la agenda: formar parte del club 
de los ex mandatarios occidentales”.
Aznar planiﬁ có meticulosamente su nue-
va vida ya a lo largo de su segunda legislatura. 
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Con el horizonte de 2004 en su cabeza. Lo pri-
mero, un contrato en 2003 con Planeta por tres 
libros por el que cobró 600.000 euros. Después 
vendría otro contrato con la misma editorial 
por otros tres y un importe similar. Lo segun-
do, un acuerdo con la ﬁ rma estado unidense 
Washington Speakers Bureau (que tiene entre 
sus ﬁ las a Blair y los Bush) para que gestiona-
ran sus conferencias, con unos honorarios 
en torno a los 40.000 euros por hora y media 
de comparecencia (puede hacer 20 al año). 
Lo tercero, su convenio, hasta 2010, con la 
Universidad de Georgetown, situada en Was-
hington, para formar parte de su claustro de 
profesores ilustres (en 2011 ﬁ chó por la  Johns 
Hopkins para dirigir su instituto Atlantic Ba-
sin Initiative). Y lo cuarto, y más importante, 
su ﬁ chaje (ya desde septiembre de 2004) por 
Rupert Murdoch, el magnate del grupo de co-
municación News Corp, como asesor (con un 
sueldo de 10.000 euros men-
suales) y, a partir de 2006 y 
hasta hoy, como consejero 
del grupo (recibe en torno a 
200.000 euros y comparte 
consejo, por ejemplo, con 
John Elkann, presidente de 
Fiat). Murdoch, un gigante 
de la comunicación de ten-
dencias ultraconservadoras 
y dudosas prácticas empre-
sariales, al que conoció por 
mediación de Tony Blair 
(padrino de una de sus hijas) 
y cuya amistad se fortaleció 
por mediación de Alejandro 
Agag, fue un invitado de lujo 
en la boda de este con Ana 
Aznar e, incluso, agasajado 
con un almuerzo privado en 
La Moncloa el mismo día del 
enlace, en el que compartie-
ron mesa con los dirigentes 
latinoamericanos Andrés 
Pastrana (Colombia) y Fran-
cisco Flores (El Salvador).
Tras superar los dos años 
en los que los altos cargos 
cesantes deben abstenerse 
de realizar actividades mer-
cantiles (por la Ley de In-
compatibilidades), Aznar se 
lanzó al mundo de la alta (y 
opaca) asesoría estratégica. 
Entre sus clientes han esta-
do grandes corporaciones 
inmobiliarias con intereses 
en Latinoamérica (JER Part-
ners), compañías del sector 
energético (Falck y Doheny 
Global Group) y fondos de 
capital-riesgo (Centaurus). 
Hoy asesora a Endesa, 
KPMG, DLA Piper y Barrick. Sus honorarios 
estarían (según fuentes del mercado) en tor-
no a los 200.000 euros anuales en cada ﬁ rma. 
Ninguno de los directivos de estas compañías 
conﬁ rman la cifra: “Se trata de contratos pri-
vados de asesoramiento; como no es miembro 
del consejo de administración, no hay que su-
ministrar ese dato al regulador bursátil”.
Había vida después de La Moncloa. Para 
José María Aznar fue un trauma abandonar la 
presidencia del Gobierno. Pero lo había pro-
metido. Y él, como describe un exministro, “es 
de “sostenella y no enmendalla”. Las memo-
rias de su mujer, Ana Botella, Mis ocho años en 
La Moncloa, desprenden un aroma elegiaco 
y pesaroso en torno al ﬁ n del mandato de su 
marido y el abandono de La Moncloa (“don-
de en estos años hemos conseguido hacer un 
hogar con nuestras cosas de siempre”), antes 
incluso de los atentados del 11-M y la derrota 
electoral. Una gran parte del libro de Bote-
lla es una consecución de despedidas desde 
2002: de los Bush y los Blair; de los líderes la-
tinoamericanos y los europeos; del Gobierno 
y el partido; de los jardines y las puestas de sol 
del palacio; de los gatos Manolo, Lucas y Mar-
garita; de las residencias de vacaciones de 
Quintos de Mora y Las Marismillas; y de Figo, 
el corcel del presidente. En 2004, los Aznar 
no querían irse, pero tenían que irse. Como 
comenta un observador de la realidad social 
unido al PP, “Aznar convirtió un titular perio-
dístico de 1994 (la decisión de no estar más 
de dos mandatos en el poder) en una prome-
sa electoral. No tenía vuelta atrás. Incluso le 
buscó una justiﬁ cación histórica: ‘A mí no me 
echará mi partido, como a Thatcher, ni la co-
rrupción, como a Felipe González. Yo saldré 
por la puerta grande’. El problema es que su 
forma de gobernar en la segunda legislatura 
consiguió que al ﬁ nal tuviera que salir solo y 
por la puerta de chiqueros”. 
–¿Se arrepiente de esa decisión de no pre-
sentarse a un nuevo mandato?
–No. La tomé libremente, pensaba así y lo 
medité mucho; pensaba que era bueno para 
mi país y que me quedaba otra vida por vivir. 
Cada cosa tiene su tiempo. Y no hay que so-
brepasarlo. Y de Churchill nos acordamos que 
ganó la II Guerra Mundial, pero nadie se acuer-
da de que luego volvió a ser primer ministro, 
entre 1951 y 1955, y pasó sin pena ni gloria. Yo 
no quería seguir ese camino. Hubo gente que 
me pidió que no me fuera; mucha gente.
–¿Por ejemplo?
–Bill Clinton me dijo un día: “Yo no conci-
bo nada mejor que la Casa Blanca. Si no fuera 
por la limitación de mandatos, habría sido 
presidente toda mi vida. No concibo que te 
vayas sin que te obliguen”. Y lo decía en serio. 
Pero yo estaba convencido de marcharme.
–¿Volverá a la política?
–Tú puedes dejar la política, pero es ella la 
que nunca te deja. Cuando has estado en polí-
tica, te persigue hasta el ﬁ nal; nunca se olvida 
de ti. Hasta el ﬁ nal de tu vida 
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al cuarto día, el zar antidroga de la 
ONU puso los pies encima de una mesita 
baja de la suite 1601 que ocupaba en el hotel 
L’Amitié de Bamako, apoyó la cabeza sobre 
el respaldo del sofá donde tomaba asiento y 
respondió a la pregunta del periodista. 
–¿No se cansa de estar todo el día ha -
blando de drogas y crimen organizado?
–Es que soy un hombre con una misión.
La voz del muecín llamando a la oración 
se colaba por los ventanales de la suite 1601.
El ocaso apagaba los tonos anaranjados de 
la capital de Malí mientras el zar re%exio-
naba en voz alta. “No estoy aquí para ayu-
dar a la gente. Mi propósito no es tan noble. 
Aun así, siento que tengo una especie de 
misión. Hay demasiada maldad en el 
mundo, pero también mucha buena volun-
tad. Creo que podemos movilizar toda esa 
buena voluntad con un mismo objetivo”. 
Los cuatro días que precedieron a esta 
a&rmación fueron una alocada sucesión de 
vuelos, viajes en helicóptero, jeeps y coches
blindados siguiendo la estela de Antonio 
Maria Costa. Una frenética carrera de obs-
táculos con escalas en Senegal, Sierra Leona 
y Malí tras los pasos del enemigo número 
uno mundial del crimen organizado. 
Antonio Maria Costa es un italiano de 68 
años que desde hace ocho dirige la O& cina
de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, en sus siglas en inglés). El 
zar antidroga de la ONU. Un hombre al que 
escuchan mandatarios y expertos policiales 
de todo el mundo. Habla constantemente 
sobre narcotráfico, crimen, corrupción, 
terrorismo. Sobre lo peor de nosotros. Des-
velar la cara oscura de la humanidad es su 
pasión. Su obsesión. Su misión. Lo sabe 
todo sobre las drogas. Producción. Pureza. 
Mercados. Efectos. Asegura no haber pro-
bado jamás una sustancia ilícita. Administra 
información privilegiada sobre los crimina-
les y grupos armados más peligrosos del 
planeta. Ellos le tienen en el punto de mira. 
Y dice no estar preocupado por eso. “Es un 
miedo que no me concierne. Si Dios decide 
que es el & nal del camino, lo aceptaré. Mi 
vida está llena de escoltas que no me permi-
ten ir al baño solo. La última vez que estuve 
en Afganistán, 82 hombres se encargaron de 
mi seguridad. Todos los países a los que 
viajo me brindan protección”. 
En la distancia corta, nadie diría que 
estamos ante alguien que ostenta ese cargo. 
Aficionado a montar a caballo, católico 
practicante, casado y padre de tres hijos 
adoptados que rondan la treintena, su 
aspecto de abuelete afable dista mucho de 
lo que uno espera encontrar en el referente 
mundial de la lucha contra el narcotrá& co y
el crimen organizado. No es ningún James 
Bond. Peina el cabello raleante y grisáceo 
con raya a la izquierda. Viste sencillos y des-
garbados trajes de corte y confección. Ma -
neja una voz cascada con soltura en cinco 
idiomas. Cuando no lleva puestas las Ray-
Ban de pera, parapeta sus ojos extremada-
mente fotosensibles con unas gafas de cris-
tales cuadrados sin montura que le otorgan 
un aspecto de experimentado cirujano. Al 
&n y al cabo, su labor consiste en abrir con 
bisturí las carnes del mal en la Tierra. 
Llegó a Viena en mayo de 2002 para 
hacerse cargo de la sede de UNODC tras
recibir una llamada del entonces secretario 
general de Naciones Unidas, Kofi Annan. 
“Tardé un par de meses en decidirme”,
recuerda Costa. “Estaba a punto de perder 
un 51% del sueldo de mi anterior empleo. 
Hoy gano unos 12.000 euros netos mensua-
les. ¿Por qué yo? Creo que 
Kofi me eligió por mis 30 
años de experiencia como 
economista, en los que me 
especialicé en procesos 
socioeconómicos internacio-
nales y en el estudio de los 
mecanismos del lavado de 
dinero e inversiones”. Tras 
un primer mandato de cua-
tro años, obtuvo la prórroga
en el cargo y fue posterior-
mente refrendado por el 
sucesor de Annan al frente 
de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon. En mayo de este año 
terminará su segundo man-
dato y abandonará el puesto. 
Hemos conseguido acompa-
ñarle en una de sus últimas 
misiones como zar antidroga de la ONU: 
constatar los resultados de la lucha contra el 
narcotrá&co en África Occidental, donde se 
desarrolla la denominada ruta africana de la 
cocaína en tránsito hacia Europa.
El primer encuentro con el ‘zar’ tiene 
lugar a las ocho de la mañana de un lunes de 
mediados de febrero en el vestíbulo del 
hotel Meridien de Dakar (Senegal), donde 
asiste a una conferencia ministerial sobre 
trá&co de estupefacientes. Le acompañan 
Walter Kemp, un canadiense de 40 años que 
aparenta 10 menos y que escribe sus discur-
sos; Alexander Schmidt, responsable de ges-
tionar los 15 millones de dólares de presu-
puesto de la o& cina de UNODC en África 
Y








Policías y militares de Sierra Leona se 
disponen a prender fuego a un alijo de más 
de 700 kilos incautados de cocaína. Abajo, 
el ‘zar’ antidroga comprueba en Irán la 
interceptación de una partida de opio afgano.
Occidental, y Aisser Al-Hafedh, coordina-
dora en la sede de Viena del programa de 
UNODC en la misma región. Como de cos-
tumbre, Costa agotará a todos los que le 
siguen. Corta a sus interlocutores cuando se 
explayan. Cada segundo perdido es un las-
tre para su misión. No para un instante, ni 
para almorzar. “Los delincuentes son muy 
creativos; gran parte de nuestro trabajo con-
siste en correr detrás de ellos”, suele decir.
El ministro español del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, coincidió con el zar en la 
Conferencia Ministerial de Dakar, donde 
alabó el descenso de las aprehensiones de 
droga llevadas a cabo en España durante el 
último año. “En 2009 incautamos 450 tone-
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al cuarto día, el zar antidroga de la 
ONU puso los pies encima de una mesita 
baja de la suite 1601 que ocupaba en el hotel 
L’Amitié de Bamako, apoyó la cabeza sobre 
el respaldo del sofá donde tomaba asiento y 
respondió a la pregunta del periodista. 
–¿No se cansa de estar todo el día ha -
blando de drogas y crimen organizado?
–Es que soy un hombre con una misión.
La voz del muecín llamando a la oración 
se colaba por los ventanales de la suite 1601.
El ocaso apagaba los tonos anaranjados de 
la capital de Malí mientras el zar re%exio-
naba en voz alta. “No estoy aquí para ayu-
dar a la gente. Mi propósito no es tan noble. 
Aun así, siento que tengo una especie de 
misión. Hay demasiada maldad en el 
mundo, pero también mucha buena volun-
tad. Creo que podemos movilizar toda esa 
buena voluntad con un mismo objetivo”. 
Los cuatro días que precedieron a esta 
a&rmación fueron una alocada sucesión de 
vuelos, viajes en helicóptero, jeeps y coches
blindados siguiendo la estela de Antonio 
Maria Costa. Una frenética carrera de obs-
táculos con escalas en Senegal, Sierra Leona 
y Malí tras los pasos del enemigo número 
uno mundial del crimen organizado. 
Antonio Maria Costa es un italiano de 68 
años que desde hace ocho dirige la O& cina
de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, en sus siglas en inglés). El 
zar antidroga de la ONU. Un hombre al que 
escuchan mandatarios y expertos policiales 
de todo el mundo. Habla constantemente 
sobre narcotráfico, crimen, corrupción, 
terrorismo. Sobre lo peor de nosotros. Des-
velar la cara oscura de la humanidad es su 
pasión. Su obsesión. Su misión. Lo sabe 
todo sobre las drogas. Producción. Pureza. 
Mercados. Efectos. Asegura no haber pro-
bado jamás una sustancia ilícita. Administra 
información privilegiada sobre los crimina-
les y grupos armados más peligrosos del 
planeta. Ellos le tienen en el punto de mira. 
Y dice no estar preocupado por eso. “Es un 
miedo que no me concierne. Si Dios decide 
que es el & nal del camino, lo aceptaré. Mi 
vida está llena de escoltas que no me permi-
ten ir al baño solo. La última vez que estuve 
en Afganistán, 82 hombres se encargaron de 
mi seguridad. Todos los países a los que 
viajo me brindan protección”. 
En la distancia corta, nadie diría que 
estamos ante alguien que ostenta ese cargo. 
Aficionado a montar a caballo, católico 
practicante, casado y padre de tres hijos 
adoptados que rondan la treintena, su 
aspecto de abuelete afable dista mucho de 
lo que uno espera encontrar en el referente 
mundial de la lucha contra el narcotrá& co y
el crimen organizado. No es ningún James 
Bond. Peina el cabello raleante y grisáceo 
con raya a la izquierda. Viste sencillos y des-
garbados trajes de corte y confección. Ma -
neja una voz cascada con soltura en cinco 
idiomas. Cuando no lleva puestas las Ray-
Ban de pera, parapeta sus ojos extremada-
mente fotosensibles con unas gafas de cris-
tales cuadrados sin montura que le otorgan 
un aspecto de experimentado cirujano. Al 
&n y al cabo, su labor consiste en abrir con 
bisturí las carnes del mal en la Tierra. 
Llegó a Viena en mayo de 2002 para 
hacerse cargo de la sede de UNODC tras
recibir una llamada del entonces secretario 
general de Naciones Unidas, Kofi Annan. 
“Tardé un par de meses en decidirme”,
recuerda Costa. “Estaba a punto de perder 
un 51% del sueldo de mi anterior empleo. 
Hoy gano unos 12.000 euros netos mensua-
les. ¿Por qué yo? Creo que 
Kofi me eligió por mis 30 
años de experiencia como 
economista, en los que me 
especialicé en procesos 
socioeconómicos internacio-
nales y en el estudio de los 
mecanismos del lavado de 
dinero e inversiones”. Tras 
un primer mandato de cua-
tro años, obtuvo la prórroga
en el cargo y fue posterior-
mente refrendado por el 
sucesor de Annan al frente 
de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon. En mayo de este año 
terminará su segundo man-
dato y abandonará el puesto. 
Hemos conseguido acompa-
ñarle en una de sus últimas 
misiones como zar antidroga de la ONU: 
constatar los resultados de la lucha contra el 
narcotrá&co en África Occidental, donde se 
desarrolla la denominada ruta africana de la 
cocaína en tránsito hacia Europa.
El primer encuentro con el ‘zar’ tiene 
lugar a las ocho de la mañana de un lunes de 
mediados de febrero en el vestíbulo del 
hotel Meridien de Dakar (Senegal), donde 
asiste a una conferencia ministerial sobre 
trá&co de estupefacientes. Le acompañan 
Walter Kemp, un canadiense de 40 años que 
aparenta 10 menos y que escribe sus discur-
sos; Alexander Schmidt, responsable de ges-
tionar los 15 millones de dólares de presu-
puesto de la o& cina de UNODC en África 
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de 700 kilos incautados de cocaína. Abajo, 
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interceptación de una partida de opio afgano.
Occidental, y Aisser Al-Hafedh, coordina-
dora en la sede de Viena del programa de 
UNODC en la misma región. Como de cos-
tumbre, Costa agotará a todos los que le 
siguen. Corta a sus interlocutores cuando se 
explayan. Cada segundo perdido es un las-
tre para su misión. No para un instante, ni 
para almorzar. “Los delincuentes son muy 
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pasado no debe interpretarse automática-
mente como una reducción de la oferta. “Se 
debe a que los alijos vienen menos cargados, 
ya que los narcos intentan minimizar ries-
gos ante la presión que ejercemos. Otros
parámetros como la estabilidad de los pre-
cios no nos permiten hablar de descensos 
en el consumo ni en el trá# co”.
Tras la conferencia ministerial, atrave-
samos Dakar a media tarde junto al zar en
coche o# cial por una autovía que discurre
paralela a la costa atlántica, donde hordas 
de muchachos practican jogging descalzos 
sobre la arena de la playa. Costa aprovecha
para ilustrar su cometido: “El narco cruza 
las fronteras. La policía, en cambio, no está 
autorizada a hacerlo. Mi trabajo consiste en 
poner una mosquitera en la ventana abierta 
de las fronteras para impedir el paso de 
insectos”. Una tarea que requiere exponerse, 
enmendar la plana a mandatarios corruptos 
o pusilánimes ante el delito. Algo así debió 
hacer Antonio Mazzi telli, predecesor de 
Alexander Schmidt al frente de la o# cina de 
UNODC en África Occidental. “Cambié de 
destino a Mazzitelli porque comenzó a sufrir 
amenazas de muerte”, asegura Costa.
Antonio Mazzitelli tiene hoy 46 años y 
es representante regional de UNODC en 
México, Centroamérica y el Caribe, punto 
al rojo vivo en el mapa mundial del narco-
tráfico. Entre enero de 2004 y agosto de 
2009 ocupó el mismo cargo en África Occi-
dental. Hasta que Costa decidió trasladarle. 
“Nuestro trabajo fastidiaba y las amenazas 
llegaron a # nales de 2007”, reconoce Mazzi-
telli. “La ruta africana de la cocaína se gestó 
a principios de 2000. Los narcos colombia-
nos abrían mercado en Europa y atisbaron 
en los países más inestables de África Occi-
dental un buen lugar donde establecer sus 
depósitos. A principios de 2005 viajé a Gui-
nea-Bissau, donde se había descubierto 
una falsa fábrica de pescado que encubría 
trá#co de cocaína. Constaté aquello con las 
autoridades y me dijeron que no podían 
hacer nada. La Policía Judicial operaba sin 
medios. Guinea-Bissau era un Estado sin 
prisión donde no existía certidumbre de la 
pena por los delitos. Otros países de la zona 
también empezaban a convertirse en un 
imán para todo tipo de criminales. El riesgo
era mínimo. La corrupción campaba a sus 
anchas. Si cada hombre tiene un precio, eso
no sólo es cierto en África Occidental: es 
que allí, además, ese precio es muy bajo”. 
Mazzitelli se empeñó en denunciar 
aquella realidad ante la comunidad interna-
cional. Pero, según él mismo admite, “na die 
quería oír hablar de ese lugar del mundo en 
2005; la prioridad mundial seguía siendo el 
terrorismo”. Fue en julio del año pasado,
con la publicación del demoledor informe 
de UNODC sobre los diferentes trá# cos en 
la región, cuando saltaron todas las alarmas. 
Cerca del 27% (unas 40 toneladas) de la co -
caína incautada anualmente en Europa
llega desde Latinoamérica a través de la ruta
africana vía Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra 
Leona, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, 
Cabo Verde, Senegal, Malí y Mauritania. Un
trazado que, como teme un experto en la 
lucha contra el narcotráfico en la zona,
“puede convertirse en el México de Europa si 
la UE no toma cartas en el asunto”. 
Cuatro meses antes de la publicación de 
aquel informe, Guinea-Bissau, uno de los 
países más pobres del mundo, se convertía 
en el ojo del huracán por los asesinatos con-
secutivos del jefe de las Fuerzas Armadas,
Batiste Tagme na Waje, y el presidente, Nino
Vieira. “No puedo a# rmarlo rotundamente,
pero sospecho que esas muertes están rela-
cionadas con el narcotrá#co”, concede Car-
melita Pires, una mujer de 46 años, bajita, 
rechoncha y risueña que hoy vive en Nigeria 
y fue ministra de Justicia en el Gobierno de 
Vieira hasta el magnicidio. “Vieira y Tagme
rivalizaban por el poder. Y me temo que el 
narcotráfico tiene mucho que ver con el 
poder”. Todas las fuentes consultadas cono-
cedoras de la realidad del país comparten las 
sospechas de la ex ministra, que recibió
amenazas de muerte por plantar cara a las 
ma#as. Un funcionario español de Interior 
en Guinea-Bissau –“un lugar donde la 
mierda convive con los cochazos de lujo de 
los narcos latinoamericanos allí instalados”, 
ilustra– asegura que “sin la implicación de 
las autoridades civiles y militares sería impo-
sible el tránsito de droga en Guinea-Bissau y 
en el resto de países de la zona”. 
El sucesor de Carmelita Pires en el Mi -
nisterio de Justicia de Guinea-Bissau es
Mamadou Pires, de 52 años, con el que via-
jamos desde Senegal hasta Sierra Leona a 
bordo de un avión privado por invitación del 
zar de la ONU. “¡Me niego a reconocer que
Guinea-Bissau sea un narco-Estado!”, pro-
clama con indignación el actual ministro a 
21.000 pies de altura. “Nosotros somos vícti-
mas del tráfico de drogas. Tenemos un 
Estado frágil fruto de las consecuencias de la 
guerra civil de los años noventa. No hay con-
trol de fronteras ni del espacio marítimo.
Tengo bajo mi mando a 150 agentes de poli-
cía y 60 jueces, todos ellos mal pagados, sin 
recursos para luchar contra esta amenaza.
Yo no llevo escolta. Es una elección personal. 
Tengo un fusil del calibre 12 en mi casa, don-
 de vivo con mi mujer, por si me atacan”.
Aterrizamos a mediodía en el aero-
puerto de Lunghi (Sierra Leona). El mismo 





DE EUROPA SI LA UE 
NO REACCIONA”
SOBRE EL TERRENO.
El director de la Ofi cina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito visitó la prisión de 
Freetown durante su viaje en febrero a África
Occidental. A la izquierda, presenciando
unas maniobras de la policía de Sierra Leona.
del año 2003 y de las casi 800 del 2004. Lo 
mismo se puede decir de la cocaína, que ha 
pasado de las 50 toneladas anuales inter-
ceptadas durante los años 2003 a 2006, a las 
25 toneladas del año pasado. Hemos incau-
tado muchas menos drogas mientras que 
aumentaban el número de operaciones
policiales y el número de detenidos. Somos 
más e# caces en las tareas de disminución 
de la oferta”, zanjó el ministro.
A pesar de esas cifras, España sigue sien-
 do puerta de entrada de la cocaína y el 
hachís hacia Europa. El Gobierno tiene pre-
visto gastar este año 70 millones de euros, 
más otros 4 de bienes decomisados, para 
luchar contra la droga y el crimen organi-
zado, una tarea en la que participan 10.371 
agentes de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil. Pero además de ser puerta de entrada, 
España encabeza los índices europeos de 
consumo de ambas sustancias, mientras 
que más de 2.000 españoles permanecen 
encarcelados en el extranjero, el 80% de 
ellos por delitos relacionados con el narco-
trá#co. “Y aun así, a los españoles este tema 
se la refan!n"a”, ilustra con datos del último
barómetro del CIS Francisco Migueláñez,
comisario jefe de la Brigada Central de Estu-
pefacientes. “Se concibe como un problema 
intrascendente, inevitable y, lo que es peor, 
invisible. Las nuevas formas de consumo y 
las nuevas sustancias hacen que ya no se vea 
tanto al yonqui como en los años de la epi-
demia de la heroína”. Para Migueláñez, el 
descenso en las incautaciones del año 
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pasado no debe interpretarse automática-
mente como una reducción de la oferta. “Se 
debe a que los alijos vienen menos cargados, 
ya que los narcos intentan minimizar ries-
gos ante la presión que ejercemos. Otros
parámetros como la estabilidad de los pre-
cios no nos permiten hablar de descensos 
en el consumo ni en el trá# co”.
Tras la conferencia ministerial, atrave-
samos Dakar a media tarde junto al zar en
coche o# cial por una autovía que discurre
paralela a la costa atlántica, donde hordas 
de muchachos practican jogging descalzos 
sobre la arena de la playa. Costa aprovecha
para ilustrar su cometido: “El narco cruza 
las fronteras. La policía, en cambio, no está 
autorizada a hacerlo. Mi trabajo consiste en 
poner una mosquitera en la ventana abierta 
de las fronteras para impedir el paso de 
insectos”. Una tarea que requiere exponerse, 
enmendar la plana a mandatarios corruptos 
o pusilánimes ante el delito. Algo así debió 
hacer Antonio Mazzi telli, predecesor de 
Alexander Schmidt al frente de la o# cina de 
UNODC en África Occidental. “Cambié de 
destino a Mazzitelli porque comenzó a sufrir 
amenazas de muerte”, asegura Costa.
Antonio Mazzitelli tiene hoy 46 años y 
es representante regional de UNODC en 
México, Centroamérica y el Caribe, punto 
al rojo vivo en el mapa mundial del narco-
tráfico. Entre enero de 2004 y agosto de 
2009 ocupó el mismo cargo en África Occi-
dental. Hasta que Costa decidió trasladarle. 
“Nuestro trabajo fastidiaba y las amenazas 
llegaron a # nales de 2007”, reconoce Mazzi-
telli. “La ruta africana de la cocaína se gestó 
a principios de 2000. Los narcos colombia-
nos abrían mercado en Europa y atisbaron 
en los países más inestables de África Occi-
dental un buen lugar donde establecer sus 
depósitos. A principios de 2005 viajé a Gui-
nea-Bissau, donde se había descubierto 
una falsa fábrica de pescado que encubría 
trá#co de cocaína. Constaté aquello con las 
autoridades y me dijeron que no podían 
hacer nada. La Policía Judicial operaba sin 
medios. Guinea-Bissau era un Estado sin 
prisión donde no existía certidumbre de la 
pena por los delitos. Otros países de la zona 
también empezaban a convertirse en un 
imán para todo tipo de criminales. El riesgo
era mínimo. La corrupción campaba a sus 
anchas. Si cada hombre tiene un precio, eso
no sólo es cierto en África Occidental: es 
que allí, además, ese precio es muy bajo”. 
Mazzitelli se empeñó en denunciar 
aquella realidad ante la comunidad interna-
cional. Pero, según él mismo admite, “na die 
quería oír hablar de ese lugar del mundo en 
2005; la prioridad mundial seguía siendo el 
terrorismo”. Fue en julio del año pasado,
con la publicación del demoledor informe 
de UNODC sobre los diferentes trá# cos en 
la región, cuando saltaron todas las alarmas. 
Cerca del 27% (unas 40 toneladas) de la co -
caína incautada anualmente en Europa
llega desde Latinoamérica a través de la ruta
africana vía Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra 
Leona, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, 
Cabo Verde, Senegal, Malí y Mauritania. Un
trazado que, como teme un experto en la 
lucha contra el narcotráfico en la zona,
“puede convertirse en el México de Europa si 
la UE no toma cartas en el asunto”. 
Cuatro meses antes de la publicación de 
aquel informe, Guinea-Bissau, uno de los 
países más pobres del mundo, se convertía 
en el ojo del huracán por los asesinatos con-
secutivos del jefe de las Fuerzas Armadas,
Batiste Tagme na Waje, y el presidente, Nino
Vieira. “No puedo a# rmarlo rotundamente,
pero sospecho que esas muertes están rela-
cionadas con el narcotrá#co”, concede Car-
melita Pires, una mujer de 46 años, bajita, 
rechoncha y risueña que hoy vive en Nigeria 
y fue ministra de Justicia en el Gobierno de 
Vieira hasta el magnicidio. “Vieira y Tagme
rivalizaban por el poder. Y me temo que el 
narcotráfico tiene mucho que ver con el 
poder”. Todas las fuentes consultadas cono-
cedoras de la realidad del país comparten las 
sospechas de la ex ministra, que recibió
amenazas de muerte por plantar cara a las 
ma#as. Un funcionario español de Interior 
en Guinea-Bissau –“un lugar donde la 
mierda convive con los cochazos de lujo de 
los narcos latinoamericanos allí instalados”, 
ilustra– asegura que “sin la implicación de 
las autoridades civiles y militares sería impo-
sible el tránsito de droga en Guinea-Bissau y 
en el resto de países de la zona”. 
El sucesor de Carmelita Pires en el Mi -
nisterio de Justicia de Guinea-Bissau es
Mamadou Pires, de 52 años, con el que via-
jamos desde Senegal hasta Sierra Leona a 
bordo de un avión privado por invitación del 
zar de la ONU. “¡Me niego a reconocer que
Guinea-Bissau sea un narco-Estado!”, pro-
clama con indignación el actual ministro a 
21.000 pies de altura. “Nosotros somos vícti-
mas del tráfico de drogas. Tenemos un 
Estado frágil fruto de las consecuencias de la 
guerra civil de los años noventa. No hay con-
trol de fronteras ni del espacio marítimo.
Tengo bajo mi mando a 150 agentes de poli-
cía y 60 jueces, todos ellos mal pagados, sin 
recursos para luchar contra esta amenaza.
Yo no llevo escolta. Es una elección personal. 
Tengo un fusil del calibre 12 en mi casa, don-
 de vivo con mi mujer, por si me atacan”.
Aterrizamos a mediodía en el aero-
puerto de Lunghi (Sierra Leona). El mismo 





DE EUROPA SI LA UE 
NO REACCIONA”
SOBRE EL TERRENO.
El director de la Ofi cina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito visitó la prisión de 
Freetown durante su viaje en febrero a África
Occidental. A la izquierda, presenciando
unas maniobras de la policía de Sierra Leona.
del año 2003 y de las casi 800 del 2004. Lo 
mismo se puede decir de la cocaína, que ha 
pasado de las 50 toneladas anuales inter-
ceptadas durante los años 2003 a 2006, a las 
25 toneladas del año pasado. Hemos incau-
tado muchas menos drogas mientras que 
aumentaban el número de operaciones
policiales y el número de detenidos. Somos 
más e# caces en las tareas de disminución 
de la oferta”, zanjó el ministro.
A pesar de esas cifras, España sigue sien-
 do puerta de entrada de la cocaína y el 
hachís hacia Europa. El Gobierno tiene pre-
visto gastar este año 70 millones de euros, 
más otros 4 de bienes decomisados, para 
luchar contra la droga y el crimen organi-
zado, una tarea en la que participan 10.371 
agentes de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil. Pero además de ser puerta de entrada, 
España encabeza los índices europeos de 
consumo de ambas sustancias, mientras 
que más de 2.000 españoles permanecen 
encarcelados en el extranjero, el 80% de 
ellos por delitos relacionados con el narco-
trá#co. “Y aun así, a los españoles este tema 
se la refan!n"a”, ilustra con datos del último
barómetro del CIS Francisco Migueláñez,
comisario jefe de la Brigada Central de Estu-
pefacientes. “Se concibe como un problema 
intrascendente, inevitable y, lo que es peor, 
invisible. Las nuevas formas de consumo y 
las nuevas sustancias hacen que ya no se vea 
tanto al yonqui como en los años de la epi-
demia de la heroína”. Para Migueláñez, el 
descenso en las incautaciones del año 
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lugar donde la noche del 13 de julio de 2008 
tomó tierra una avioneta con pasajeros de 
diferentes nacionalidades que transporta-
ban más de 700 kilos de cocaína. La mala 
suerte de la tripulación quiso que el aero-
puerto estuviera ese día atestado de policías 
y militares esperando la llegada de otro 
avión en el que viajaba el presidente del 
país, Ernest Bai Koroma. Las fuerzas de 
seguridad se apuntaron un gran tanto por 
pura casualidad. Varios de aquellos narcos 
fueron reclamados por la justicia estado-
unidense. El resto permanecen encarcela-
dos en la prisión de Pademba Road, en 
Freetown, la capital de Sierra Leona.
La cárcel de Pademba Road es lo más 
parecido al in$ erno en la Tierra. Entramos en 
ella con Antonio Maria Costa después de visi-
tar una comisaría donde el inspector español 
del Cuerpo Nacional de Policía Emilio de la 
Calle, asesor de la ONU en drogas y crimen 
organizado, instruye desde hace un año a un 
cuerpo especial de la policía de Sierra Leona 
en la lucha contra el narcotrá$ co. Entre los 
mugrientos y pestilentes barrotes de esta pri-
sión, donde malviven más de 1.200 internos, 
encontramos a uno de los condenados por la 
detención de aquel avión cargado de cocaína. 
Retaco y corpulento, dice ser venezolano y 
tener 29 años, mujer y dos hijos. Se niega a 
dar su nombre. Su abogado le ha prohibido 
contar nada relacionado con el caso. “No 
estoy tan mal aquí”, a$ rma. También asegura 
que es la primera vez que pisa una cárcel. Y 
que éste es su primer delito relacionado con 
drogas. Aunque trasladar cerca de una tone-
lada de cocaína en una avioneta no parezca 
una faena propia de primerizos.
La casualidad permitió interceptar aquel 
alijo. “La mayoría de las incautaciones que 
se llevan a cabo en África Occidental todavía 
son fruto de la casualidad”, apunta Antonio 
Maria Costa al atardecer en Lumley Beach, 
donde un cartel advierte: “No arms allowed” 
(prohibido llevar armas). El mensaje parece 
una premonición para un país de cinco 
millones y medio de habitantes –el 70% vive 
por debajo del umbral de la pobreza– que
todavía intenta cerrar las heridas de una 
cruenta guerra civil (1991-2001) y ahora 
afronta una amenaza como el narcotrá$ co. 
“Aquí hay muchos hombres jóvenes desem-
pleados. Si tienes algo de dinero puedes
organizar tu propio ejército. El impacto del 
trá$co de drogas sería enorme; se trata de 
una chispa a punto de prender fuego”, ad -
vier te Michael von der Schulenburg, res-
ponsable de la misión de Naciones Unidas 
para Sierra Leona, UNIPSIL. 
A la mañana siguiente, Antonio Maria 
Costa presenta en Freetown la iniciativa 
WACI (West Africa Coast Iniciative) para 
combatir el crimen transnacional en África 
Occidental. Con su tono peleón habitual, 
repite consignas como la que el año pasado 

























Alta tasa de homicidios
relacionados al tráfico de cocaína
Tráfico de heroína
Principales países de origen de la cocaína
Principales países de origen
de la heroína
Conflictos que tienen entre 1.000
o más muertos en combates en 2008
Área de inestabilidad con presencia
de misiones de paz de la ONU
Piratería en el Cuerno de AfricaConflictos que tienen entre 25 y
999 muertos en combates en 2008









Éste es el mapa mundial del crimen y la
inestabilidad según la Ofi cina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Desde las ‘narcorrutas’ de la cocaína y la 
heroína hasta las muertes relacionadas con el 
tráfico de drogas. Desde los confl ictos 
latentes hasta la piratería en el océano Índico.
proclamó ante el consejo de seguridad de la 
ONU: “Cada raya de coca desangra África”. 
Costa suele acaparar la atención de los 
medios con frases como éstas. “Muchos ban-
cos han esquivado la crisis gracias al dinero 
procedente del narcotrá$ co”, aseguró el año 
pasado en una entrevista. Aún se niega a
decir los nombres de esas entidades a las que 
acusa. “Ése no es mi mandato. No somos una 
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allá: no es cierto que las ma" as busquen al 
sector bancario para invertir; el sector ban-
cario está buscando el dinero de las ma" as”. 
Como explica el zar, lao"cina que dirige 
parecía destinada a convertirse en sus ini-
cios, allá por 1997, en esa especie de policía 
de Na cio nes Unidas de la que habla.Francis
Maertens, director de operaciones de 
UNODC, recuerda que “su antecesor, Pino 
Arlacchi, prestaba mucha atención al trá" co 
de drogas. Pero Costa sofisticó la oficina. 
Quiso convertirla en una agencia especiali-
zada en análisis de las tendencias de la droga 
y el crimen a nivel mundial y desarrollar 
mecanismos de coordinación a nivel regio-
nal de la inteligencia de los países. Hoy con-
tamos con 250 millones de dólares de presu-
puesto anual –el 90% proveniente de países 
donantes– y 1.200 trabajadores, el 60% de 
ellos sobre el terreno en los puntos calientes 
del narcotráfico: sobre todo en los países 
andinos (Colombia, Bolivia y Perú), produc-
tores de las aproximadamente 900 toneladas 
de co caína que cada año se tra"can en el 
mundo; Afganistán, que satisface el 90% de 
la demanda de opio mundial; África, por 
donde transita la cocaína de camino hacia 
Europa y en cuyas plantaciones al norte del 
continente crece gran parte de la resina de 
hachís que se tra" ca, y México, que consti-
tuye uno de los puntos clave de las narcorru-
tas hacia Estados Unidos”.
Al año siguiente dela creación de UNODC, 
Naciones Unidas anunciaba su estrategia 
por un mundo libre de drogas. Un decenio 
más tarde, sus propios datos mostraban el 
fracaso de la comunidad internacional en
este sentido. Alrededor de 200 millones de 
personas consumen algún tipo de droga. La 
amenaza que cantaban los raperos de West-
side Connection a mediados de los noventa, 
“Gangstas make the world go round” (los
gánsteres hacen girar el mundo), mantiene 
su vigencia: el mercado de drogas ilícitas 
genera alrededor de 250.000 
millones de euros anuales, 
siendo la actividad que más 
dinero aporta al crimen 
organizado, por delante del 
trá"co de armas, personas y 
recursos naturales, a pesar 
de que UNODC justifica
como avances un cierto des-
censo en los cultivos y añade 
que las fuerzas de seguridad 
se incautan del 42% de la pro-
 ducción mundial de cocaína 
y el 23% de toda la heroína
del planeta. “No ha sido un 
fracaso”, responde Costa. 
“Lo que teníamos en los años 
ochenta era un tren en fuga. Pero sí reco-
nozco que me gustaría ver el mismo esfuerzo 
de concienciación sobre el consumo de dro-
gas que hemos llevado a cabo contra el 
tabaco o contra la pedo"lia”. 
No es su" ciente para las voces, cada vez 
más numerosas e in/ uyentes, que abogan 
por soluciones alternativas a la mera prohi-
bición o a la guerra contra el narco que en 
un país como México ha provocado más de 
17.000 muertos en los últimos tres años. “La 
prohibición por sí sola tiene poco impacto 
en la disminución de la oferta”, argumenta 
desde la Universidad de Maryland (EE UU) 
Peter Reuter, eminencia en la materia. “El 
consumo de cocaína en Estados Unidos ha 
descendido por varias razones, pero sobre 
todo porque los potenciales consumidores 
han empezado a ver sus peligros. Las actua-
ciones agresivas contra los camellos se con-
vierten en un insólito factor de aumento en 
la producción, más que ayudar a ese des-
censo”. Otros analistas, como Pien Metaal,
del Programa sobre Drogas y Democracia
del think thank Transnational Institute, van 
más allá: “Muchos de los daños que está 
sufriendo México se deben a la prohibición
del cannabis. Hacen falta nuevos aires en 
UNODC. El sucesor de Costa debería traer 
nuevos vientos, sobre todo a lo que está 
pasando en América Latina. Nosotros no 
hablamos de legalización, pero abogamos
por la despenalización del uso de todas las 
drogas; es la manera de desligar la idea cri-
minal al consumidor”. 
El zar ni se plantea este debate. Argu-
menta que “controlar oferta y demanda no 
es incompatible”. El cuarto día tras sus hue-
llas nos lleva hasta Malí, cuya zona desértica
del Sahel sirve de refugio a los miembros de 
la " lial de Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI) que han mantenido secuestrados a 
los cooperantes españoles Alicia Gámez,
Roque Pascual y Albert Vilalta, capturados el 
29 de noviembre del año pasado en Maurita-
nia. Tras la liberación de Gámez después de 
102 días de cautiverio, EL PAÍS reveló a 
mediados de marzo que AQMI tiene a Es pa-
 ña y a sus ciudadanos en el punto de mira
“porque participan con los aliados de la
OTAN y contra nosotros en la guerra de Irak 
[hasta 2004] y de Afganistán, y porque gobier-
nan Al Andalus [la península Ibérica]”.
En cuanto a las temidas conexiones en tre 
el tránsito de drogas y el terrorismo en el 
Sahel, el ministro español del Interior está 
convencido de que “los secuestradores de 
los cooperantes españoles seguramente son 
narcotra"cantes que, por desgracia, secues-
tran en sus ratos de ocio; cuando en tras a 
fondo contra la droga colocas también en
difícil situación a estos grupos armados”. A 
Costa no le cabe duda de que organizacio-
nes terroristas como AQMI se " nancian con 
dinero proveniente del narcotráfico en el 
Sahel, donde, según UNODC, confluye la 
ruta terrestre de la cocaína que entra por el 
Oeste (unas 40 toneladas) y la heroína que 
irrumpe por el Este (alrededor de 35 tonela-
das, principalmente a través del Cuerno de 
África) en su camino hacia Europa. Como 
argumentó Rubalcaba al periodista en Sene-
gal: “Si no nos damos cuenta de que lo que 
pase en el Sahel va a afectar dentro de muy 
poco a la seguridad de los españoles y los 
europeos, estaremos cerrando los ojos”.
Cuando el zar antidroga de la ONU cie-
rra los suyos sueña con “entender por qué 
hay tanta violencia en el mundo; hasta que 
no comprendamos el verdadero origen de 
ese mal no podremos acabar con él”. En 
mayo cederá el trono. Pero aún tendrá pen-
diente esa última misión. P





DE LAS MAFIAS 
PARA INVERTIR”
EL ‘ZAR’ Y RUBALCABA.
El ‘zar’ antidroga de la ONU despacha con el 
ministro español del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, antes de la celebración de la 
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Por Carlos Manuel Sánchez  |  Fotografía de Carlos Carrión
¿Por qué lo habitual en Finlandia es que un adoles-
cente normalito termine Secundaria con notas 
excelentes, hablando un perfecto inglés y leyendo un 
libro a la semana, y aquí muy pocos consigan algo 
remotamente parecido? Hemos viajado al país mejor 
clasificado por el informe Pisa para averiguarlo.
El s
los
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Sauli Sipilä, 
el primero por 
la izquierda, en 
la escuela de 
Saarnilaakson, 
en la ciudad 
de Espoo.
24 HORAS CON UNO DE LOS JÓVENES 
DE 15 AÑOS QUE TRIUNFA EN PISA
l secreto de
os fi nlandeses
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                                     es presento a Saili Sipilä. 
Tiene 15 años. Vive con sus padres y sus dos hermanos en 
Espoo, una ciudad de 360.000 habitantes a las afueras de Hel-
sinki. He volado 4.000 kilómetros para conocerlo. ¿Por qué? 
Por dos razones: porque soy periodista y porque tengo un hijo 
de la misma edad. Como periodista, quiero saber por qué Saili, 
un adolescente normalito de Finlandia terminará la Secundaria 
con excelentes notas, hablando inglés a la perfección y leyen-
do un libro por semana. Lo típico para un finlandés. Como 
padre, quiero saber si es inevitable que mi hijo, Manuel, un 
adolescente normalito, acabe sus estudios obligatorios apro-
bando por los pelos, chapurreando cuatro palabras en inglés y 
sin el menor interés por la lectura. Lo típico para un español. 
¿Hubiera sido diferente si hubiera nacido en Finlandia? ¿Qué 
comparaciones entre la educación finlandesa y la española 
puedo hacer como periodista? ¿Qué lecciones puedo aprender 
como padre? 
Repaso en el avión los resultados calentitos del último 
informe Pisa, un examen trianual que mide las capacidades de 
los alumnos de 15 años de 57 países en ciencias, matemáticas 
y lectura. Participaron 375.000 estudiantes. En España, casi 
20.000 alumnos de Secundaria de 686 coles e institutos. Vea-
mos las notas. Ciencias: Finlandia, 1ª, 563 puntos. España, 31ª, 
488 puntos. Si el aprobado lo marca la media de los países de 
la OCDE (491 puntos), ya tenemos el primer suspenso. Mate-
máticas: Finlandia, 2ª, 548 puntos, a sólo uno de China Taipei. 
España, 31ª, 480, a cuatro de la media de los países desa-
rrollados. Segundo insuficiente. Lectura: Finlandia, 2ª (547), 
por detrás de Corea del Sur. España, 35ª (461), protagoniza 
L
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EL 95 POR CIENTO 
DE LOS CENTROS 
SON PÚBLICOS. ADE-
MÁS, LOS LIBROS DE 
TEXTO, EL MATERIAL 
ESCOLAR Y HASTA EL 
AUTOBÚS SON GRATIS
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07:45 ESPERANDO EL AUTOBÚS. Saili Sipilä espera cual-
quiera de los cuatro autobuses urbanos que le dejan en la puerta 
del colegio Saarnilaakson, de Espoo. Pasan cada cinco minutos. Los 
finlandeses procuran que sus hijos sean autónomos desde bien 
pequeños. El cole está cerca y van a pie, en bus o en bicicleta. A muy 





16:05 CALLES SEGURAS. Saili juega con su hermano peque-
ño, Joel, al floorball, una especie de hockey. Joel es disminuido psí-
quico y Saili está muy pendiente de él. La casa familiar se encuentra 
rodeada de bosques. Las calles son seguras. Cuando oscurezca, Saili 
o su hermano mayor, Mikael, que aprendieron a cocinar en el cole-
gio, harán la cena si sus padres no llegan antes del trabajo. 
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09:15 CLASES DE 45 MINUTOS. Los finlandeses apuestan 
por la enseñanza de la lengua, las matemáticas y el inglés. El 75 por 
ciento de las materias es común en todo el país. El resto las elige 
cada escuela, de acuerdo con los profesores, los padres y los alum-
nos. Todos los colegios tienen el mismo nivel. Las clases son breves, 
intensas y, sobre todo, muy participativas. 
  
12:00 COMIDA CALIENTE, GRATIS Y NUTRITIVA. Saili tiene 
media hora para comer en la cafetería de la escuela. La ley finlande-
sa exige que el menú sea gratis, nutritivo y que abunden la ensalada 
y la fruta. Beben agua y leche. La comida la paga cada municipio. Si 
hay clases extra por la tarde, el colegio está obligado a proporcionar 
un tentempié a los alumnos.
  
18:30 CENAN TEMPRANO. La cena y la sauna (tres veces 
por semana) son los momentos de reunión de la familia Sipilä. En 
ocasiones señaladas rezan antes de comer. La conversación gira en 
torno a los proyectos de Mikael, que quiere ser actor; los progresos 
de Joel y las inquietudes de Saili, que es tímido, cortés y reservado, 
como la mayoría de los finlandeses.
  
20:15 LOS DEBERES Y A LA CAMA Los niños finlandeses 
tienen muchísimos deberes, aunque Saili los hace rápido (tarda de 
una a dos horas) porque quiere acostarse para leer la última novela 
de Harry Potter, en inglés. Sólo al 10 por ciento de los estudiantes les 
gusta el colegio, cuando la media de la OCDE ronda el 50 por ciento. 
Para Saili, como para sus compañeros, es un trabajo.
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además el peor descenso en comprensión lectora de los países 
de la OCDE (485) desde el último informe. Nuestros hijos no 
entienden lo que leen. A la cuarta línea de cualquier texto se 
pierden. Muy deficiente. 
Tres cates en las tres asignaturas básicas. ¿Qué hacemos? 
¿Castigamos de cara a la pared a los alumnos, a los padres, a 
los profesores, a las autoridades, a todos? Alemania cosechó 
unas calabazas semejantes hace tres años y la conmoción fue 
tan mayúscula que los políticos se pusieron las pilas y este 
año sus estudiantes han aprobado con nota. Aquí, el Gobierno 
culpa a Franco (la precaria educación de los padres dificulta la 
de los hijos). Además, la fiesta va por barrios, léase por comu-
nidades autónomas. Los riojanos pueden sacar pecho: están en 
el grupito de cabeza. Los andaluces deberían ir pensando en 
las recuperaciones: en mates les gana hasta Azerbaiyán. 
Taxi hasta Espoo. Son las siete de la mañana y todavía no 
ha amanecido. Ni lo hará. No veré el sol durante mi estancia 
en Finlandia. Cielos cubiertos y noche cerrada a las tres de la 
tarde. En esta época del año es un país en penumbra y con 
sus 5,3 millones de habitantes obsesionados en encender 
cirios, velas y lamparitas. Limosnas de luz. Llego a casa de 
los Sipilä a tiempo para ser invitado al desayuno familiar. No 
es lo habitual, porque cada uno suele tomar un bocado por su 
cuenta, pero ayer (6 de diciembre) fue el Día de la Indepen-
dencia y la ocasión lo merece. Me sorprende que Saili no tenga 
puente, pues el festivo cae en jueves. Mi hijo enlazó cuatro 
días de vacaciones gracias al viaducto de la Constitución. En 
Finlandia, si una escuela hace puente (los centros tienen auto-
nomía para toman estas decisiones), antes obliga a sus alum-
nos a salir algo más tarde cada día hasta completar las clases 
que se hubieran perdido. 
Me descalzo, dejo los zapatos en el recibidor y converso con 
los Sipilä en calcetines mientras damos cuenta del café, los 
panecillos, el zumo de bayas y el queso lapón con mermela-
da. Seppo, el padre, es teólogo y se gana la vida traduciendo 
la Biblia. Domina una docena de idiomas, entre ellos arameo, 
copto y árabe clásico. Leena, la madre, es enfermera y trabaja 
en un hospital. Mikael, el hermano mayor, tiene 18 años y 
quiere estudiar Arte Dramático en la universidad, pero reco-
noce que las posibilidades de pasar el corte a la primera son 
escasas. Joel, el menor, de 12 años, es discapacitado psíquico y 
acude a un colegio de educación especial. La vivienda familiar 
es un dúplex de clase media en el centro urbano de Espoo. Lo 
de ‘urbano’ hay que matizarlo. Un bosque de abetos limita con 
la casa. «Nos mudamos aquí hace año y medio. El aire es muy 
puro». Espoo es la segunda ciudad de Finlandia en habitantes 
y la de mayor porcentaje de población universitaria en un país 
donde el 34 por ciento de los adultos tiene estudios supe-
riores. «No hay apenas delincuencia. Nuestros hijos pueden 
pasear de noche con tranquilidad», explica el padre. Y Saili 
apostilla en un inglés prístino: «Finlandia es segura. Ni suna-
mis, ni terremotos… Me gusta vivir aquí». Yo les explico que 
me crié en la calle. Y eso es algo que se ha perdido en España, 
por los menos en las grandes ciudades. Que los niños puedan 
jugar al aire libre sin vigilancia. 
Las ocho menos cuarto. Hora de ponerse los zapatos y salir 
camino de las respectivas ocupaciones. Saili coge el bus urba-
no (no hay autobuses escolares). El billete lo subvenciona el 
municipio. Por ley, ningún alumno puede vivir a más de cinco 
kilómetros de la escuela. Podría ir caminando, un paseo de 
veinte minutos, pero llovizna aguanieve y no le apetece. Saili 
tiene moto y bicicleta, como la mayoría de sus compis, pero 
sólo unos pocos desafían al frío en esta época. En el exte-
rior, las instalaciones de la escuela Saarnilaakson dan una 
impresión espartana, excepto por el césped de los campos de 
deporte que la circundan. En la entrada no se ve a decenas de 
estudiantes apurando el primer pitillo de la mañana, como en 
los institutos españoles. Ni una colilla ni una hoja ni una 
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EL SISTEMA ESTÁ 
MONTADO PARA 
QUE LOS CHICOS SE 
ACOSTUMBREN A SER 
AUTÓNOMOS DESDE 
PEQUEÑOS Y SE INDE-
PENDICEN A LOS 18 
  
¿QUIÉN SE RESPONSABILIZA DE 
LA EDUCACIÓN? La sala de profesores de la 
escuela Saarnilaakson no es un búnker. Los maestros 
no se sienten presionados ni por alumnos ni por los 
padres. El 55 por ciento de los padres finlandeses se consideran los 
primeros responsables de la educación. En España, sólo el 15.
Aulas 
equipa-
das a la 
última
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¿CÓMO SON LOS JÓVENES? Los alumnos listillos no son los 
populares de la clase. Si alguien no hace los deberes o copia en un 
examen, nadie le reirá la gracia y acabará siendo un marginado. No 
hacen chuletas, por supuesto. ¿Para qué arriesgarse, pudiendo estu-
diar? Son responsables y serios. De mayores, tampoco se les ocurrirá 
defraudar impuestos.
  
¿CÓMO TRABAJAN? Los alumnos cuidan del material escolar, que 
es sufragado por el municipio. Subrayan los libros con regla, si es que 
el profesor quiere dar la materia con un libro. Da gusto ver los cua-
dernos: ni un tachón. En la pizarra dibujan los esquemas, como éste 
sobre el sistema sanitario público, con tizas de varios colores. Intentan 
que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico. 
  
¿CÓMO VISTEN? Los estudiantes no llevan uniforme, pero tienen 
que ir bien vestidos, limpios y peinados. Muchas clases se dan en cal-
cetines, igual que hay que descalzarse para entrar en los hogares, y el 
aula no huele a ‘queso’ ni a ‘tigre’ después de gimnasia. Las taquillas, 
siempre impolutas. Ni una pintada ni un garabato en los pupitres. Y 
nada de corrillos en la puerta apurando el primer pitillo de la mañana.  
  
¿CON QUÉ MATERIALES CUENTAN? En el país de Nokia se sirven 
de todos los avances tecnológicos: un ordenador para cada dos alum-
nos, circuito cerrado de televisión, pantallas de plasma... Pero también 
hay clases al aire libre con sextantes donde los alumnos emulan a los 
marinos medievales y miden la altura del Sol a mediodía. Si es que se 
ve el Sol, que en Finlandia cuesta.
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pintada. «Aquí no se ensucia ni la nieve», me dice el fotógrafo. 
En el interior, la limpieza resalta aún más. No hay garabatos 
en los pupitres ni en los aseos. Todo parece recién estrenado. 
Saarnilaakson es una escuela pública, como el 97 por ciento 
de los centros finlandeses, a diferencia de España, donde el 
35 por ciento son privados. Por supuesto, es gratuita. Pero el 
equipamiento es el de un colegio caro en nuestro país. Las 
aulas disponen de un televisor con pantalla gigante de plas-
ma, acuario de 200 litros con pececitos de colores, cocina con 
fregadero, medios audiovisuales, aire acondicionado, muchas 
plantas. Hay un ordenador por cada dos alumnos. Una doce-
na de máquinas de coser en la clase de costura, aparatos de 
soldar, herramientas de carpintería, esquíes… Un gimnasio 
cubierto, un auditorio para las clases de teatro y un come-
dor con autoservicio. Todo en perfecto estado de revista. Los 
libros de texto son gratis (¡cómo duelen los 200 euros que 
tengo que desembolsar cada septiembre!), el material escolar 
es gratis, la comida es gratis. No parece demasiado apetitosa y 
los estudiantes reniegan, pero la comen. Al Ayuntamiento le 
cuesta 65 céntimos cada menú: un plato caliente, leche y fruta. 
Tanta generosidad me pone los dientes largos. Y cuando 
Kari Kajalainen, profesor de matemáticas, me explica que si 
un niño quiere estudiar, puede llegar a ser médico o juez o 
ingeniero, lo que se proponga, si se esfuerza, aunque su familia 
sea pobre, pongo cara de incredulidad. «La educación de cada 
finlandés le cuesta 200.000 euros al Estado, desde que entra 
en la guardería hasta que sale de la universidad con su título. 
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TODOS LOS ALUMNOS 
TIENEN LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES, 
VAYAN A LA ESCUELA 
QUE VAYAN. EN HEL-
SINKI O EN EL ÁRTICO, 
EL NIVEL ES EL MISMO
  
 Ser profesor es una de las profe-siones con más prestigio y sueldo 
del país” Jussi Otsomaa, subdirector de la escuela.
  
 Las pruebas para ser maestro son durísimas. Necesitas un nueve en bachiller y reválida. Sólo lo 
logran los mejores” Veli-Matti Ojalainen, profesor de Humanidades.
  
 Es importante que los alumnos aprendan buenos modales. Exigimos respeto, pero también respeta-
mos a los estudiantes” Tuija Yrjö-Koskinen, profesora de inglés.
  
 No pierdes la ilusión ni te quemas. Te dedicas a enseñar, no a imponer orden. Basta una mirada 
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 Es el dinero mejor empleado de nuestros impuestos. La pre-
sidenta del país, Tarja Halonen, se licenció en Derecho y pro-
viene de una humilde familia de clase obrera. «Cuando regaño 
a mis alumnos, les digo que están malgastando el dinero de 
los contribuyentes». Y otra profesora, Päivi Ketola, me cuenta 
que los universitarios sólo han de pagar los libros y la comida 
(2.50 euros en la cafetería de la facultad). El Estado los ayuda 
a emanciparse con subvenciones para alquilar una vivienda y 
una paga. Todo el sistema está montado para que los finlande-
ses se acostumbren a ser autónomos desde bien pequeñitos y 
se vayan a vivir por su cuenta a los 18 años. 
Pero volvamos con Saili, que ha sonado el timbre (las notas 
de una balada al piano de Erik Satie) y entra en clase. Cursa 9º 
grado, el equivalente de 4º de la ESO en España. En la escuela 
de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, 
asistente social, psicólogo y hasta dentista. Y la ratio es de 
menos de veinte estudiantes por aula (en Finlandia, por ley, 
no puede haber más de 24). En la clase de mi hijo hay 34. Los 
compañeros de Saili son formalitos, por lo menos a primera 
vista. Y es que en el ideario del colegio, además de en la civi-
lización europea y el multiculturalismo (hay clases de historia 
del islam o del catolicismo, aunque la población es mayorita-
riamente luterana), se hace un hincapié obsesivo en los buenos 
modales. Me asombra el respeto reverencial que le tienen a 
los profesores. «Sí, nos sentimos respetados y valorados por 
la sociedad. Ser maestro es una profesión de prestigio a la que 
solo aspiran los mejores. Y no basta con ser muy bueno en tu 
materia. Debes destacar también a la hora de saber transmitir 
tus conocimientos. Pero el respeto de los alumnos te lo ganas 
día a día. En 20 segundos lo puedes perder», explica Mati 
Karkkainen, docente de ciencias, en la sala de profesores, muy 
acogedora: un piano, una bandeja con bombones, cafeteras 
humeantes. Los maestros tienen un buen sueldo en compa-
ración con los españoles, aunque algunos se quejan. Rocío no, 
desde luego. Esta madrileña imparte clases de español. «Cobro 
1.800 euros por 15 horas semanales. El sistema no incentiva 
que trabajes más. Prefieren repartir el trabajo para que no haya 
paro. ¿Cómo? Aumentando mucho los impuestos a los que 
ganan más. A mí sólo me retienen el 10 por ciento. Pero a un 
médico que gane 5.000 euros le retienen la mitad. Además, 
tienes derecho a paro toda la vida. Tendría que pensármelo 
mucho para volver a España». 
Ojo, a los niños finlandeses no les gusta el cole. Saili, que 
saca sobresalientes sin despeinarse, lo considera «demasiado 
fácil». Sus compañeros, menos brillantes, reconocen que hay 
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ES IMPENSABLE QUE 
ALGUIEN SAQUE UNA 
CHULETA. ESTÁ MUY 
MAL VISTO HASTA 
POR LOS ALUMNOS. 




LA CARA… No es casua-
lidad que la educación finlan-
desa sea la mejor del mundo. 
El país nórdico también es 
el primero en los índices de 
bienestar. Pero no siempre 
fue así. En los años 90 Fin-
landia vivió una durísima 
recesión económica con un 
paro muy elevado. El Gobier-
no decidió hacer una apuesta 
trascendental para poner a 
la nación en órbita. Invertir 
en educación, investigación y 
tecnología. Los mimbres esta-
ban ahí: respeto al profesor, 
seriedad, cultura del esfuer-
zo… Sólo faltaba el dinero. Y 
el hundimiento de la Unión 
Soviética sirvió para transva-
sar fondos del presupuesto 
de defensa a colegios y uni-
versidades, al no sentirse tan 
amenazados por el ‘oso’ ruso. 
Funcionó. Finlandia pasó a 
ocupar los primeros puestos 
del mundo en riqueza y bien-
 MAGAZINE  En portada
estar en menos 
de diez años. Algo 
parecido al resur-
gimiento de Japón 
después de la guerra. Y eso 
que la educación obligatoria 
comienza más tarde que 
en España: a los siete años. 
Pero aprovechan el tiempo. 
La Administración también 
ayudó a las empresas a adap-
tarse a la era tecnológica. El 
caso más llamativo es el de 
Nokia. Sólo era un pueblecito 
donde había una fábrica de 
botas de goma. Pasaron a 
fabricar televisores. Hubie-
ra sido más sencillo seguir 
haciendo botas, pero fueron 
audaces. Sindicatos y directi-
vos se aliaron. De los televi-
sores saltaron a la telefonía 
móvil, y de ahí a liderar el 
mercado mundial de las tele-
comunicaciones, por delante 
de japoneses, alemanes y 
americanos. 
… Y LA CRUZ. 
A pesar de ser la 
envidia del plane-
ta, los finlandeses  
son escépticos con los 
resultados del informe Pisa. 
«¿Somos realmente los 
mejores?», se pregunta Kari 
Kajainen. «Los profesores no 
tenemos estrés porque no 
superamos las 21 horas lec-
tivas semanales. No pierdes 
la ilusión de enseñar por con-
vertirte en un policía del aula. 
No hay apenas bullying y en 
los institutos la emigración 
es anecdótica y no ralentiza 
el ritmo de las clases. Pero 
algo no termina de funcio-
nar.» La matanza del instituto 
de Tuusula, hace apenas un 
mes, donde un estudiante de 
bachiller acabó con la vida 
de ocho compañeros y pro-
fesores antes de suicidarse, 
así lo demuestra. ¿Cómo no 
se detectaron a tiempo las 
intenciones de un alumno 
marginado, que incluso las 
anunció en YouTube? La 
respuesta la da Ana Rodrí-
guez, arquitecta española en 
la Universidad de Helsinki. 
«No se percataron a tiempo 
porque el asesino no sacaba 
malas notas. Los padres se 
interesan por los exámenes, 
vigilan los deberes. Pero es 
una sociedad cerrada, donde 
cuesta mucho que la gente se 
relacione.» Si añadimos que 
existe un problema de consu-
mo de alcohol entre los jóve-
nes, que no hacen botellón en 
la calle por el frío, pero que 
beben en casa; que el índice 
de depresiones es de los más 
altos de Europa; que 21 de 
cada 100.000 chavales se sui-
cidan (6 en España); y que en 
Finlandia circulan libremente 
un millón y medio de armas, 
es lógico que los finlandeses 
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que trabajar demasiado. Y Päivi Junkkari, profesora de inglés, 
recuerda su adolescencia como una etapa ingrata, de mucho 
sacrificio. «Los alumnos no vienen al colegio a pasárselo 
bomba. Es un trabajo. Pero saben que todos tienen las mismas 
oportunidades. Da igual a la escuela que vayan, en el centro 
de Helsinki o en un pueblo del Ártico. Todas tienen el mismo 
nivel». Kari Kajainen asiente. «Nos centramos en que la mayo-
ría de los alumnos sean muy competentes. Que el nivel medio 
sea alto. No es una educación elitista. Preferimos que todos 
saquen aprobados y notables; que haya alumnos de matrícula 
no es una prioridad. Y, sobre todo, cuando vemos que algu-
no tiene problemas, le asignamos enseguida un profesor de 
apoyo. Tiene clases extra. Estamos muy pendientes y no deja-
mos que se retrase.» 
Los deberes son sagrados. Y está muy mal visto que alguien 
copie, incluso por los mismos alumnos. Que alguien saque 
una chuleta es impensable. «En nuestra cultura son muy 
importantes dos valores: la honradez y el trabajo», comenta 
Päivi Junkkari. No es casualidad que Finlandia también enca-
bece las estadísticas de transparencia y menos corrupción 
pública. Kari Kajainen apunta otra peculiaridad nórdica. No 
hay repetidores. Le digo que en España el 43 por ciento de los 
alumnos de Secundaria ha repetido curso alguna vez. Y que 
mi hijo, que siempre se salva al final, tiene incontables opor-
tunidades para aprobar cada asignatura y, aun así, suelen que-
darle un par para septiembre. Kajainen pone cara de asombro. 
«Aquí sólo tienes una oportunidad para aprobar un examen 
por la misma razón que la vida sólo se vive una vez. Y hay 
que aprovecharla. Si no apruebas, te quedas una hora más en 
clase hasta que demuestres que te lo sabes y si no, estudias en 
verano, pero la promoción es automática». 
¿Dónde aprietan más las tuercas? «Sin duda, en la ense-
ñanza de la lengua materna. Somos los primeros del mundo 
en ciencias y los segundos en matemáticas, pero el mayor reto 
de enseñar matemáticas es conseguir que los alumnos com-
prendan lo que leen, el enunciado de los problemas. Por eso 
lo fundamental es que lean. Y también es muy importante la 
enseñanza de lenguas extranjeras. El finés es una lengua mino-
ritaria. Los alumnos también estudian sueco e inglés obliga-
toriamente. Y alemán, francés o italiano como optativas. Pero 
tienen una gran ventaja. Las películas y series de televisión 
extranjeras no están dobladas. Todas se pasan con subtítulos. 
Los niños se acostumbran desde pequeños a escuchar otros 
idiomas y, además, adquieren destreza lectora. Hay que leer 
rápido los subtítulos para no perder el hilo del programa», 
apunta Tuija Yrjö-Koskinen, profesora de inglés. Envidio la 
fluidez con la que todos hablan el idioma de Shakespeare en la 
clase de Sailu. E incluso chapurrean algunas palabras de espa-
ñol porque Los Serrano es la serie de moda. 
La jornada de Saili es intensiva, de 8 de la mañana a 3 de la 
tarde. Pero las clases son muy breves: 45 minutos mal conta-
dos. Hay un recreo obligatorio al aire libre (los adolescentes 
se apretujan en la entrada porque en el patio hace frío) y una 
pausa de media hora para comer. Todo el horario está salpica-
do de breves descansos que hacen llevadero el día. Terminan 
frescos. No se los abruma con una montaña de materias. Las 
carteras son livianas. Se estimula el razonamiento crítico antes 
que la memorización. Hay clases distendidas, como baile de 
salón, teatro, arte digital, peluquería, artes marciales, hockey 
sobre hielo, esquí de travesía, ¡cocina! (Saili y su hermano 
Mikael aprendieron a cocinar en el colegio y preparan la cena 
en casa cuando les toca). También primeros auxilios, carpin-
tería, soldadura o música. Los alumnos tocan el violín, la gui-
tarra eléctrica u otros instrumentos, según sus preferencias. 
Y, sobre todo, se estimula el pensamiento crítico. Se invita a 
discutir. El sistema español margina el debate y la expresión 
oral. El alumno toma apuntes pasivamente, bosteza. 
Saili vuelve a casa, juega un rato al hockey y hace los debe-
res. «Tardo de una a dos horas. Luego cuido de mi hermano 
Joel o cocino si no hay nadie más en casa. A las siete hemos 
cenado. Me conecto un rato al Messenger si mi padre no está 
trabajando en el ordenador. O juego a videojuegos de rol y de 
estrategia. Luego, me acuesto y me quedo leyendo hasta las 
once. Mis libros preferidos son las novelas de Julio Verne y 
todos los de Harry Potter. El último lo voy a leer en inglés». 
Finlandia presume del mayor índice de lectura de libros y 
prensa de Europa. Tres veces por semana la familia toma 
la sauna en casa. «Lo hacemos juntos. Es el lugar donde se 
comentan las preocupaciones y los proyectos, donde se pla-
nean las vacaciones. Siempre buscando el sol. Hemos ido a 
Madeira, París y Túnez», explica Leena, su madre. Saili todavía 
no tiene claro qué quiere ser de mayor. «Químico, veterinario 
o diseñador de videojuegos.» Le pregunto si es feliz. Y me res-
ponde sin pestañear que sí. ■   
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SI UNA ESCUELA DECI-
DE HACER PUENTE, 
ANTES OBLIGA A SUS 
ALUMNOS A SALIR 
MÁS TARDE CADA DÍA 
HASTA COMPENSAR 
LAS CLASES PERDIDAS
LA EDUCACIÓN DE 
CADA FINLANDÉS, 
DESDE LA GUARDE-
RÍA, HASTA QUE SALE 
DE LA UNIVERSIDAD, 
CUESTA 200.000 
EUROS AL ESTADO
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Eva nació en un carro de cadáveres y mujeres 
moribundas a las puertas del campo de exterminio de 
Mauthausen. A ella y a su madre, un 'espantajo' de 30 kilos, 
las iban a gasear. Se salvaron de milagro, como Hana 
y Mark, otros dos bebés del campo. Su increíble historia se 
recoge en 'Nacidos en Mauthausen', un libro escalofriante. 
Por  f át ima  ur i barr i  /  fotogra f í a :  matthew  horwood
Yo nací en 
Mauthausen
  L A  M á S  j O v E N 
d E L  C A M p O  d E 
E x t E R M i N i O. 
Eva tenía una semana 
de vida cuando los 
estadounidenses la 
liberaron en el campo de 
concentración. El libro 
Nacidos en Mauthausen, de 
Wendy Holden (RBA), cuenta 
el increíble padecimiento 
de su madre y otras dos 
judías que parieron tras las 
alambradas nazis.
—————
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Impos Ible  ascender  la 
colina hacia la puerta del campo 
de exterminio junto con los otros 
'espectros' humanos que gemían 
y morían a su alrededor. a anka 
nathanová, una checa de 28 años llena 
de pústulas, hedionda, esquelética y 
exhausta, la tiraron a un carro. cayó 
sobre piernas y brazos huesudos de 
otras mujeres moribundas o muertas. 
Y ella, de parto. era un pellejo, estaba 
hundida en un miasma de piojos y 
tifus y se quedó obnubilada al ver el 
paisaje, uno de los más bonitos de 
austria. Vio el danubio y flores, cosas 
que hacía tanto que no veía que creía 
que ya no existían. 
   estaba tiznada del hollín del carbón 
que antes había transportado el 
vagón en el que casi muere. Tenía 
la piel agrietada. no tenía saliva. 
olvidó el paisaje cuando arreciaron 
las contracciones. los gemidos, los 
huesos de las otras mujeres debajo de 
ella... olvidó todo con las embestidas 
de dolor. el carro se paró a un lado 
del inmenso portón. anka se puso a 
gritar. algunos soldados se acercaron. 
se quedaron de piedra: ese esqueleto 
andrajoso, apestoso, estaba pariendo. 
Fueron solo unos diez minutos, un 
parto rápido: lo que salió de entre sus 
piernas era pequeño, seco, arrugado, 
feo. callado. 
   la llevaron a la enfermería del 
campo. Un milagro. le dieron un 
camastro ¡para ella sola! otro milagro. 
Un prisionero médico cortó el 
cordón umbilical. Y le dio un azote 
a la criatura. lloró. el milagro más 
increíble. anka lo abrazó y lloró de 
                      ayó 
al barro tras bajar 
del vagón de ganado, 
doblada de dolor. Estaba 
de parto en el apeadero 
de Mauthausen. Pesaba 
30 kilos. No tenía 




así Era El PlaNEta 
hacE 66 MilloNEs dE 
años
felicidad. estaba vivo. le dijeron que 
era un niño. no supo que era niña 
hasta varios días después, cuando 
pudo observar el cuerpecito. lo 
envolvió en papeles sucios. preguntó 
la fecha. su hija eva nació el 29 de 
abril de 1945, el día que Hitler se 
suicidó en su búnker de berlín.
alemania estaba derrotada, pero 
hasta el último segundo su máquina 
de matar no dejó de funcionar. el mes 
anterior, en mauthausen –adonde 
acababa de llegar anka– habían 
muerto 20.000 personas. 
L a  L o t e R í a  D e  M e n G u e L e
priska löwenbeinová, una maestra 
eslovaca de 28 años, y su marido, 
Tibor, se libraron de las deportaciones 
en bratislava hasta finales de 
1944. cuando se los llevaron hacia 
auschwitz, ella estaba embarazada. el 
temible doctor menguele no se dio 
cuenta cuando la inspeccionó al llegar. 
la consideró apta para el trabajo. la 
enviaron como esclava a una fábrica 
de Freiberg (alemania). con jornadas 
de 14 horas y apenas 150 calorías 
al día, su embarazo siguió adelante, 




Eva fuE concEbida En El 
guEto dE tErEzin y nació a 
las puErtas dE MauthausEn, 
En un carro dE MuErtos.
 
   "cuando leí a 
ana Frank, 
entendí 
lo que es 
Mauthausen"
 
cuando nació, las guardianas 
dE las ss hacían apuEstas 
sobrE cuánto tiEMpo viviría.
a hana le 
salvó la vida 
el médico 
americano 
que sajó sus 
pústulas 
 
 Anka pudo escapar 
de praga en varias 
ocasiones, pero le 
parecía más peligroso 
que quedarse. Estuvo 
tres años en el gueto 
de terezin. Cuando 
en octubre de 1944 la 
llevaron a Auschwitz, 
estaba embarazada. 
Su hija Eva nació 
una semana antes 
de la liberación de 
Mauthausen. tras un 
mes en la enfermería 
del campo regresaron 
a praga a buscar a 
Bernd, el padre de 
Eva. No pudo ser: lo 
mataron de un disparo 
en la cuneta de una 
de las marchas de la 
muerte, en 1945, pocos 
días antes del fin de 
la guerra. Anka leyó 
y vio todo sobre el 
Holocausto. «Hasta que 
no leí el diario de Ana 
Frank, de adolescente, 
no me di cuenta de 
lo que significaba haber 
nacido en un campo 
de concentración», 
dice Eva.
 El 28 de septiembre 
de 1944, los SS entraron 
en su apartamento 
de Bratislava y se 
llevaron a priska y a 
su marido. Ella estaba 
embarazada. En el tren 
a Auschwitz conocieron 
a Edita, una húngara 
que prometió cuidar de 
priska. Lo hizo: por la 
noche le abría la boca 
y le metía una monda 
de patata, cuando 
ambas acabaron como 
esclavas en una fábrica 
alemana. Allí dio a luz 
priska. Al día siguiente 
las evacuaron. priska 
viajó en un vagón de 
ganado con la niña 
pegada al pecho, bajo 
la ropa. pesaba 30 kilos, 
pero tenía leche. Las 
llevaron a Mauthausen 
para gasearlas. El 5 
de mayo liberaron el 
campo. Un médico 
americano salvó a Hana 
al sajar y desinfectar 
los forúnculos que la 
cubrían por completo.  
Fueron solo unos diez minutos, un parto 
rápido: lo que salió de entre sus piernas era 
pequeño, seco, arrugado, feo. Callado 
  v O Lv E R  A  C A S A
Anka se volvió a casar y 
emigró a inglaterra. Conoció 
a sus nietos y bisnietos. 
Murió a los 96 años. pidió 
ser enterrada en Chequia.
—————
  R E C U E R d O S 
priska llevó a Hana a Hornií 
Brizá, donde estuvo detenido 
el tren de Mauthausen. Y 
conservó la ropita que otras 
presas cosieron para Hana. 
—————
  C A L i F O R N i A 
Hana con su hijo, su nuera 
y sus nietos en los Estados 
Unidos. vivió años en 
Eslovaquia con su madre. 
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como vestimenta. en Freiberg dio 
a luz priska. sobre una mesa. ante 
guardianas de las ss. su hija Hana 
también era un pellejito, un imposible, 
que había nacido el 12 de abril de 
1945. al día siguiente evacuaron la 
fábrica: se acercaban los aliados. las 
metieron en un tren que zigzagueó 
por europa durante 16 días. Hasta 
parar en mauthausen. a la diminuta 
Hana le quedaba poca vida, padecía 
desnutrición e infecciones, visibles en 
el mar de forúnculos que era su piel. 
v a G ó n  D e  L a s  M o R i b u n D a s
en aquel tren había parido rachel 
Friedman, una polaca de 26 años. 
cubierta de hollín, bajo un violento 
bombardeo, en el vagón de las 
moribundas, rachel dio a luz, rodeada 
de heces y cadáveres, a una cosa que 
no parecía humana. lo cubrió con 
una camiseta rota que le dio una ss. 
su hijo mark nació el 20 de abril de 
1945, el día del cumpleaños de Hitler, 
por eso a rachel le dieron una ración 
suplementaria de agua sucia. 
anka, priska y rachel llegaron a 
la vez a mauthausen. procedían de 
la fábrica de piezas de aviones de 
Freiberg, donde habían trabajado 
como esclavas. las tres llegaron 
allí procedentes de auschwitz, el 
temible campo de exterminio: el 
mismísimo Josef menguele las había 
inspeccionado, desnudas, y les había 
preguntado si estaban embarazadas. el 
sádico asesino pellizcaba el pecho de 
las mujeres por si salía leche: buscaba 
carne para sus experimentos. anka, 
priska y rachel acertaron al ocultarlo. 
las tres estaban embarazadas de 
sus maridos. anka estaba casada con 
bernd nathan, al que vio por última 
vez en el gueto de Terezin, cuando se 
lo llevaron camino de auschwitz, unos 
días antes que a ella. 
el marido de rachel era monik 
Friedman, un judío astuto que había 
comprado documentación falsa, pero 
que se coló en el gueto de lodz para 
unir su destino al de rachel, recluida 
allí con sus padres y hermanos. a 
rachel la acompañaron en el infierno 
sus hermanas sala, bala y ester, sin 
saber hasta el final que rachel estaba 
embarazada.
priska se había casado con Tibor, el 
amor de su vida. lo vio por última vez 
en 1944, en el tren a auschwitz.  
los hijos de anka, priska y rachel 
se reúnen en mayo en mauthausen. 
celebran el 70 aniversario de la 
liberación... y su 70 cumpleaños. n
pARA SABER MáS
n Nacidos en Mauthausen. Wendy holden. 
rba. a la venta el 23 de abril.
Mark 
FriEdMaN
nació En un vagón dE ganado 
caMino dE MauthausEn El  
20 dE abril dE 1945, El día dEl 
cuMplEaños dE hitlEr.
Rachel y Mark 
estuvieron en 
la cámara de 





  Rachel estaba con sus 
padres y sus ocho hermanos 
cuando los llevaron al gueto 
de Lodz (400.000 personas en 
dos kilómetros cuadrados). 
Su marido, Monik, que había 
conseguido documentos 
falsos para ellos, se coló 
en el gueto para estar con 
Rachel. Se iban librando de 
las deportaciones porque el 
padre construyó una pared 
falsa en su piso. Fueron de 
los últimos del gueto en 
ser enviados a Auschwitz. 
Rachel iba embarazada. dio 
a luz a Mark en el tren que 
los llevaba a Mauthausen. 
Al llegar, los metieron en la 
cámara de gas, se salvaron 
porque se había agotado el 
veneno. de los 12.000 judíos 
de su pueblo, pabianice, solo 
sobrevivieron 500. Rachel 
regresó con su bebé a 
buscar a Monik: los vecinos 
se habían quedado con todo 
lo de su familia. Nunca supo 
cómo murió su marido. 
 Eva, Mark y Hana se 
encontraron al buscar 
información en internet 
sobre la unidad del 
Ejército estadounidense 
que el 5 de mayo de 
1945 liberó Mauthausen. 
Eva vive en inglaterra; 
Mark y Hana, en Estados 
Unidos. Celebran su 
cumpleaños el 5 de 
mayo (día en el que 
renacieron). Se han 
reunido varias veces. 
Se sienten 
como hermanos
  S U S  H E R M A N A S 
Sala, Bala y Ester estuvieron  
con Rachel en el gueto de 
Lodz, Auschwitz, la fábrica 
de Freiberg y Mauthausen. 
—————
  L A  M E M O R i A 
Rachel habló poco con Mark 
del Holocausto, pero llevó 
a sus nietos al Museo Yad 
vashem de jerusalén.
—————
Cubierta de hollín, bajo un bombardeo, 
en el vagón de las moribundas, Rachel rompió 
aguas rodeada de heces y cadáveres 
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García Márquez confiesa que ya 
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creadora. Esta entrevista es la segunda 
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REBELDÍA DE NOBEL GARCÍA MÁRQUEZ
en ese inmenso hervi-dero humano y social que es la plaza mexi-cana del Zócalo epicentro de los poderesdel país y escaparate de las más diversasprotestas, entre acampadas y reivindica-
ciones de campesinos sin tierra, ciudadanos
sin casa o mujeres víctimas de la violencia
de sus maridos, varios grupos de indígenas
desinfectan de malos espíritus a los vian-
dantes, a cambio de unas monedas. Esta-
mos tentados de solicitar sus servicios, pues
faltan tan sólo unas horas para que acuda-
mos a entrevistar a Gabriel García Márquez,
un privilegio que pocos periodistas han dis-
frutado desde que le concedieron el premio
Nobel de Literatura en 1982, y nos asalta el
temor de que a última hora todo se desmo-
rone por cualquier imprevisto.
El chofer conoce bien dónde se encuen-
tra el Pedregal de San Ángel, un barrio resi-
dencial construido sobre piedras volcánicas
en el que se alojan estrellas de cine, ex presi-
dentes y banqueros. Tras franquear la puer-
ta de entrada y un recogido patio exterior,
llegamos a la sala de estar, casi sin resuello,
cargando los pesados regalos de Navidad
que nos han dado para él algunos amigos
suyos de Barcelona. Gabo y su mujer, Mer-
cedes Barcha, viven aquí desde 1975, cuan-
do se fueron de España, aunque desde en-
tonces han realizado sucesivas ampliacio-
nes y reformas. Hay vigas de madera, y mil
rendijas, ventanas, visillos y aperturas por
las que entra el sol y se enseñorea de los in-
teriores, iluminando, por ejemplo, las fotos
de los cinco nietos del escritor, con edades
que oscilan entre los 18 y los 7 años, o un
enorme muñeco amarillo que parece una
especie de conejo. Mientras esperamos, cu-
rioseamos en la mesa donde reposan libros
de fotografías de los premios Nobel, y otros
de imágenes tomadas por Richard Avedon
(poco después, Gabo nos comentará: Ese
Avedon vino aquí, me hizo una foto y a los
15 días se murió, nunca la he visto). 
Atravesamos un jardín repleto de flores
con unas esplendorosas orquídeas para
finalmente llegar al lugar donde Gabriel
García Márquez se hizo construir un estudio
aislado para trabajar. Le sorprendemos
ante el ordenador, pero no en el momento
mágico de la escritura, sino leyendo por in-
ternet la prensa internacional. Amablemen-
te, nos invita a tomar asiento y nos deja cla-
ro que hará una excepción sometiéndose
con resignación a esta entrevista, porque no
ha sido capaz de resistirse a la confabula-
ción de su entorno familiar y afectivo; en ese
momento, nos agarra del brazo y nos pre-
gunta, en un susurro: Y ahora díganme,
¿cuánto le han pagado a mi mujer?. 
El encuentro inicial, pues, tiene lugar en
su estudio, y sólo será interrumpido por
unas estentóreas frases en inglés que pro-
nuncia, de vez en cuando, su ordenador,
como si hubiera sido intervenido por la CIA.
Gabo posee una máquina de última genera-
ción, con todos los avances multimedia,
pues hace muchísimos años que abandonó
su legendaria máquina de escribir eléctrica.
El primer ordenador que salió al mercado
lo debí de usar yo presume. Cuando es-
cribía a máquina, tenía un promedio de un
libro cada siete años, y con el ordenador
pasó a ser uno cada tres años, porque la
computadora hace mucho trabajo por uno.
Tengo varios equipos exactamente iguales,
uno aquí, uno en Bogotá y otro en Barcelo-
na, y llevo siempre un disquete en el bolsillo.
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Mientras habla, va bebiendo un refresco
de cola, una adicción sólo superada por su
necesidad de permanente contacto con las
noticias e informaciones que le llegan por
teléfono, internet, fax y correo a menudo,
de fuentes de primera mano sobre la ac-
tualidad del mundo y, en especial, de su
país, Colombia.
Reticente a hablar de su vida privada
(para eso ya está mi biógrafo oficial, el nor-
teamericano Gerald Martín, quien, por cier-
to, ya debería haber publicado el libro, yo
creo que está esperando a que me pase
algo), cuenta que este año 2005 me lo he
tomado sabático. No me he sentado ante la
computadora. No he escrito una línea. Y,
además, no tengo proyecto ni perspectivas
de tenerlo. No había dejado nunca de escri-
bir, este ha sido el primer año de mi vida en
que no lo he hecho. Yo trabajaba cada día,
desde las nueve de la mañana hasta las tres
de la tarde, decía que era para mantener el
brazo caliente, pero en realidad era que no
sabía qué hacer por la mañana.
¿Y ahora ha encontrado algo mejor que
hacer?
He encontrado una cosa fantástica:
¡quedarme en la cama leyendo! Leo todos
aquellos libros que nunca tuve tiempo para
leer Recuerdo que antes sufría un gran
desconcierto cuando, por lo que fuera, no
escribía. Tenía que inventar alguna activi-
dad para poder vivir hasta las tres de la tar-
de, para distraer la angustia. Pero ahora me
resulta placentero.
¿Y el segundo volumen de memorias?
Creo que no voy a escribirlo. Tengo algunas
notas escritas, pero no quiero que sea una
mera mecánica profesional. Me doy cuenta
de que, si publico un segundo tomo, voy a
tener que decir en él cosas que no quiero
decir, a causa de algunas relaciones perso-
nales que no son muy buenas. El primer
tomo, Vivir para contarla, es exactamente
lo que yo quería. En el segundo, me encontré
una cantidad de gente que tenía que apare-
cer, y que, caramba, no quiero que estén en
mis memorias. No sería honrado dejarles
fuera, porque fueron importantes en mi
vida, pero no me caen simpáticos.
Aunque Gabo no da nombres, no pode-
mos evitar preguntarle por Mario Vargas
Llosa, el escritor peruano cuya amistad que-
dó cortada de raíz tras el puñetazo en públi-
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máquina, tenía un
promedio de un libro
cada siete años, y con 
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co que éste le propinó, aquí en México, en el
año 1976, a causa de un incidente personal
cuyo esclarecimiento ellos han delegado en
los biógrafos del futuro. ¿No ve posible
que, algún día, se produzca una reconcilia-
ción? En ese momento, su esposa, Mercedes
Barcha, que ha entrado en el estudio hace
unos minutos, responde con contundencia:
Para mí ya no es posible. Han pasado trein-
ta años. ¿Tanto?, pregunta Gabo, sor-
prendido. Hemos vivido tan felices estos
treinta años sin él que no lo necesitamos
para nada, asegura Mercedes, antes de ma-
tizar que Gabo es más diplomático, así que
esta frase pueden ponerla exclusivamente
en mi boca. 
Volviendo a su inédito periodo de inacti-
vidad, el Nobel aclara que se me ha acaba-
do el año sabático, pero ya encuentro excu-
sas para prorrogarlo durante todo el 2006.
Ahora que he descubierto que puedo leer
sin escribir, a ver hasta dónde llega. Yo creo
que me lo gané. Con todo lo que he escrito,
¿no? Aunque si mañana se me ocurriera
una novela, ¡qué maravilla sería! En verdad,
con la práctica que tengo, podría hacer una
sin más problemas: me siento ante la com-
putadora y la saco, pero la gente se da
cuenta si no has puesto las tripas. Ahí detrás
de mí están encendidos todos los aparatos
informáticos, listos para entrar en acción el
día que se me ocurra. Me encantaría encon-
trar un tema, pero no tengo necesidad de
sentarme a inventarlo. La gente debe saber
que, si publico algo más, será porque valga
la pena. De hecho comenta, ya tampo-
co me despierto por la noche asustado, tras
haber soñado con los muertos de los que me
hablaba mi abuela en Aracataca, cuando era
niño, y creo que eso tiene que ver con lo mis-
mo, con que se me acabó el tema.
Su último tema, hasta el momento, ha
sido Memoria de mis putas tristes, novela
corta publicada en el 2004 que millones de
lectores en todo el mundo esperan que no
sea el último estallido de su fuerza creativa.
Tampoco estaba en el programa revela
ahora. En realidad, proviene de un progra-
ma anterior, había pensado en una serie de
relatos en ambientes prostibularios, de ese
tipo. Hace tiempo escribí cuatro o cinco his-
torias, pero la única que me gustó fue la últi-
ma, me di cuenta de que el tema no daba
para tanto, de que lo que realmente andaba
buscando era aquello, así que decidí pres-
cindir de las primeras y publicar la última
de manera independiente. Otro proyecto
en el que andaba trabajando, y que quedó
interrumpido, era la historia de un hombre
que debía morir al escribir la última frase
pero pensé: a ver si te va a suceder a ti.
Gabo no parece vivir su parón creativo
con ninguna congoja, sino con despreocu-
pación típicamente caribeña. Dejar de es-
cribir no ha cambiado mi vida, ¡eso es lo
mejor! Las horas que utilizaba para hacerlo
no han quedado secuestradas por otras acti-
vidades enojosas.
El escritor nos muestra el gran muñeco
amarillo que vimos al entrar: Es una arte-
sanía mexicana, regalo de Felipe González,
que viene mucho por aquí. La conversación
deriva entonces hacia su fascinación por el
poder y los diferentes mandatarios y
ex mandatarios que le visitan. Como escri-
tor, me interesa el poder, porque resume
toda la grandeza y miseria del ser humano.
Entre sus amistades, destaca a Clinton, ¿no
le conocen ustedes? ¡Es un tipo estupendo!
Yo no me lo he pasado tan bien como junto
a él. El sida es el gran tema que le preocupa
ahora, es un hombre sinceramente alarma-
do y angustiado por el poco interés que las
autoridades prestan a la extensión alarman-
te de la enfermedad por nuevas zonas, en
especial por el Caribe. No le hacen caso,
pero nadie sabe más que él sobre ese tema.
El Nobel nos señala la ubicación de la
sala de cine privada que tiene en su casa. Es
muy difícil que yo pueda ir a las sesiones
normales, me paso horas y horas firmando
autógrafos en la puerta. Así que me envían
aquí películas o, si no, me invitan a proyec-
ciones restringidas. Su pasión por el sépti-
mo arte no es nueva: de joven, incluso soñó
con dirigir películas, lo que ha acabado rea-
lizando su hijo Rodrigo, habitual de presti-
giosos festivales como Cannes, Locarno o
San Sebastián. Rodrigo, además de haber
dirigido episodios de Los Soprano y A
dos metros bajo tierra, es el cineasta res-
ponsable de largometrajes como Cosas que
diría con solo mirarla, Diez pequeñas his-
torias de amor o Nueve vidas. Menos
mal que son excelentes comenta su pa-
dre. ¡Lo horrible que hubiera sido para mí
que no me parecieran buenas! Rodrigo vive
en Hollywood, y su hermano Gonzalo, en
París. Ambos están pasando estos días con
sus padres, y entran y salen de la casa con la
misma libertad con que lo hicieron de niños.
Al día siguiente, Gonzalo, diseñador gráfico
y pintor, nos explicará que Gabo no era un
padre de juegos, pero sí de muchos diálo-
gos, de compartir con nosotros cosas de
adulto. Las cosas que hacíamos con él de pe-
queños eran hablar y escuchar música.
García Márquez ha ido desarrollando sus













hacer una sin más
problemas, pero 
la gente se da
cuenta si no has
puesto las tripas”
La incansable actividad “conspirato-
ria” de García Márquez le ha llevado
a participar en complejos procesos
políticos, siempre en la sombra. Ami-
go de mandatarios como Omar Torri-
jos, Jimmy Carter, Fidel Castro, Feli-
pe González o Bill Clinton, mantiene
trato directo con varios presidentes
latinoamericanos. Si, en 1981, tuvo
que abandonar su país y pedir asilo
en México, pues el gobierno conser-
vador le acusó de financiar a la gue-
rrilla del M-19, ahora ha sido un fac-
tor clave para que el Ejecutivo de
Álvaro Uribe y la guerrilla izquierdis-
ta del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la segunda en importancia del
país, con 5.000 combatientes, se reu-
nieran en La Habana y abrieran un
diálogo sobre el fin de la actividad
armada. Gabo ayudó al encuentro, y
ahora una segunda ronda de conver-
saciones en febrero permitirá vis-
lumbrar cómo avanza el proceso. El
camino a la paz será largo: las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), con más de 10.000
guerrilleros, mantienen una actitud
más intransigente, por no hablar de
los paramilitares de derechas (sólo
parcialmente desmovilizados) o de
los intereses del narcotráfico.
Mediador 




El dirigente del ELN Gerardo Bermúdez,
con barba, excarcelado el pasado 12 de
septiembre para gestionar acuerdos de
paz, estrecha la mano del comisionado
presidencial Luis Carlos Restrepo.
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parcialmente desmovilizados) o de
los intereses del narcotráfico.
Mediador 




El dirigente del ELN Gerardo Bermúdez,
con barba, excarcelado el pasado 12 de
septiembre para gestionar acuerdos de
paz, estrecha la mano del comisionado
presidencial Luis Carlos Restrepo.
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en el estudio don-
de trabaja el escri-
tor. Sobre la mesa,
el ordenador 
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cada vez más eficaces, y parece haber conju-
rado el peligro de que su éxito le robara
tiempo para los afectos de hijos, nietos y
amigos. Antes, sin embargo, la fama estuvo
a punto de desbaratarme la vida, porque
perturba el sentido de la realidad, tanto
como el poder. Te condena a la soledad,
genera un problema de incomunicación que
te aísla.
De repente, suena el teléfono, y el escri-
tor pronostica: Seguro que es Carmen Bal-
cells. Mercedes descuelga y, en efecto, al
otro lado del aparato, habla la agente litera-
ria más famosa de la tierra. El escritor se ríe
con ganas: ¿Ven? No tiene sosiego. No se le
escapa nada, sabía que estábamos hablando
con ustedes... Nos tiene más controlados
que nunca. La relación profesional de Car-
men Balcells con García Márquez se remon-
ta a 1961, cuando nadie creía todavía en
aquel joven escritor, que no se convertiría
en una celebridad mundial hasta Cien años
de soledad (1967), obra en la que desgrana
los avatares de varias generaciones de los
Buendía y que, con sus personajes con colita
de cerdo o sacerdotes que levitan, se consi-
dera la referencia del realismo mágico.
En vez de realizar un paseo físico por el
DF, Gabo sugiere que nos traslademos men-
talmente a otra ciudad, a la Barcelona de los
años 60 y 70, donde él vivió y escribió El
otoño del patriarca: Llegamos en 1967,
cargando una piel de caimán de dos metros
que me regaló un amigo. Yo estaba dispues-
to a venderla, porque necesitábamos el di-
nero, pero me lo pensé mejor y al final no lo
hicimos. Ha viajado con nosotros por medio
mundo, en funciones de amuleto. Todo fue
muy rápido, en los años que viví en Barcelo-
na pasé de no tener para comer antes, en
París, había llegado a pedir en el metro a
poder comprarme casas.
Tengo la impresión de que aquella ciu-
dad no nos sorprendió mucho explica.
Era como si ya la hubiéramos visto antes. La
razón por la cual no fui a ningún otro lugar
es Ramón Vinyes, el sabio catalán que hice
aparecer como personaje en Cien años de
soledad. En la Barranquilla de mi juventud,
él me había vendido hasta tal punto la Bar-
nían incluso sombreros para ir a la disco!.
Trataban de superar a París recuerda
García Márquez.
He visto la serie Cuéntame y es exacta:
Gabo y yo llegamos a aquel mundo, remar-
ca, divertida, Mercedes.
Había como una especie de destape
clandestino, focalizado en la discoteca Bo-
caccio. Nos parecía una cosa anticuada, re-
fuerza Gabo. Barcha apunta: Ellos, los bar-
celoneses, pensaban que éramos nosotros
los atrasados, por latinoamericanos, pero
La fama estuvo a punto de desbaratarme
la vida, porque perturba el sentido 
de la realidad tanto como el poder.
Te condena a la soledad, genera un
problema de incomunicación que te aísla”
EPÍGRAFE EPÍGRAFE
Nacido en Aracataca (Colombia) en
1928, Gabriel García Márquez ha
marcado un antes y un después en la
historia de la literatura y –aunque su
vasta obra ha tomado caminos diver-
sos– es considerado el padre del rea-
lismo mágico, una peculiar manera de
integrar lo fantástico en lo cotidiano.
“Durante muchos años –cuenta– no
encontraba la clave para resultar
creíble, hasta que vi que la cosa era
creérselo uno mismo, así que adopté
la manera de contar historias de mi
abuela, que era capaz de explicar los
hechos más inverosímiles con una
cara de palo tal que no cabía ninguna
duda de que aquello era verdad.”
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El salón de la vivienda.
En primer plano, las
fotos de sus cinco nie-
tos en sucesivas eta-
pas de su vida
celona idealizada de sus recuerdos de exilia-
do, que no dudé en ningún momento.
Mercedes Barcha y Gabo, al trasladarse a
España, dejaron atrás un México cosmopo-
lita, culto y liberal, y unos círculos cinema-
tográficos, artísticos y literarios repletos de
personalidades y actividades que dejaban
atrás a la pacata España del tardofranquis-
mo. Barcha recuerda divertida que era
todo un poco esnob, los barceloneses descu-
brían entonces el mundo de la discoteca,
¡cuando aquí en México había miles! ¡Se po-
–La hojarasca (1955)
–El coronel no tiene quien le escriba (1961)
–Los funerales de la Mamá Grande (1962)
–Cien años de soledad (1967) 
–El otoño del patriarca (1975)
–Crónica de una muerte anunciada (1981)
–El amor en los tiempos del cólera (1985)
–El general en su laberinto (1989)
–Del amor y otros demonios (1994)
–Noticia de un secuestro (1996)
–Vivir para contarla (2002)
–Memoria de mis putas tristes (2004)
!
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cada vez más eficaces, y parece haber conju-
rado el peligro de que su éxito le robara
tiempo para los afectos de hijos, nietos y
amigos. Antes, sin embargo, la fama estuvo
a punto de desbaratarme la vida, porque
perturba el sentido de la realidad, tanto
como el poder. Te condena a la soledad,
genera un problema de incomunicación que
te aísla.
De repente, suena el teléfono, y el escri-
tor pronostica: Seguro que es Carmen Bal-
cells. Mercedes descuelga y, en efecto, al
otro lado del aparato, habla la agente litera-
ria más famosa de la tierra. El escritor se ríe
con ganas: ¿Ven? No tiene sosiego. No se le
escapa nada, sabía que estábamos hablando
con ustedes... Nos tiene más controlados
que nunca. La relación profesional de Car-
men Balcells con García Márquez se remon-
ta a 1961, cuando nadie creía todavía en
aquel joven escritor, que no se convertiría
en una celebridad mundial hasta Cien años
de soledad (1967), obra en la que desgrana
los avatares de varias generaciones de los
Buendía y que, con sus personajes con colita
de cerdo o sacerdotes que levitan, se consi-
dera la referencia del realismo mágico.
En vez de realizar un paseo físico por el
DF, Gabo sugiere que nos traslademos men-
talmente a otra ciudad, a la Barcelona de los
años 60 y 70, donde él vivió y escribió El
otoño del patriarca: Llegamos en 1967,
cargando una piel de caimán de dos metros
que me regaló un amigo. Yo estaba dispues-
to a venderla, porque necesitábamos el di-
nero, pero me lo pensé mejor y al final no lo
hicimos. Ha viajado con nosotros por medio
mundo, en funciones de amuleto. Todo fue
muy rápido, en los años que viví en Barcelo-
na pasé de no tener para comer antes, en
París, había llegado a pedir en el metro a
poder comprarme casas.
Tengo la impresión de que aquella ciu-
dad no nos sorprendió mucho explica.
Era como si ya la hubiéramos visto antes. La
razón por la cual no fui a ningún otro lugar
es Ramón Vinyes, el sabio catalán que hice
aparecer como personaje en Cien años de
soledad. En la Barranquilla de mi juventud,
él me había vendido hasta tal punto la Bar-
nían incluso sombreros para ir a la disco!.
Trataban de superar a París recuerda
García Márquez.
He visto la serie Cuéntame y es exacta:
Gabo y yo llegamos a aquel mundo, remar-
ca, divertida, Mercedes.
Había como una especie de destape
clandestino, focalizado en la discoteca Bo-
caccio. Nos parecía una cosa anticuada, re-
fuerza Gabo. Barcha apunta: Ellos, los bar-
celoneses, pensaban que éramos nosotros
los atrasados, por latinoamericanos, pero
La fama estuvo a punto de desbaratarme
la vida, porque perturba el sentido 
de la realidad tanto como el poder.
Te condena a la soledad, genera un
problema de incomunicación que te aísla”
EPÍGRAFE EPÍGRAFE
Nacido en Aracataca (Colombia) en
1928, Gabriel García Márquez ha
marcado un antes y un después en la
historia de la literatura y –aunque su
vasta obra ha tomado caminos diver-
sos– es considerado el padre del rea-
lismo mágico, una peculiar manera de
integrar lo fantástico en lo cotidiano.
“Durante muchos años –cuenta– no
encontraba la clave para resultar
creíble, hasta que vi que la cosa era
creérselo uno mismo, así que adopté
la manera de contar historias de mi
abuela, que era capaz de explicar los
hechos más inverosímiles con una
cara de palo tal que no cabía ninguna
duda de que aquello era verdad.”





La firma del Nobel en el dorso de una foto
46 MAGAZINE
!
El salón de la vivienda.
En primer plano, las
fotos de sus cinco nie-
tos en sucesivas eta-
pas de su vida
celona idealizada de sus recuerdos de exilia-
do, que no dudé en ningún momento.
Mercedes Barcha y Gabo, al trasladarse a
España, dejaron atrás un México cosmopo-
lita, culto y liberal, y unos círculos cinema-
tográficos, artísticos y literarios repletos de
personalidades y actividades que dejaban
atrás a la pacata España del tardofranquis-
mo. Barcha recuerda divertida que era
todo un poco esnob, los barceloneses descu-
brían entonces el mundo de la discoteca,
¡cuando aquí en México había miles! ¡Se po-
–La hojarasca (1955)
–El coronel no tiene quien le escriba (1961)
–Los funerales de la Mamá Grande (1962)
–Cien años de soledad (1967) 
–El otoño del patriarca (1975)
–Crónica de una muerte anunciada (1981)
–El amor en los tiempos del cólera (1985)
–El general en su laberinto (1989)
–Del amor y otros demonios (1994)
–Noticia de un secuestro (1996)
–Vivir para contarla (2002)
–Memoria de mis putas tristes (2004)
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era completamente al revés. Yo iba por la
calle con mis pantalones y mis jeans y se
me acercaba la gente a mirarme como una
cosa rara. Un día, le dije a la mujer de Luis
Goytisolo: Oye, María Antonia, me miran
mucho, ¿por qué será?. No te preocupes, a
mí también, me respondió.
Los rigores de la dictadura franquista no
apretaban tanto en Barcelona como en Ma-
drid, centro del poder político, y los García
disfrutaban de la proximidad con Francia.
Gabo recuerda que íbamos a Francia a ver
películas, como El último tango en París,
que descubrimos en Perpiñán. A veces nos
íbamos tres días a París, a ponernos al día
de todo. Barcelona era la puerta a Europa:
desde allí nos desplazábamos a Londres
(donde aprendimos inglés), Milán... Asistía-
mos a conciertos, estrenos teatrales, calmé
toda mi ansiedad cultural. 
Gabo y Mercedes vivieron la efervescen-
cia de la gauche divine, las madrugadas
infinitas de Bocaccio, el florecimiento de las
nuevas editoriales, las conspiraciones ante
la inminente muerte de Franco Se junta-
ban con otros escritores atraídos a Barcelo-
na por la Mamá Grande Balcells, como
José Donoso o Mario Vargas Llosa, y reci-
bían las visitas de Carlos Fuentes, Julio Cor-
tázar, Pablo Neruda Ahora da casi ver-
güenza decirlo, pero nos la pasamos muy
bien, comenta Gabo. En aquella Barcelo-
na de los primeros setenta se vivía excelen-
temente, da pena admitirlo. Es ahora, al
pensarlo un poco, cuando nos damos cuenta
de lo triste que era todo. Paradójicamente,
los García se fueron antes de que llegara la
democracia: Estábamos en Bogotá cuando
murió Franco y, al conocer la noticia, nos
volvimos a México. Pensamos que en Espa-
ña la cosa se iba a agitar mucho, que vendría
una gran inestabilidad, tampoco sabíamos
cómo iba a reaccionar el nuevo gobierno es-
pañol ante la inminente El otoño del pa-
triarca, que retrataba el ocaso de un dicta-
dor, pensé que no se iban a creer que yo me
había inspirado en modelos latinoamerica-
nos, como el venezolano Juan Vicente Gó-
mez o el haitiano Papá Doc, que mandó ex-
terminar todos los perros negros de su país
porque creía que un enemigo suyo se había
convertido en uno de ellos, o el salvadoreño
Maximiliano Hernández Martínez, que hizo
forrar con papel rojo todo el alumbrado pú-
blico del país para combatir una epidemia de
sarampión No sé cómo se va a entender
esto, pero a mí Franco me resultaba un dic-
tador demasiado moderno y civilizado para
el que yo tenía en la cabeza o en el alma. De
hecho, la mejor crítica a este libro me la hizo
el panameño Omar Torrijos, cuarenta y ocho
horas antes de morir, que me dijo: Es tu me-
jor libro, todos somos así como tú dices.
Gabo tiene casa en Barcelona, y sigo
yendo a esa ciudad, con frecuencia casi
anual, aunque mi visita del 2005 causó de-
masiado alboroto, porque esta vez llevaba
cinco años sin ir. Cuando llegamos, siempre
es como si no hubiéramos dejado de vivir
allí. Nos levantamos como si fuera lo más
normal del mundo, y vamos a comer con los
amigos de siempre. Paseamos y nos vemos
envejecer. Vamos a pie a todas partes. Le
paran a uno, le gritan de un lado a otro de la
calle, pero con esa distancia con que los ca-
talanes se conducen, modulando sus mues-
tras de afecto. Por ejemplo, fuimos también
unos días a Madrid, donde tenemos muchos
amigos, pero no nos quedamos porque hay
más novelería, mientras que en Barcelona
nos volvemos un caso diario. En Madrid co-
rre la voz entre periodistas, cantantes, gente
del cine es la pachanga permanente.
Gabo sigue huyendo de la luz de los focos
públicos. Cree que la discreción es siempre
más efectiva, incluso en política. Ha mante-
nido su amistad con Fidel Castro, pero se ha
separado en silencio de las posturas dog-
máticas, y a la vez su intervención personal
ha sido decisiva para que el régimen cubano
libere a algunos presos políticos o suavice
algunas posturas. Sus intervenciones en va-
rios países incluyen desde la liberación de
banqueros secuestrados en El Salvador a
conseguir que dictadores permitan abando-
nar su país a familiares de disidentes, entre
otros muchos episodios dignos de una pelí-
cula de James Bond o de una novela de su
amigo Graham Greene, como cuando, en
1995, los secuestradores de Juan Carlos Ga-
viria exigieron que Gabo asumiera la presi-
dencia de Colombia (la respuesta del escri-
tor fue: Nadie puede esperar que asuma la
irresponsabilidad de ser el peor presidente
de la República () Liberen a Gaviria, quí-
tense las máscaras y salgan a promover sus
ideas de renovación al amparo del orden
constitucional). Yo he sido siempre más
conspirador que firmador apunta. He
logrado siempre muchas más cosas miran-
do de arreglarlas por debajo que firmando
manifiestos de protesta.
Dentro de esa diplomacia secreta, aho-
ra, por ejemplo, realiza funciones de media-
dor por la paz en Colombia, acercando las
posiciones del Gobierno del presidente Uri-
be con las de la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), tal vez mejor no
tratemos mucho eso, porque está todavía
hablándose. No es bueno hacer declaracio-
nes cuando se trabaja en ello. Desde que me
concibieron, estoy oyendo hablar del proce-
so de paz de Colombia. Ahora, después de
un largo tira y afloja, se pusieron de acuerdo
para conversar. He participado en unas pri-
meras conversaciones en La Habana, y fue
muy bien. Tengo buenas relaciones con am-
bos lados. Estas gestiones, para un escritor
como yo, acostumbrado a ganar, son siem-
pre una cura de humildad, pues intervienen
una conjunción de factores muy diversos.
La violencia ha existido siempre, tiene
muchos años en Colombia recuerda. El
tema de fondo es una situación económica
escindida entre los muy ricos y los muy po-
bres. Y el negocio de la coca es mucho dine-
ro, ¡barriles de dinero! El día en que se aca-
be la droga, todo va a mejorar muchísimo,
porque eso fue lo que lo exacerbó todo. Los
grandes productores del mundo están allá.
De manera que ya no pelean por la política,
como antes, sino por el control de la droga.
Y Estados Unidos también está totalmente
metido en eso.
Mientras posa para unas fotos en el jar-
dín junto a su esposa, Gabo le comenta, bro-
meando: Ya ves por qué nunca doy entre-
vistas, Mercedes. Llegan con esa manse-
dumbre, y no se van nunca. Ahora me dicen
que te abrace, ¿y qué vendrá después? Son
capaces de pedirme que diga que te quiero.
Una afirmación superflua, teniendo en
cuenta que se conocieron cuando ella era
una niña de 13 años y que siguen ahí, com-
partiendo sus vidas.
Antes de que abandonemos su casa, Gar-
cía Márquez se interesa por los premios No-
bel que irán apareciendo en esta serie de en-
trevistas: Ah, veo que escogen sólo a los
buenos. Seguro de sí mismo, próximo, aga-
rra de vez en cuando a su interlocutor sin
que sea posible percibir en él rasgo alguno
de su legendaria timidez, aquella que en
Barcelona le hacía enmudecer y le activaba
mil temblores cuando tenía que hablar en
público. Yo creo que debo de tener fobia so-
cial, como la Nobel austriaca, Elfriede Jeli-
nek, porque puedo mantener una conversa-
ción de tú a tú, pero me cuesta horrores diri-
girme a un auditorio. ¿Mi timidez? Tengo la
gran ventaja de que ahora la gente entra en
esta casa ya intimidada y así me va mejor.
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era completamente al revés. Yo iba por la
calle con mis pantalones y mis jeans y se
me acercaba la gente a mirarme como una
cosa rara. Un día, le dije a la mujer de Luis
Goytisolo: Oye, María Antonia, me miran
mucho, ¿por qué será?. No te preocupes, a
mí también, me respondió.
Los rigores de la dictadura franquista no
apretaban tanto en Barcelona como en Ma-
drid, centro del poder político, y los García
disfrutaban de la proximidad con Francia.
Gabo recuerda que íbamos a Francia a ver
películas, como El último tango en París,
que descubrimos en Perpiñán. A veces nos
íbamos tres días a París, a ponernos al día
de todo. Barcelona era la puerta a Europa:
desde allí nos desplazábamos a Londres
(donde aprendimos inglés), Milán... Asistía-
mos a conciertos, estrenos teatrales, calmé
toda mi ansiedad cultural. 
Gabo y Mercedes vivieron la efervescen-
cia de la gauche divine, las madrugadas
infinitas de Bocaccio, el florecimiento de las
nuevas editoriales, las conspiraciones ante
la inminente muerte de Franco Se junta-
ban con otros escritores atraídos a Barcelo-
na por la Mamá Grande Balcells, como
José Donoso o Mario Vargas Llosa, y reci-
bían las visitas de Carlos Fuentes, Julio Cor-
tázar, Pablo Neruda Ahora da casi ver-
güenza decirlo, pero nos la pasamos muy
bien, comenta Gabo. En aquella Barcelo-
na de los primeros setenta se vivía excelen-
temente, da pena admitirlo. Es ahora, al
pensarlo un poco, cuando nos damos cuenta
de lo triste que era todo. Paradójicamente,
los García se fueron antes de que llegara la
democracia: Estábamos en Bogotá cuando
murió Franco y, al conocer la noticia, nos
volvimos a México. Pensamos que en Espa-
ña la cosa se iba a agitar mucho, que vendría
una gran inestabilidad, tampoco sabíamos
cómo iba a reaccionar el nuevo gobierno es-
pañol ante la inminente El otoño del pa-
triarca, que retrataba el ocaso de un dicta-
dor, pensé que no se iban a creer que yo me
había inspirado en modelos latinoamerica-
nos, como el venezolano Juan Vicente Gó-
mez o el haitiano Papá Doc, que mandó ex-
terminar todos los perros negros de su país
porque creía que un enemigo suyo se había
convertido en uno de ellos, o el salvadoreño
Maximiliano Hernández Martínez, que hizo
forrar con papel rojo todo el alumbrado pú-
blico del país para combatir una epidemia de
sarampión No sé cómo se va a entender
esto, pero a mí Franco me resultaba un dic-
tador demasiado moderno y civilizado para
el que yo tenía en la cabeza o en el alma. De
hecho, la mejor crítica a este libro me la hizo
el panameño Omar Torrijos, cuarenta y ocho
horas antes de morir, que me dijo: Es tu me-
jor libro, todos somos así como tú dices.
Gabo tiene casa en Barcelona, y sigo
yendo a esa ciudad, con frecuencia casi
anual, aunque mi visita del 2005 causó de-
masiado alboroto, porque esta vez llevaba
cinco años sin ir. Cuando llegamos, siempre
es como si no hubiéramos dejado de vivir
allí. Nos levantamos como si fuera lo más
normal del mundo, y vamos a comer con los
amigos de siempre. Paseamos y nos vemos
envejecer. Vamos a pie a todas partes. Le
paran a uno, le gritan de un lado a otro de la
calle, pero con esa distancia con que los ca-
talanes se conducen, modulando sus mues-
tras de afecto. Por ejemplo, fuimos también
unos días a Madrid, donde tenemos muchos
amigos, pero no nos quedamos porque hay
más novelería, mientras que en Barcelona
nos volvemos un caso diario. En Madrid co-
rre la voz entre periodistas, cantantes, gente
del cine es la pachanga permanente.
Gabo sigue huyendo de la luz de los focos
públicos. Cree que la discreción es siempre
más efectiva, incluso en política. Ha mante-
nido su amistad con Fidel Castro, pero se ha
separado en silencio de las posturas dog-
máticas, y a la vez su intervención personal
ha sido decisiva para que el régimen cubano
libere a algunos presos políticos o suavice
algunas posturas. Sus intervenciones en va-
rios países incluyen desde la liberación de
banqueros secuestrados en El Salvador a
conseguir que dictadores permitan abando-
nar su país a familiares de disidentes, entre
otros muchos episodios dignos de una pelí-
cula de James Bond o de una novela de su
amigo Graham Greene, como cuando, en
1995, los secuestradores de Juan Carlos Ga-
viria exigieron que Gabo asumiera la presi-
dencia de Colombia (la respuesta del escri-
tor fue: Nadie puede esperar que asuma la
irresponsabilidad de ser el peor presidente
de la República () Liberen a Gaviria, quí-
tense las máscaras y salgan a promover sus
ideas de renovación al amparo del orden
constitucional). Yo he sido siempre más
conspirador que firmador apunta. He
logrado siempre muchas más cosas miran-
do de arreglarlas por debajo que firmando
manifiestos de protesta.
Dentro de esa diplomacia secreta, aho-
ra, por ejemplo, realiza funciones de media-
dor por la paz en Colombia, acercando las
posiciones del Gobierno del presidente Uri-
be con las de la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), tal vez mejor no
tratemos mucho eso, porque está todavía
hablándose. No es bueno hacer declaracio-
nes cuando se trabaja en ello. Desde que me
concibieron, estoy oyendo hablar del proce-
so de paz de Colombia. Ahora, después de
un largo tira y afloja, se pusieron de acuerdo
para conversar. He participado en unas pri-
meras conversaciones en La Habana, y fue
muy bien. Tengo buenas relaciones con am-
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bel que irán apareciendo en esta serie de en-
trevistas: Ah, veo que escogen sólo a los
buenos. Seguro de sí mismo, próximo, aga-
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El duro despertar
Texto de Cristina Jolonch 
Fotos de Samuel Aranda
Samir el Houmus 
vive en Eibar, en 
un viejo almacén 
abandonado junto 
a la estación de tren 
donde tiene acogido 
a un chaval que, de 
malvivir en la calle, 
está desorientado
EN PORTADA
Cientos de chavales 
inmigrantes quieren 
hacerse un hueco en una 
sociedad que ya no les 
parece tan idílica como el 
día en que subieron a una 
patera o se encaramaron 
a los bajos de un camión 
rumbo a España. Se les 
conoce como MENA: 
menores extranjeros no 
acompañados. Y forman 
un colectivo engorroso 
para la administración 
pública, que se debate 
entre la urgencia de 
regular el ﬂ ujo migratorio 
y su deber de cuidar de 
ellos por el derecho 
internacional que los 
ampara como niños. 
El Magazine ha recorrido 
diferentes ciudades 
españolas para recoger 
los testimonios de estos 
chicos que han madurado 
a la fuerza. 
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S
dos, aspira a buscarse otro alojamiento para 
poder conseguir un empleo. “Si tengo 
contrato, me echan del piso de emancipa-
ción”. A veces tiene que medicarse. “Hay 
momentos en que me pongo nervioso y 
hago cualquier cosa, momentos en que me 
arrepiento de haber venido. Y si pudiera me 
marcharía mañana: yo sé el valor que tiene 
una madre y echo de menos a la mía”.
Le da rabia que la gente regrese de visita 
a su país con coche, gafas, ropa buena, 
intentando aparentar lo que no tiene. “Así 
van alimentando una idea de España que no 
tiene nada que ver con lo que nosotros nos 
encontramos al llegar”. Asegura que ha 
vivido momentos terribles y que ya no teme 
a nada. “¿Qué puedo temer? ¿Sólo una 
muerte? A todos nos espera lo mismo”.
La primera chica marroquí que llegó a un 
centro español de acogida lo hizo con sólo 
16 años. Se llama Radea Eltanjavi y hoy, con 
18, cuenta su hazaña con una sonrisa pícara. 
 
e acerca el verano cuando 
empieza en San Sebastián la ruta que 
durante varios meses seguirá el Magazine 
para recoger los testimonios de algunos de 
los menores inmigrantes que buscan nuevas 
oportunidades en España. Diluvia y hace un 
frío de mil demonios en esta ciudad que se 
resiste a seguir la lógica de las estaciones. 
Pero el mal tiempo no ha impedido a los 
chavales, adaptados al clima como a tantas 
otras adversidades, acudir a la cita y contar 
sus historias, plagadas de coincidencias. 
Como las que recoge un informe de Unicef 
España y el Consejo General de la Abogacía 
que lleva por título Ni ilegales ni invisibles. 
El estudio reﬂ eja la realidad social y jurídica 
de los MENA (menores extranjeros no 
acompañados) y apunta necesidades 
urgentes: primar la condición de menores a 
la de inmigrantes, coordinar y consensuar 
las actuaciones de las diferentes comunida-
des autónomas, y poner en marcha procedi-
mientos legales que los amparen.
Rami, marroquí de 17 años, es de los que 
se considera afortunado. Llegó a Alicante a 
los 15 con un pasaporte falso y ahora ya 
tiene los papeles, por lo que ha podido 
volver a visitar a su familia, pero asegura 
que su sueño está aquí. “Sólo quiero un 
trabajo y llegar a tener una familia”. Driss 
Marnisi, de Fez, tiene 18 años. Llegó a 
Melilla, donde vivió tres años. “En el centro 
no nos daban dinero y allí empecé a robar”. 
Volvió a hacerlo para escapar de otro centro 
de menores del que guarda recuerdos de 
castigos y privaciones. “Me escapé de allí y 
robamos con otros amigos para comprar la 
chapa que incorporamos en el bajo de un 
camión, en el que nos marchamos. Me lleva-
ron a Tolosa, y gracias a que allí encontré a 
una educadora de Melilla que me ayudó, me 
libré de que me llevaran a otro centro del 
que todos los chicos se quejaban”. Marnisi 
asegura que no ha vuelto a robar. Aunque 
puede disponer de un piso para ex tutela-
Radea Eltanjavi 
(de negro y gris), la 
primera chica 
marroquí que llegó 
a un centro español, 
junto a Khaoula Rami 
en el piso que 
comparten con otras 




la música de su ídolo, 
el rapero Muslim, 
de Tánger. A la 
derecha, en Vitoria, 
Gali Embalo (con 
capucha verde) se 
encuentra con su 
amigo Kalilou Diallo, 
que acaba de recibir 
la notiﬁ cación de 
que le han concedido
la tutela
EN PORTADA EL DURO DESPERTAR
Desde Unicef 
apuntan la necesidad 
de primar la condición 
de menores antes 
que la de inmigrantes 
y de consensuar 
las actuaciones 
de las diferentes 
comunidades  
9 DE ENERO DEL 2011 39 38 MAGAZINE
Vino por voluntad propia, porque se llevaba 
mal con la familia y quería probar suerte. 
“Allí no me dejaban ni moverme, sólo ir de 
casa al colegio y del colegio a casa, así que 
me metí en un barco con papeles falsos”. En 
Irún vivía un familiar, pero no se llevaban 
bien y se marchó al centro de Hernani, 
donde pasó cinco meses. Luego fue a otro, 
del que escapó en tres ocasiones y todas 
volvió porque no tenía adónde ir. “Robé 
para sentirme acogida, pero no estaba 
acostumbrada y lo pasaba mal”. Ahora está 
en libertad vigilada y asegura que sólo 
piensa en encontrar un trabajo y hacer una 
vida normal, como la mayoría de la gente. 
“Tengo amigos en la calle y en la cárcel. 
Echo de menos a mi madre, pero no tengo 
ganas de volver a vivir en una sociedad tan 
machista como la de Marruecos. Ahora 
salgo con un chico marroquí que no lo es en 
absoluto”.
Refugiados en la remodelada Bodega 
Donostiarra, entre cafés y refrescos, cada 
cual narra su historia. La de Lousaine 
Firaun está repleta de obstáculos: tras un 
periplo por centros en diferentes lugares de 
España, lo echaron del último al cumplir 18 
y cuenta que no tuvo más remedio que 
acostumbrarse a vivir en la calle, casi 
siempre con un buen amigo, “porque es 
mucho más peligroso estar solo”. Lousaine 
compró el contrato que le permitió hacerse 
con el primer permiso de residencia a un 
tipo que le cobró 1.300 euros y con el que 
jamás llegó a tener una relación laboral. 
Conﬁ esa que teme que llegue el día en que 
caduque ese permiso y que sueña con una 
ducha, una casa y un trabajo. En un paseo 
bajo el paraguas, camino de la Concha,  
07. 0901 menores c1.indd   38-39 29/12/2010   12:14:36
S
dos, aspira a buscarse otro alojamiento para 
poder conseguir un empleo. “Si tengo 
contrato, me echan del piso de emancipa-
ción”. A veces tiene que medicarse. “Hay 
momentos en que me pongo nervioso y 
hago cualquier cosa, momentos en que me 
arrepiento de haber venido. Y si pudiera me 
marcharía mañana: yo sé el valor que tiene 
una madre y echo de menos a la mía”.
Le da rabia que la gente regrese de visita 
a su país con coche, gafas, ropa buena, 
intentando aparentar lo que no tiene. “Así 
van alimentando una idea de España que no 
tiene nada que ver con lo que nosotros nos 
encontramos al llegar”. Asegura que ha 
vivido momentos terribles y que ya no teme 
a nada. “¿Qué puedo temer? ¿Sólo una 
muerte? A todos nos espera lo mismo”.
La primera chica marroquí que llegó a un 
centro español de acogida lo hizo con sólo 
16 años. Se llama Radea Eltanjavi y hoy, con 
18, cuenta su hazaña con una sonrisa pícara. 
 
e acerca el verano cuando 
empieza en San Sebastián la ruta que 
durante varios meses seguirá el Magazine 
para recoger los testimonios de algunos de 
los menores inmigrantes que buscan nuevas 
oportunidades en España. Diluvia y hace un 
frío de mil demonios en esta ciudad que se 
resiste a seguir la lógica de las estaciones. 
Pero el mal tiempo no ha impedido a los 
chavales, adaptados al clima como a tantas 
otras adversidades, acudir a la cita y contar 
sus historias, plagadas de coincidencias. 
Como las que recoge un informe de Unicef 
España y el Consejo General de la Abogacía 
que lleva por título Ni ilegales ni invisibles. 
El estudio reﬂ eja la realidad social y jurídica 
de los MENA (menores extranjeros no 
acompañados) y apunta necesidades 
urgentes: primar la condición de menores a 
la de inmigrantes, coordinar y consensuar 
las actuaciones de las diferentes comunida-
des autónomas, y poner en marcha procedi-
mientos legales que los amparen.
Rami, marroquí de 17 años, es de los que 
se considera afortunado. Llegó a Alicante a 
los 15 con un pasaporte falso y ahora ya 
tiene los papeles, por lo que ha podido 
volver a visitar a su familia, pero asegura 
que su sueño está aquí. “Sólo quiero un 
trabajo y llegar a tener una familia”. Driss 
Marnisi, de Fez, tiene 18 años. Llegó a 
Melilla, donde vivió tres años. “En el centro 
no nos daban dinero y allí empecé a robar”. 
Volvió a hacerlo para escapar de otro centro 
de menores del que guarda recuerdos de 
castigos y privaciones. “Me escapé de allí y 
robamos con otros amigos para comprar la 
chapa que incorporamos en el bajo de un 
camión, en el que nos marchamos. Me lleva-
ron a Tolosa, y gracias a que allí encontré a 
una educadora de Melilla que me ayudó, me 
libré de que me llevaran a otro centro del 
que todos los chicos se quejaban”. Marnisi 
asegura que no ha vuelto a robar. Aunque 
puede disponer de un piso para ex tutela-
Radea Eltanjavi 
(de negro y gris), la 
primera chica 
marroquí que llegó 
a un centro español, 
junto a Khaoula Rami 
en el piso que 
comparten con otras 




la música de su ídolo, 
el rapero Muslim, 
de Tánger. A la 
derecha, en Vitoria, 
Gali Embalo (con 
capucha verde) se 
encuentra con su 
amigo Kalilou Diallo, 
que acaba de recibir 
la notiﬁ cación de 
que le han concedido
la tutela
EN PORTADA EL DURO DESPERTAR
Desde Unicef 
apuntan la necesidad 
de primar la condición 
de menores antes 
que la de inmigrantes 
y de consensuar 
las actuaciones 
de las diferentes 
comunidades  
9 DE ENERO DEL 2011 39 38 MAGAZINE
Vino por voluntad propia, porque se llevaba 
mal con la familia y quería probar suerte. 
“Allí no me dejaban ni moverme, sólo ir de 
casa al colegio y del colegio a casa, así que 
me metí en un barco con papeles falsos”. En 
Irún vivía un familiar, pero no se llevaban 
bien y se marchó al centro de Hernani, 
donde pasó cinco meses. Luego fue a otro, 
del que escapó en tres ocasiones y todas 
volvió porque no tenía adónde ir. “Robé 
para sentirme acogida, pero no estaba 
acostumbrada y lo pasaba mal”. Ahora está 
en libertad vigilada y asegura que sólo 
piensa en encontrar un trabajo y hacer una 
vida normal, como la mayoría de la gente. 
“Tengo amigos en la calle y en la cárcel. 
Echo de menos a mi madre, pero no tengo 
ganas de volver a vivir en una sociedad tan 
machista como la de Marruecos. Ahora 
salgo con un chico marroquí que no lo es en 
absoluto”.
Refugiados en la remodelada Bodega 
Donostiarra, entre cafés y refrescos, cada 
cual narra su historia. La de Lousaine 
Firaun está repleta de obstáculos: tras un 
periplo por centros en diferentes lugares de 
España, lo echaron del último al cumplir 18 
y cuenta que no tuvo más remedio que 
acostumbrarse a vivir en la calle, casi 
siempre con un buen amigo, “porque es 
mucho más peligroso estar solo”. Lousaine 
compró el contrato que le permitió hacerse 
con el primer permiso de residencia a un 
tipo que le cobró 1.300 euros y con el que 
jamás llegó a tener una relación laboral. 
Conﬁ esa que teme que llegue el día en que 
caduque ese permiso y que sueña con una 
ducha, una casa y un trabajo. En un paseo 
bajo el paraguas, camino de la Concha,  
07. 0901 menores c1.indd   38-39 29/12/2010   12:14:36
cuenta que una noche en que pretendían 
dormir en una casa desocupada, su amigo 
tuvo un mal presentimiento y preﬁ rió 
quedarse en la calle. Aquella madrugada lo 
despertaron las patadas y los golpes de la 
policía. A raíz de esa agresión, alguien le 
aconsejó que se pusiera en contacto con la 
oenegé SOS Racismo, en la que ha encontra-
do un gran apoyo. Dice, porque no le gusta 
despertar compasión, que hoy dormirá en 
un refugio. Varios meses después de este 
primer encuentro, en una nueva conversa-
ción, confesará que mintió. Sabía que 
tendría que resguardarse de la lluvia bajo un 
puente, pero le daba vergüenza reconocerlo. 
Quien conoce la dureza de vivir en la calle 
sabe que entre ambas opciones hay un 
abismo.
Camino de Vizcaya, una parada en Eibar, 
EN PORTADA EL DURO DESPERTAR
donde Samir el Houmus espera frente al 
ayuntamiento, bajo una ﬁ na lluvia. Tiene 17 
años y llegó a Melilla a los 14, encaramado a 
los bajos de un camión. “Fui el último en 
salir del centro de Deba antes de que lo 
cerraran y me quedé en Eibar, el lugar más 
cercano”. Ha vivido en la calle y ahora 
ocupa una barraca abandonada pegada a la 
estación de trenes donde no hay agua, luz, 
ni cristales en las ventanas. Muestra la 
estancia con la llama de una vela y el rincón 
en el que duerme un chaval al que ha 
acogido, porque de malvivir en la calle se le 
ha ido la cabeza. “Le he ofrecido compartir 
la cama, pero preﬁ ere dormir en el suelo. 
Me daba pena”. Lo peor de su situación, 
explica Samir, es que los días se le hacen 
eternos porque no tiene nada que hacer ni 
adónde ir. “He robado para comer. La 
primera vez que lo haces se te queda 
grabada para siempre. Pero te acostumbras, 
aunque no te guste”. Está deprimido. 
Necesita hacer algo. Cuando llegó le parecía 
que todo era fácil. “Ahora me arrepiento y 
sólo me queda esperar que las cosas 
cambien”. Samir teme acabar como su 
amigo. Sabe que la calle destruye y espera 
un golpe de suerte que llene su odiosa 
rutina.
La mayoría de los chavales inmigrantes 
que viven en Vitoria son del África subsaha-
riana. Como Gali Embalo, que salió de 
Guinea Bissau y, después de un largo 
periplo –cinco días en cayuco y un paseo 
por varios centros-, llegó a Vitoria sin saber 
bien a qué lugar iba. Hace meses que 
cumplió los 18 y tuvo que abandonar el 
centro de menores sin un alternativa de 
vivienda, ni trabajo. “En mi país no fui al 
colegio, sólo estudiaba el Corán. Pensé que 
aquí tendría una vida mejor. Pero no he 
venido para que me ayuden sino para 
trabajar”. Su amigo Amadou Coulibaly 
entró en Europa por Lampedusa (Italia). 
Como él, también esperaba más del primer 
mundo. Cuando llegué al centro de menores 
me dijeron que si cumplía las normas, en 
nueve meses la Diputación me tutelaría y 
así podría conseguir los papeles. Pero no fue 
así y al ﬁ nal decidí marcharme”. En Vitoria 
la mayoría de los jóvenes inmigrantes se 
conocen y se ayudan. Las ciudades peque-
ñas resultan casi siempre más acogedoras 
para quienes intentan hacerse un hueco y 
buscan la manera de ganarse la vida.
Para los que no tienen adónde ir, porque 
han cumplido la edad o porque han 
abandonado los centros de acogida, son 
mucho más hostiles las poblaciones grandes 
como Madrid o Barcelona. En esta última, 
paralelamente a los que entran en el 
circuito de la asistencia social, a los que 
reciben el amparo de centros donde ofrecen 
ayuda, como el Casal del Raval, el colectivo 
de apoyo jurídico Drari u otros, transcurre 
la vida de los desamparados: chavales, 
marroquíes, la gran mayoría, que viven en la 
calle. Muchos de ellos suelen reunirse en la 
plaza Catalunya. Dicen que están hartos del 
control policial constante: de que los 
cacheen, les pidan la documentación... un 
protocolo, aseguran, en el que se ven 
implicados un montón de veces al día. 
Aseguran estar más hartos que ellos los 
Mossos d’Esquadra, quienes explican que se 
sienten impotentes porque “a pesar de que 
delinquen, siempre se salen con la suya y al 
rato vuelven a estar libres”. 
El abogado Albert Parés, que trabaja 
voluntariamente en la defensa de jóvenes 
Para quienes no tienen 
adónde ir, porque han 
cumplido los 18 o han 
abandonado los centros 
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Un grupo de 
adolescentes de origen 
marroquí que vive en 
la calle en Barcelona. 
En la imagen de arriba 
y la de la derecha, en 
el parque verde, como 
ellos llaman al espacio 
donde pasan la noche 
y al que acceden 
saltando una valla. 
Sobre estas líneas, en 
la plaza Catalunya, 
punto habitual de 
reunión y donde a 
menudo los cachean y 
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Como él, también esperaba más del primer 
mundo. Cuando llegué al centro de menores 
me dijeron que si cumplía las normas, en 
nueve meses la Diputación me tutelaría y 
así podría conseguir los papeles. Pero no fue 
así y al ﬁ nal decidí marcharme”. En Vitoria 
la mayoría de los jóvenes inmigrantes se 
conocen y se ayudan. Las ciudades peque-
ñas resultan casi siempre más acogedoras 
para quienes intentan hacerse un hueco y 
buscan la manera de ganarse la vida.
Para los que no tienen adónde ir, porque 
han cumplido la edad o porque han 
abandonado los centros de acogida, son 
mucho más hostiles las poblaciones grandes 
como Madrid o Barcelona. En esta última, 
paralelamente a los que entran en el 
circuito de la asistencia social, a los que 
reciben el amparo de centros donde ofrecen 
ayuda, como el Casal del Raval, el colectivo 
de apoyo jurídico Drari u otros, transcurre 
la vida de los desamparados: chavales, 
marroquíes, la gran mayoría, que viven en la 
calle. Muchos de ellos suelen reunirse en la 
plaza Catalunya. Dicen que están hartos del 
control policial constante: de que los 
cacheen, les pidan la documentación... un 
protocolo, aseguran, en el que se ven 
implicados un montón de veces al día. 
Aseguran estar más hartos que ellos los 
Mossos d’Esquadra, quienes explican que se 
sienten impotentes porque “a pesar de que 
delinquen, siempre se salen con la suya y al 
rato vuelven a estar libres”. 
El abogado Albert Parés, que trabaja 
voluntariamente en la defensa de jóvenes 
Para quienes no tienen 
adónde ir, porque han 
cumplido los 18 o han 
abandonado los centros 
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Un grupo de 
adolescentes de origen 
marroquí que vive en 
la calle en Barcelona. 
En la imagen de arriba 
y la de la derecha, en 
el parque verde, como 
ellos llaman al espacio 
donde pasan la noche 
y al que acceden 
saltando una valla. 
Sobre estas líneas, en 
la plaza Catalunya, 
punto habitual de 
reunión y donde a 
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inmigrantes en situación de desamparo, 
considera gravísimo el hecho de que “no 
hay ningún servicio de asistencia jurídica 
para estos chicos, que no pueden ejercer su 
derecho a la defensa”. Es la misma queja 
que desde Madrid promueve la fundación 
Raíces. Según Parés, “hay una falta de 
voluntad y una dejadez de las obligaciones 
que impone la ley hacia los menores”. Un 
chaval tutelado debería considerarse  
residente regular a todos los efectos. Pero la 
realidad es muy distinta: la administración 
no suele cumplir tampoco con el plazo 
máximo con que cuenta para regular a un 
menor tutelado, que es de nueve meses. 
Hay un lugar cerca de la rambla del 
Raval al que los chicos llaman el parque 
verde y en el que se reúnen bastantes de 
ellos para dormir. En el mismo recinto, al 
que se accede saltando una valla, pero en 
otro extremo, suele pasar la noche algún 
grupo de heroinómanos con el que jamás se 
relacionan. Se queja Bilal Kachach, de 18 
años, de que “aquí la gente asocia marroquí 
a moro ladrón” en un discurso contradicto-
rio. En su país, dice, “sin navaja es imposible 
robar, mientras que aquí es fácil hacer un 
tirón. Pero yo nunca he hecho daño a 
nadie”. 
Sentados sobre la hierba del parque, al 
anochecer, algunos chicos apenas se 
verdad. Tomo medicación, porque si no, me 
pongo nervioso y pienso mucho en mi 
familia”. Insiste en mostrar las heridas que 
tiene por los brazos y el torso. “Iba en los 
ferrocarriles, me paró la policía y no sé qué 
me pasó. Me volví loco”. Estos días está 
impaciente y emocionado. “Muy pronto voy 
a ir a Marruecos a ver a mi familia. Tengo 
muchos hermanos y quiero llevarles regalos 
a todos. Me encantaría comprar una 
bicicleta al pequeño y he visto una que me 
gusta pero me piden mucho dinero”. Es 
curioso ver asomar la ilusión infantil en la 
mirada de un tipo que hace unos minutos 
parecía capaz de utilizar el palo para abrirle 
el cráneo al primero que le llevara la 
contraria. “Imagino un futuro mejor allí, en 
mi país. Soy musulmán, confío en Dios. Y 
tengo un sueño: construir una fábrica y 
meter a todos los pobres a trabajar allí”.
En Las Palmas de Gran Canaria, siguien-
te destino, se ha instalado la panza de burro, 
esa neblina incómoda que suele cubrir el 
cielo de isla en el verano y que se empeña 
en ocultar el sol. Bajo el pesado techo 
La administración 
dispone de un plazo 
máximo de nueve 
meses para regular 
a los menores 
inmigrantes tutelados
EN PORTADA EL DURO DESPERTAR
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blanquecino, avanzan los chicos del grupo 
que se reúne de vez en cuando en la sede de 
Acción en Red, donde comparten inquietu-
des y experiencias. Dice Abedallah Ennade 
que no repetiría lo que ha vivido. “Por nada 
merece la pena arriesgar la vida”. 
Adil Essaiydy reconoce que él tampoco 
volvería a venir a España. “Llegué con trece 
años. Era el menor de la patera”. Tardó un 
año y medio en obtener la medida de 
desamparo que obliga al Estado a tutelarlo. 
Pero a los 18 salió sin ver cumplidas las 
promesas de papeles. Estuvo en la calle y 
cuando consiguió los primeros permisos de 
residencia, le caducaron antes de tener un 
empleo. Hizo un curso de carpintería y 
ahora trabaja. “Tengo un niño de dos años y 
vivo con su madre y con los abuelos, que 
son canarios y me han acogido muy bien”. 
En el grupo hay marroquíes y chavales 
subsaharianos. Se palpan los recelos. “Los 
del África negra suelen venir más documen-
tados. Hay más prejuicios contra los 
magrebíes, que tienen fama de ladrones”, 
explica Norberto, educador hiperactivo, a 
quien todos adoran porque les ha ayudado 
en múltiples ocasiones. 
“Los saharauis lo tenemos mal en 
nuestra tierra”, explica Ahiba, de El Aaiún. 
Él se marchó porque no quería acabar como 
su hermano, que estuvo dos veces en la 
cárcel. Se compró una camiseta del Real 
Madrid para disimular y se subió a una 
patera de la que recuerda el pánico y a toda 
la gente rezando a la vez. “Sólo me arre-
piento de no haber abrazado a mi vieja 
antes de marcharme. Luego murió”. 
Hace cinco años que Ahmed Hasane 
dejó también El Aaiún y llegó en patera a 
Las Palmas un día de verano. Comparte una 
casa ocupada con otros colegas. “No me 
salió bien y ya no quiero esperar más. 
Preﬁ ero empezar de cero en Holanda o en 
cualquier otro lugar de Europa. No encuen-
tro trabajo y odio que todos los días sean 
iguales. Estoy deprimido”. Lo peor, para él, 
fue cumplir los dieciocho. “Cuando se 
acerca la fecha ya te comes la cabeza. A mí 
me regalaron una maleta y un viaje para que 
me largara del centro de acogida, para que 
desapareciera. Elegí Lanzarote, lo más 
cerca, por si tenía que volver. Allí dormí en 
la calle veinte noches, hasta que no pude 
más y regresé”. 
También era Lanzarote el lugar donde se 
encontraba Adellha el fatídico 29 de mayo 
del 2004. Aquel día le dolía la cabeza y no 
quería ir a la playa con el grupo del centro 
de menores donde vivía. Pero no había 
ningún monitor que se quedara en la casa y 
no tuvo más remedio que sumarse a sus 
compañeros. Se encaramó a una roca, 
dentro del mar, donde los otros estaban 
charlando, con tan mala fortuna que apoyó 
mal un pie, se golpeó, y cayó al agua como 
un peso muerto. Se había destrozado las 
cervicales. Seis años después, con un 
pañuelo palestino alrededor del cuello, 
intenta ocultar la rigidez y las punzadas que 
soporta desde entonces. “Nunca recibí la 
ayuda que necesita un enfermo con dolores 
terribles. Pasé más de un año encerrado en 
No existen datos ﬁ ables 
sobre cuántos menores 
inmigrantes hay en España, 
pero se estima que entre 
5.000 y 6.000. En los casos 
más recientes de juicios 
para conseguir un permiso 
de residencia a chicos a los 
que no se ha regulado, los 
jueces empiezan a 
conceder la residencia con 
efectos retroactivos, desde 
el momento en que la 
ﬁ scalía llevó al menor al 
centro de protección, por lo 
que algunos obtienen 
directamente la renovación 
de una primera tarjeta que 
no llegaron a recibir.
Un cambio 
de actitud
sostienen por los efectos de la cola. “El 
disolvente es engañoso. Te sientes muy 
fuerte, pero en realidad pierdes la fuerza y 
te conviertes en una mierda, por eso es muy 
peligroso, porque tienes una falsa idea de 
tus capacidades, te envalentonas y puedes 
meterte fácilmente en problemas cuando 
estás más desvalido”. Son una veintena los 
que suelen reunirse en el parque. Lo peor, 
dicen, es el frío del invierno. “Y que en la 
calle sólo consigues dormir dos o tres 
horitas. Y pasas miedo, porque hay racistas 
que vienen y te atacan”.
Lothmae impone su ley en el parque 
verde. “Aquí está prohibido robar”. Se 
acerca con un palo de madera blanco y su 
cabello rapado con una cresta impoluta bajo 
la que asoma una cicatriz enorme. Se 
marchó de Tánger con sólo ocho años 
huyendo de la violencia familiar. Tras varios 
intentos, consiguió llegar a Algeciras bajo 
un camión. Empezó a caminar por la 
carretera rumbo a Madrid, hasta que lo paró 
la Guardia Civil. Lo llevaron a un centro del 
que se escapó, como lo haría más adelante 
de tantos otros en diversas ciudades 
españolas. Acaba de cumplir 18. Atracó una 
farmacia con arma blanca, por lo que ha 
pasado un año y medio encerrado. Sólo hace 
unos meses que anda de nuevo libre. Está 
orgulloso de haber aprendido a leer, a 
escribir, a hablar otro idioma y a buscarse la 
vida. Adora el fútbol, asegura que es bueno 
con el balón y le gusta que le llamen 
Cristiano Ronaldo. “Soy muy violento, de 
Adellha vive en 
Las Palmas de Gran 
Canaria. Hace años 
sufrió un accidente 
que le dañó 
gravemente las 
cervicales. A la 
derecha, el centro 
Deamenac I, que 
dirige Gabriel 
Orihuela, en la 




07. 0901 menores c1.indd   42-43 29/12/2010   12:15:32
inmigrantes en situación de desamparo, 
considera gravísimo el hecho de que “no 
hay ningún servicio de asistencia jurídica 
para estos chicos, que no pueden ejercer su 
derecho a la defensa”. Es la misma queja 
que desde Madrid promueve la fundación 
Raíces. Según Parés, “hay una falta de 
voluntad y una dejadez de las obligaciones 
que impone la ley hacia los menores”. Un 
chaval tutelado debería considerarse  
residente regular a todos los efectos. Pero la 
realidad es muy distinta: la administración 
no suele cumplir tampoco con el plazo 
máximo con que cuenta para regular a un 
menor tutelado, que es de nueve meses. 
Hay un lugar cerca de la rambla del 
Raval al que los chicos llaman el parque 
verde y en el que se reúnen bastantes de 
ellos para dormir. En el mismo recinto, al 
que se accede saltando una valla, pero en 
otro extremo, suele pasar la noche algún 
grupo de heroinómanos con el que jamás se 
relacionan. Se queja Bilal Kachach, de 18 
años, de que “aquí la gente asocia marroquí 
a moro ladrón” en un discurso contradicto-
rio. En su país, dice, “sin navaja es imposible 
robar, mientras que aquí es fácil hacer un 
tirón. Pero yo nunca he hecho daño a 
nadie”. 
Sentados sobre la hierba del parque, al 
anochecer, algunos chicos apenas se 
verdad. Tomo medicación, porque si no, me 
pongo nervioso y pienso mucho en mi 
familia”. Insiste en mostrar las heridas que 
tiene por los brazos y el torso. “Iba en los 
ferrocarriles, me paró la policía y no sé qué 
me pasó. Me volví loco”. Estos días está 
impaciente y emocionado. “Muy pronto voy 
a ir a Marruecos a ver a mi familia. Tengo 
muchos hermanos y quiero llevarles regalos 
a todos. Me encantaría comprar una 
bicicleta al pequeño y he visto una que me 
gusta pero me piden mucho dinero”. Es 
curioso ver asomar la ilusión infantil en la 
mirada de un tipo que hace unos minutos 
parecía capaz de utilizar el palo para abrirle 
el cráneo al primero que le llevara la 
contraria. “Imagino un futuro mejor allí, en 
mi país. Soy musulmán, confío en Dios. Y 
tengo un sueño: construir una fábrica y 
meter a todos los pobres a trabajar allí”.
En Las Palmas de Gran Canaria, siguien-
te destino, se ha instalado la panza de burro, 
esa neblina incómoda que suele cubrir el 
cielo de isla en el verano y que se empeña 
en ocultar el sol. Bajo el pesado techo 
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blanquecino, avanzan los chicos del grupo 
que se reúne de vez en cuando en la sede de 
Acción en Red, donde comparten inquietu-
des y experiencias. Dice Abedallah Ennade 
que no repetiría lo que ha vivido. “Por nada 
merece la pena arriesgar la vida”. 
Adil Essaiydy reconoce que él tampoco 
volvería a venir a España. “Llegué con trece 
años. Era el menor de la patera”. Tardó un 
año y medio en obtener la medida de 
desamparo que obliga al Estado a tutelarlo. 
Pero a los 18 salió sin ver cumplidas las 
promesas de papeles. Estuvo en la calle y 
cuando consiguió los primeros permisos de 
residencia, le caducaron antes de tener un 
empleo. Hizo un curso de carpintería y 
ahora trabaja. “Tengo un niño de dos años y 
vivo con su madre y con los abuelos, que 
son canarios y me han acogido muy bien”. 
En el grupo hay marroquíes y chavales 
subsaharianos. Se palpan los recelos. “Los 
del África negra suelen venir más documen-
tados. Hay más prejuicios contra los 
magrebíes, que tienen fama de ladrones”, 
explica Norberto, educador hiperactivo, a 
quien todos adoran porque les ha ayudado 
en múltiples ocasiones. 
“Los saharauis lo tenemos mal en 
nuestra tierra”, explica Ahiba, de El Aaiún. 
Él se marchó porque no quería acabar como 
su hermano, que estuvo dos veces en la 
cárcel. Se compró una camiseta del Real 
Madrid para disimular y se subió a una 
patera de la que recuerda el pánico y a toda 
la gente rezando a la vez. “Sólo me arre-
piento de no haber abrazado a mi vieja 
antes de marcharme. Luego murió”. 
Hace cinco años que Ahmed Hasane 
dejó también El Aaiún y llegó en patera a 
Las Palmas un día de verano. Comparte una 
casa ocupada con otros colegas. “No me 
salió bien y ya no quiero esperar más. 
Preﬁ ero empezar de cero en Holanda o en 
cualquier otro lugar de Europa. No encuen-
tro trabajo y odio que todos los días sean 
iguales. Estoy deprimido”. Lo peor, para él, 
fue cumplir los dieciocho. “Cuando se 
acerca la fecha ya te comes la cabeza. A mí 
me regalaron una maleta y un viaje para que 
me largara del centro de acogida, para que 
desapareciera. Elegí Lanzarote, lo más 
cerca, por si tenía que volver. Allí dormí en 
la calle veinte noches, hasta que no pude 
más y regresé”. 
También era Lanzarote el lugar donde se 
encontraba Adellha el fatídico 29 de mayo 
del 2004. Aquel día le dolía la cabeza y no 
quería ir a la playa con el grupo del centro 
de menores donde vivía. Pero no había 
ningún monitor que se quedara en la casa y 
no tuvo más remedio que sumarse a sus 
compañeros. Se encaramó a una roca, 
dentro del mar, donde los otros estaban 
charlando, con tan mala fortuna que apoyó 
mal un pie, se golpeó, y cayó al agua como 
un peso muerto. Se había destrozado las 
cervicales. Seis años después, con un 
pañuelo palestino alrededor del cuello, 
intenta ocultar la rigidez y las punzadas que 
soporta desde entonces. “Nunca recibí la 
ayuda que necesita un enfermo con dolores 
terribles. Pasé más de un año encerrado en 
No existen datos ﬁ ables 
sobre cuántos menores 
inmigrantes hay en España, 
pero se estima que entre 
5.000 y 6.000. En los casos 
más recientes de juicios 
para conseguir un permiso 
de residencia a chicos a los 
que no se ha regulado, los 
jueces empiezan a 
conceder la residencia con 
efectos retroactivos, desde 
el momento en que la 
ﬁ scalía llevó al menor al 
centro de protección, por lo 
que algunos obtienen 
directamente la renovación 
de una primera tarjeta que 
no llegaron a recibir.
Un cambio 
de actitud
sostienen por los efectos de la cola. “El 
disolvente es engañoso. Te sientes muy 
fuerte, pero en realidad pierdes la fuerza y 
te conviertes en una mierda, por eso es muy 
peligroso, porque tienes una falsa idea de 
tus capacidades, te envalentonas y puedes 
meterte fácilmente en problemas cuando 
estás más desvalido”. Son una veintena los 
que suelen reunirse en el parque. Lo peor, 
dicen, es el frío del invierno. “Y que en la 
calle sólo consigues dormir dos o tres 
horitas. Y pasas miedo, porque hay racistas 
que vienen y te atacan”.
Lothmae impone su ley en el parque 
verde. “Aquí está prohibido robar”. Se 
acerca con un palo de madera blanco y su 
cabello rapado con una cresta impoluta bajo 
la que asoma una cicatriz enorme. Se 
marchó de Tánger con sólo ocho años 
huyendo de la violencia familiar. Tras varios 
intentos, consiguió llegar a Algeciras bajo 
un camión. Empezó a caminar por la 
carretera rumbo a Madrid, hasta que lo paró 
la Guardia Civil. Lo llevaron a un centro del 
que se escapó, como lo haría más adelante 
de tantos otros en diversas ciudades 
españolas. Acaba de cumplir 18. Atracó una 
farmacia con arma blanca, por lo que ha 
pasado un año y medio encerrado. Sólo hace 
unos meses que anda de nuevo libre. Está 
orgulloso de haber aprendido a leer, a 
escribir, a hablar otro idioma y a buscarse la 
vida. Adora el fútbol, asegura que es bueno 
con el balón y le gusta que le llamen 
Cristiano Ronaldo. “Soy muy violento, de 
Adellha vive en 
Las Palmas de Gran 
Canaria. Hace años 
sufrió un accidente 
que le dañó 
gravemente las 
cervicales. A la 
derecha, el centro 
Deamenac I, que 
dirige Gabriel 
Orihuela, en la 
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el centro con el collarín, con mareos y sin 
poder moverme”. Luego lo mandaron a las 
Palmas, donde le aseguraron que tendría 
una cama especial para poder dormir, 
seguiría estudiando y le operarían. “Dormí 
en un colchón sobre el suelo, no pude seguir 
los cursos porque la academia de la que me 
habían hablado no existía y han pasado seis 
años hasta que, por ﬁ n me han operado 
hace unos meses. Tengo guardado en la 
cabeza y en el corazón que no recibí 
cuidados ni cariño”. Ahora tiene 25 años, 
papeles y la seguridad social le paga 380 
euros al mes. Sueña con recuperarse, poder 
trabajar y llevar una vida normal.  
A la entrada del centro de menores  
Deamencac I hay una pequeña mezquita, 
coto privado de los chavales. Gabriel 
Orihuela sabe que pronto cerrarán la casa 
que él dirige. Aquella avalancha de pateras 
del 2007 se acabó –previo pago a Marrue-
cos– y aquel ﬂ ujo de diez menores diarios 
que entraban en el centro –“ya no sabíamos 
dónde meterlos”– forma parte del pasado. 
Ahora conviven 35 chicos. Sabe que los 
centros de acogida tienen mala prensa y que 
en muchos de ellos hay cuidadores que no 
tratan bien a los chavales, pero él se siente 
orgulloso del trabajo que realiza con su 
equipo y abre las puertas a quien quiera 
visitarlo y charlar con los chicos. Hace años 
un adolescente le estampó un vaso en la 
cabeza. “Los conﬂ ictos nunca hay que 
resolverlos en caliente, cuando el chaval ha 
perdido los papeles”.
Ismael Boehdadi entró en el centro con 
quince años y está a punto de cumplir los 18. 
“Nunca he tenido problemas aquí dentro, ni 
con los compañeros, ni con los educadores. 
Echo de menos a mis padres y ellos a mí, 
pero mi ilusión es trabajar y seguir estu-
diando para ayudar a mi familia”.
Se acaba el verano y mientras la neblina  
descubre el sol de las Palmas, en Madrid, 
como en tantas ciudades, refresca y los 
niños regresan al colegio para empezar las 
clases y las actividades deportivas. Mama-
dou Oury Diallo, guineano de 17 años (este 
diciembre ha cumplido la mayoría de edad) 
quisiera ser futbolista y cada día recorre un 
larguísimo trayecto para entrenar con el 
equipo escolar que lo ha ﬁ chado. Es el único 
que no viste el chándal reglamentario. El 
único que se deja la piel en el campo aun 
sabiendo que sólo podrá entrenar mientras 
los responsables del club sigan haciendo la 
vista gorda con el pago de las cuotas. No 
tiene los 200 euros que cuesta la inscripción 
para todo el curso. 
Mamadou se enamoró de Madrid 
mirando un reportaje de la BBC en la tele 
de su país: “Se veían los colegios, con tantos 
equipamientos, los ediﬁ cios, las tiendas, las 
calles iluminadas...”. No tomó la decisión de 
marcharse, aunque ya estaba ahí el gusani-
Pero entonces su sueño ya se había desvane-
cido. “Cuando llega ese momento, ya todo te 
da igual, quieres volver a casa”.
Lo trasladaron a Madrid, la ciudad que le 
había cautivado por la tele. Fue de un centro 
a otro y le sometieron varias veces a pruebas 
óseas para comprobar la edad. Una de ellas 
determinó que era mayor de edad (“cuando 
en realidad todavía no lo era”), y lo echaron 
del último centro en el que estaba. “Ahora 
vivo en un piso con otros chicos y aún 
puedo estar ahí unos meses. Luego ya veré 
qué hago”. “Siento ira, rabia. Cada vez que 
intento algo surgen complicaciones. Tengo 
la sensación de estar en medio de un puente 
en el que me queda tanta distancia hacia un 
lado como hacia el otro y no puedo volver 
atrás pero es casi imposible avanzar”. 
Mamadou no se atreve a soñar, “porque he 
acumulado demasiada decepción. Ya todo 
me da igual. Madrid no es como salía en la 
tele. Es un gran escaparate que a ti sólo te 
está permitido mirar”.
En el camino de regreso del entrena-
miento, en un vagón del metro, muestra el 
libro de Jorge Bucay que está leyendo. Y 
llo, hasta que lo hizo su mejor amigo del 
barrio y se quedó solo. Con el dinero que 
obtuvo al vender, sin permiso, cuatro vacas 
de su padre, pudo dejar el pueblo rumbo a 
Guinea Bissau y empezar una travesía de 
tres meses y diez días de la que rememora 
momentos que nunca podrá olvidar. Pasó 
un tiempo en una selva, donde quienes 
debían proporcionarles las pateras les 
tendieron una trampa, y se encontraron 157 
personas intentando sobrevivir a un horror 
de hambre y sed. Al poco de llegar a aquel 
lugar vio morir a un chico que estaba muy 
enfermo. “Le conseguí agua. Me habló de su 
familia y me insistió en que cuando muriera, 
quería que sólo yo me ocupara de lavarlo y 
llamar a su casa para comunicar la noticia a 
sus padres. Murió. Y lo lavé”. Mamadou 
baja la mirada y llora en silencio antes de 
continuar, tras una larga pausa, su relato. 
“El papel en que había anotado el teléfono 
de su casa se me cayó al agua cuando me fui 
en la patera. No pude cumplir su deseo”. El 
camino hasta Gran Canaria fue un calvario 
que revive a menudo en terribles pesadillas. 
Al llegar, estuvieron a punto de deportarlo. 
La oportunidad de Lhoussaine 
La tarde en que Lhoussaine Fingoun contó su historia al Magazine, había tristeza en su mirada. 
Era el único del grupo de entrevistados en San Sebastián que vivía en la calle. Pero no quería 
dar lástima. Tras un paseo bajo la lluvia, se despidió con una sonrisa de los periodistas, que le 
prometieron recurrir a algún contacto para que pudiera conseguir un empleo en alguna cocina 
donostiarra. Un par de días después, el chef Andoni Luis Adúriz y su mano derecha, Susana 
Nieto, escucharon por primera vez el nombre de Lhoussaine y, tras conocer un breve resumen 
de su historia, enseguida mostraron su inquietud por conocerlo. Sin dudarlo, le ofrecieron 
alojamiento, un contrato de trabajo y el compromiso de formarlo en su restaurante, Mugaritz, 
considerado uno de los mejores del mundo. A los dos días de aquel primer encuentro, 
Lhoussaine se trasladó al caserío de Errenteria en el que, pegada al restaurante, se encuentra 
la vivienda que comparte el pequeño grupo de cocineros y camareros de todo el mundo que 
hacen prácticas en Mugaritz. Conﬁ esa que lo primero que le sorprendió fue encontrarse con 
gente que le hablaba con respeto. Y poco a poco fue descubriendo un mundo, el de la alta 
cocina, que desconocía por completo. “Estoy en un sitio fantástico rodeado de gente buena”.
Asegura Andoni Luis Adúriz que “Lhaussaine es un ejemplo de superación. Tiene una 
capacidad tan increíble que enseguida se ha hecho de la casa. Y aunque parezca mentira, él 
nos está dando más que nosotros a él. Aquí no regalamos nada. Somos un equipo de 60 
personas y el error de uno perjudicaría a todos. Él es camarero porque se ha esforzado en 
hacer impecablemente su trabajo desde el primer momento”. Estas Navidades ha vuelto a su 
casa para reencontrarse por primera vez con su familia. Su caso ha inspirado el proyecto 
Cocina Conciencia, amparado por la fundación Raíces, centrado en la inserción laboral de 
jóvenes en situación vulnerable en las cocinas españolas. Algunos chefs han seguido ya los 
pasos de Andoni Luis Adúriz.
Lhoussaine Faraoun 
en el momento de 
contar su testimonio 
cuando vivía en la calle. 
Abajo, en su nueva vida 
como camarero del 
restaurante Mugaritz
Mamadou Oury 
Diallo, en los 
entrenamientos de 
fútbol, en un campo 
situado junto a la 
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el centro con el collarín, con mareos y sin 
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señala una cita: “La realidad no es como a 
mí me convendría que fuera,/ no es como 
debería ser/ no es como me dijeron que iba 
a ser/ no es como fue/ no es como será 
mañana/ la realidad de mí afuera es como 
es”. Mamadou está haciendo un curso de 
hostelería, pero teme que no sirva para nada 
si no le dan los papeles para poder trabajar.
Desde la fundación Raíces, el abogado 
Nacho de la Mata denuncia que “es absurdo 
invertir en formar a un menor inmigrante si 
al cumplir los 18 años se le deja en una 
situación irregular. Cuando la administra-
ción incumple la ley, pone en la calle a 
menores que se han formado en el sistema 
de protección y a los que ha dedicado un 
dinero público”. Insiste este abogado, que 
ha recibido diversos premios en reconoci-
miento a su labor humanitaria, en que la 
administración “no puede generar una 
inmigración ilegal ni despilfarrar el dinero 
público”. Desde esta fundación que trabaja 
en la defensa de menores inmigrantes, se 
encuentran constantemente con la práctica 
de las pruebas óseas de determinación de la 
edad como un protocolo habitual, algo que 
considera totalmente inadecuado. “Se han 
de hacer pruebas si el chico está indocu-
mentado y se duda de la edad, no por 
sistema como se está haciendo. Y es 
importante dejar claro que no son pruebas 
concluyentes, ya que dan un margen de 
error de varios años”. De la Mata tilda de 
desastrosa la situación que viven en Madrid 
los MENA: “Se incumple la ley con ellos, no 
se les tutela, se les hacen pruebas radiológi-
cas sin su consentimiento y están absoluta-
mente indefensos. Todo esto origina una 
situación de maltrato absoluto”.
Andalucía tiene fama de ser, de toda 
España, la comunidad en la que la Adminis-
tración mantiene una actuación más 
protectora con los menores. Granada y 
Almería son las dos últimas paradas de la 
ruta del Magazine. En la primera vive K.S., 
un nigeriano de 18 años que tardó cinco en 
recorrer el camino que lo separaba de 
Europa. “Desde que era niño, quiero ser 
abogado. Cursar aquí mis estudios para 
volver a Nigeria y luchar contra el abuso de 
poder. Tal vez algún día sea el presidente de 
mi país”. Su padre murió hace unos meses y 
ahora ha de sacar adelante a sus hermanas. 
“Él me enseñó a ser honesto y yo caí en el 
error de creer en las bonitas historias sobre 
Europa. Cuando llegué, no entendía lo que 
signiﬁ caba la palabra crisis. Me ha tocado 
entenderlo a la fuerza y sólo espero 
estudiar, y volver a Nigeria para ser feliz”.  
Casi todos piensan regresar, cuando el 
sueño de encontrar mejores oportunidades 
de las que tenían en su país se convierta, 
aunque sólo sea un poquito, en realidad. En 
ese intento algunos conﬁ esan que han 
perdido las raíces. Como Hicham Zocutem, 
de Marrakech, quien dice que hay días en 
que no sabe si quiere volver o seguir en 
España. “Me siento desarraigado. Ya no eres 
de ningún lugar”. Recuerda que en su país 
tenían ansias de libertad. “Y ahora la tengo, 
aunque me falte el trabajo Lo que está claro 
es que en la vida no se puede tener todo. Y 
yo valoro lo que he conseguido aquí”.
De Granada a El Ejido (Almería), antes 
de poner ﬁ n a la ruta. George Mendy (de 
Guinea Bissau) está escribiendo la historia 
de su vida. Sabe que es parecida a la de los 
cerca de cuarenta compañeros con los que 
convive en una casa que se conoce como la 
Fábrica de la Señora, al lado de los inverna-
deros en los que trabaja. “El camino para 
llegar aquí no es fácil. Es una tragedia. Y 
cuando llegas no tienes nada. Yo he llorado 
mucho. Como todos. Cuando era pequeño y 
veía los aviones que sobrevolaban el pueblo, 
imaginaba que sería un técnico aeronáutico. 
Aún hoy sigo imaginando ese futuro. Y si 
tuviera que aconsejar a un chaval de 15 
años, le diría: sea cual sea tu sueño: no te 
detengas hasta lograrlo”. 
Oscurece y hace frío. Al salir del trabajo, 
una ducha y cambio de ropa. George acude 
con su amigo Sang Mendy a clase de 
español. Luego pasarán por el local en el 
que compartirán una cerveza, escucharán 
música y hablarán de los proyectos sindica-
les que están poniendo en marcha. Volverán 
a casa para descansar antes de empezar, 
muy temprano, la jornada. Compartirán la 
cena. Y la cama. Y seguirán animándose el 
uno al otro cuando les asalten las dudas 
sobre si merece la pena el esfuerzo. “Querer 
conseguir algo y encontrar a alguien que 
sueñe lo mismo que tú –dice George– te da 
fuerza. Sólo la muerte puede pararte”. Se 
detiene antes de cerrar la puerta de la vieja 
casa en la que los demás ya cenan y pregun-
ta: “¿Es muy caro publicar un libro?”°
La mayoría piensa 
volver a casa cuando 
el sueño que los trajo 
a España se convierta, 
aunque sólo sea un 
poquito, en realidad
En una vieja casa situada 
en el Ejido, muy cerca de 
los invernaderos en los 
que trabajan, vive un 
grupo de cerca de 
cuarenta jóvenes 
inmigrantes. Bajo estas 
líneas, mirando en la 
televisión un programa 
de fútbol. A la derecha, la 
más grande de las 
habitaciones de la casa. 
En la cama del fondo, uno 
de los chicos, que, según 
sus compañeros, pasa 
casi todo el día 
durmiendo porque sufre 
una depresión. Abajo, 
en otra habitación, las 
maletas de los chavales
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La epopeya de vacunar a la población de Sur Sudán, víctima de decenios de hambre, miseria y guerra
Un niño es vacunado contra la polio 
en la aldea de Agepic, en el distrito 
de Rumbek, la capital de Sur Sudán
La batalla para que la polio sea erradicada en
el año 2005 prosigue en diez países del
mundo donde el virus todavía está activo. Pe-
ro la vacunación en la mitad de estos países
es sumamente complicada debido a que es-
tán inmersos en guerras desde hace años. Es
el caso de Sur Sudán, donde se combate
desde 1953 y sólo ha gozado de un breve
lapso de paz. A este país se ha acercado el
Magazine en el tercer capítulo de la serie de
reportajes que muestran cómo se desarrolla
la campaña de las Naciones Unidas.
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Todos hemos asistido al “briefing” que
Charlie Uno –el militar de turno que se en-
carga de la seguridad de las Naciones Uni-
das– da por la tarde, siempre a la misma ho-
ra, y hemos recibido un cursillo de radio
donde nos han explicado que la base de Lo-
ki responde en el canal uno por el nombre
de Papa Whisky. En nuestro bolsillo llevamos
una fotocopia con el plan de evacuación que
establece las rutas de salida y los puntos de
espera en el caso de que las cosas se pon-
gan feas. (“Conozco a una chica a la que le
tocó un nivel cuatro –evacuación inmedia-
ta– y tuvo que refugiarse de los combates en
una región pantanosa. Estuvo metida den-
tro del agua durante cuatro días, hasta que
pudo aterrizar un avión para rescatarla”, me
explica, mientras nos ajustamos los arneses,
un empleado de la FAO que se ha sentado
junto a mí.)
Curioso lugar, Loki. Fue
precisamente en este campamento, cons-
truido en el extremo occidental de Kenia por
las Naciones Unidas para dirigir la operación
Salvamento de Sudán (OSS), donde John Le
Carré hizo pasar una de sus últimas noches
a los protagonistas de la novela “El jardine-
ro fiel”, antes de que murieran junto al lago
Turkana.
Quizá también la mayoría de nosotros
coincida con el maestro de los libros de
espionaje en que Loki es “un lugar que
apesta”, y puede que alberguemos las mis-
mas dudas sobre el sentido que tiene ali-
mentar desde el aire a una población cau-
tiva. “¿Para qué demonios sirve dirigir un
servicio de ambulancias Rolls-Royce, cuan-
do nuestros políticos no hacen nada para
prevenir los accidentes?”, se pregunta el es-
critor inglés refiriéndose a la operación Sal-
vemos Sudán.
tualmente, sólo se mantiene en diez, la mi-
tad de ellos en guerra. Sudán forma parte de
este último grupo, y el asunto –crucemos los
dedos– parece bastante controlado, pues
este año sólo se ha podido certificar un
caso probado de polio en un niño del Alto
Nilo. De momento, sin embargo, es impres-
cindible seguir con las campañas de vacu-
nación y la vigilancia.
He leído el informe que escribió el doctor
Christopher Zimmerman cuando viajó re-
cientemente para examinar al niño enfermo
y tratar de averiguar si alguien más lo es-
taba. La aventura no parece demasiado re-
comendable.
“Cada noche a las siete y media –escribe
el doctor– los mosquitos llegan puntual-
mente. Debo encerrarme en la tienda de
campaña y sólo puedo pensar en dormir
después de dedicar la siguiente media hora
a exterminar aquellos mosquitos que se
han colado conmigo. Por la mañana los
zancudos desaparecen y llegan entonces las
moscas y unos enormes escorpiones de
cuatro pulgadas, además de otros muchos
bichos extraños. Luego está el problema del
agua. El agua que usamos para cocinar y la-
varnos la cogemos de un arroyo convertido
en un barrizal. Quizá si no hubieran abrevado
en él las vacas habría algo más de agua y
menos barro, pero no es el caso. Sólo con-
seguimos alcanzar un grado de claridad
equivalente al agua de fregar sucia des-
pués de filtrarla durante horas: así es como
transcurre más o menos nuestra vida diaria
en este lugar.” Lo peor, sin embargo, son
Un miembro del equipo de vacunación, entre los niños tratados. Los equipos recorren decenas de kilómetros diarios
La llegada del avión de las Naciones Unidas a Rumbek, con las vacunas protegidas en las neveras portátiles
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blancos de la flota de las Naciones Unidas
que esperan instrucciones de la torre de
control de Lockichoggi para avanzar hasta
la cabecera de la pista.
L a avioneta de una sola hélice se ha
situado a la cola de los aparatos
Cuando hemos llegado al aeropuerto to-
davía es noche cerrada. Al parecer, esta es
una escena que se repite todos los días: so-
bre las seis de la mañana, una treintena de
hombres y mujeres somnolientos se coloca
junto a la pista a la espera de que los pilotos,
la mayoría de ellos sudafricanos, decidan el
plan de vuelo y les coloquen en el avión ade-
cuado. Entonces se encienden los moto-
res, que rompen el silencio de la noche, y los
aviones abandonan, uno tras otro, la oscu-
ridad para ofrecer su silueta alada contra la
luz del sol naciente, en lo que parece una flo-
ta de zancudos atrapados por una bombilla. 
¿Qué siente un mosquito antes de pere-
cer quemado? –me pregunto mientras to-
mamos altura–. Probablemente una fasci-
nación ciega por la luz. Y quiero pensar
que debe de haber un momento de belleza
único, incluso de gloria, en su choque fatal
contra la bombilla: no resulta convincente la
idea de que alguien se entregue a la muer-
cultad que presenta una campaña de va-
cunación masiva en un país con fuerte den-
sidad demográfica, ahora se nos ofrece la
oportunidad de hacerlo en un país en con-
flicto. Hace una década, la poliomielitis ate-
nazaba todavía a 125 países del mundo. Ac-
A las siete y media, mos-
quitos. Si en India pudimos ver la difi-
Además de las bolsas de mano y las ra-
dios portátiles, en la cola del fuselaje hemos
cargado algunas bicicletas, colchones, agua
potable, medicinas, un generador y abun-
dante comida. Un sudanés de alguna agen-
cia humanitaria vomita a mi espalda en
una bolsa de plástico. Lo hace en silencio,
como si no quisiera llamar la atención. Por
la tarde, los mismos aviones de reparto
que nos distribuyen por el país volverán a
Loki con otra  remesa de hombres y muje-
res que regresan a la base después de pa-
sar una temporada en el país de la nada.
te creyendo que va a encontrar la nada. 
Todos nos dirigimos a Sur Sudán. Guerra.
Miseria. Hambre. Enfermedad. Sin duda,
uno de los peores lugares del mundo.
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Los habitantes del campo ganadero de Keny, en la zona de Maper Payem, se acercan a la llegada del equipo de vacunación
Pies de adulto y de niño sobre el duro suelo seco en la aldea de Nueva Jartum, en la región D’Alor, en el distrito de Rumbek
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los combates y la miserable vida a la que la
violencia y el hambre han condenado a sus
habitantes.
De la lanza a la artillería.
El norte y el sur del Sudán están en guerra
desde 1953, con un lapso de paz entre 1972
y 1983. En este tiempo han muerto más de
dos millones de personas, y cuatro millones
y medio han sido desplazados de su hogar.
En palabras del periodista polaco Kapus-
cinski, se trata de una guerra de “hombres
armados contra indefensos”, en la que par-
ticipan tres tipos de fuerzas militares: el
Ejército dirigido por el Gobierno islámico de
Jartum apoyado por distintas hermandades
musulmanas y los escuadrones particulares
de los grandes terratenientes; los guerrille-
ros del SPLA del coronel John Garang, y, fi-
nalmente, un número infinito de milicias y
paramilitares formados por hombres jóve-
nes –“a menudo, niños”– que, dependiendo
de la situación, colaboran con unos u otros.
A veces se intenta explicar todo este bai-
le de siglas haciendo una división entre el
norte islámico y el sur cristiano y animista,
pero la realidad indica que las cosas suelen
ser algo más complejas respecto a las creen-
cias religiosas o diferencias étnicas y mucho
más simples respecto a los resultados:
“hombres armados contra indefensos” pa-
rece una definición bastante exacta de lo
que finalmente ocurre en esta guerra por el
poder y el dinero.
Sólo faltaba el petróleo.
Durante los últimos años se ha descubierto
que esta sabana pantanosa, cruzada por ríos
y arroyos que alimentan la cuenca central
del Nilo, inaccesible durante las épocas de
lluvia, encierra una reserva inmensa de pe-
tróleo, estimada en dos mil millones de ba-
rriles, especialmente en la región del Alto
Nilo que habitan los dinka y los nuer. Como
era de esperar, esta riqueza, en vez de ser-
vir para apaciguar los ánimos y la miseria, ha
servido para aumentar la destrucción y el
dolor, además de despertar el interés de la
“economía global” hacia estos territorios
abandonados; un interés que, a la vista de
los resultados, se está mostrando incluso
peor que el veneno de los mosquitos que in-
festan la región.
La organización católica Christian Aid ha
elaborado un informe según el cual las ga-
nancias diarias de las exportaciones petro-
líferas –un millón de dólares– han permitido
aumentar el presupuesto militar a ¡un millón
de dólares! “La ecuación es simple, las con-
secuencias devastadoras”, apuntan.
John Wicjial es uno de los numerosos
dinka que consiguió salvar el pellejo después
de que el Ejército arrasara su poblado, den-
tro de las zonas petrolíferas. Amnistía In-
ternacional lo llama “política de tierra que-
mada”, y consiste en despoblar estas re-
giones a base de destruir las cosechas, sa-
quear el ganado, quemar las humildes cho-
zas de barro y aterrorizar a la población dis-
parándole desde el aire con helicópteros o
bombardeándola con aviones.
El chantaje sobre la ayuda humanitaria se
ha convertido también en un arma de gue-
rra. Así, el Gobierno de Jartum es el que de-
cide si los aviones en los que estamos vo-
lando pueden hacerlo y en qué zonas se les
permite descargar comida, medicinas o
trasladar a los trabajadores de la ayuda
humanitaria para participar, por ejemplo, en
una campaña de vacunación, como ocurre
en nuestro caso.
A veces, un avión tiene permiso para de-
jar su carga y cuando se ha ido, se presen-
tan los helicópteros para atacar a la gente.
Algunos de estos aparatos, por cierto, son
de fabricación alemana, y fueron comprados
“legalmente” al Gobierno federal como
“ambulancias” que luego prepararon como
helicópteros de combate. 
En los últimos años 
se ha descubierto que
esta sabana pantanosa
ENCIERRA UNA RESERVA
INMENSA DE PETRÓLEO, y
esa riqueza ha aumentado
la destrucción y el dolor
A veces, un avión tiene
permiso para dejar su
carga y, cuando se ha ido,
SE PRESENTAN LOS
HELICÓPTEROS para
atacar a la gente en la cola
de distribución de comida
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El día 20 de febrero, pocos días después
de mi regreso a Loki, un helicóptero atacó
la cola de distribución de comida junto al
campamento de las Naciones Unidas en
Bieh, y mató a 17 personas, además de he-
rir a otras muchas. Huelga decir el tremen-
do pánico que provoca en una zona abier-
ta, sin edificios, el ataque de una de estas
máquinas terroríficas. “Jartum –escribe
Ryszard Kapuscinski– hace hoy con los
“Tuvimos que cruzar cinco ríos –explica
John Wicjial– y tardamos unos doce días en
llegar. No teníamos comida. Para cruzar los
ríos nadaba con una mano mientras con la
otra sujetaba a dos niños. Muchos murieron
durante la marcha. Encontramos cocodrilos
y elefantes. ¡Demasiados enemigos!”
Gracias al petróleo, ahora se puede matar
a más gente en menos tiempo. El progreso
consiste en pasar de la lanza a la artillería.
Las compañías extranjeras –canadienses,
suecas, chinas, francesas, británicas…– exi-
gen protección militar para poder trabajar,
y el Gobierno, que participa en algunas de
esas sociedades –el mismo Gobierno islá-
mico que forma parte del “eje del mal”– no
duda en cumplir sus compromisos.
Los habitantes del campo ganadero de Keny, en la zona de Maper Payem, se acercan a la llegada del equipo de vacunación
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gen protección militar para poder trabajar,
y el Gobierno, que participa en algunas de
esas sociedades –el mismo Gobierno islá-
mico que forma parte del “eje del mal”– no
duda en cumplir sus compromisos.
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dinka y con los nuer lo que Stalin hizo con los
ucranianos en 1932: condenarlos a la muer-
te por hambre.”
Rumbek, la capital. “Bien-
venido a la capital de Sur Sudán”, dice mi ve-
cino de la FAO con una sonrisa irónica mien-
tras nuestro avión aterriza en Rumbek, le-
vantando una polvareda de mil demonios.
Los empleados del “aeropuerto internacio-
nal” abandonan la sombra del árbol que
les resguarda para descargar el avión y lle-
nar los depósitos, haciendo sifón desde
unos barriles que han hecho rodar sobre la
tierra roja.
El doctor Bellario, un funcionario del mi-
nisterio de sanidad del SPLM, movimiento
político del ejército del SPLA, que controla
la zona y nuestros pasos, lo que miramos, lo
que preguntamos, con quién hablamos, me
acompaña en mi primera visita turística.
Rumbek estuvo en manos del Gobierno de
Jartum hasta 1998. Desde entonces, se es-
tá tratando de dar algo de forma a lo que
quedó de la ciudad. 
“Aquí –dice el doctor Bellario mientras
avanzamos en medio de la maleza– estaba
la leprosería.” Observo los muros comple-
tamente derruidos que asoman tímida-
mente por debajo de los hierbajos y plantas
trepadoras que los sepultan. “Aquí teníamos
la maternidad.” “Aquí, cirugía. ¡Oh, era un
gran hospital!” Observo unas barracas, fren-
te a las cuales unos enfermos completa-
mente desahuciados cocinan en una ho-
guera, mientras un grupo de mujeres ago-
nizantes intenta sacar agua de un pequeño
pozo.
Un grupo familiar en la aldea de Malvikh, en el distrito de Rumbek
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“Cherchez la vache”.En las
oficinas de la OMS se prepara la campaña de
vacunación. No resulta fácil vacunar en un
país en guerra y sin carreteras, donde a
veces los equipos están obligados a caminar
hasta tres días, cruzando pantanos y ríos, y
hay que negociar el alto el fuego entre los
combatientes para poder acceder a las zo-
nas más calientes. Parece un milagro que se
consiga mantener la “cadena fría”, es decir,
la baja temperatura de las vacunas, hasta lle-
gar a las aldeas más alejadas. El viaje de las
pequeñas botellas empieza en los labora-
torios de Europa para llegar hasta Nairobi;
de Nairobi, a Loki, y desde allí se distribuyen
por los campamentos que la OMS tiene en
en Sur Sudán, donde la electricidad es ine-
xistente y hay que utilizar un generador
para hacer funcionar los frigoríficos. Si la va-
cuna se calienta, pierde su efecto. Los equi-
pos locales, por lo tanto, deben transpor-
tarlas en neveras portátiles, que protegen
con hojas, y sólo tienen entre dos y tres días
para hacer su trabajo, con caminatas diarias
de más de cuarenta kilómetros.
para peinar las áreas seleccionadas forman
equipos de dos personas que consiguen vi-
sitar a unas 50 familias al día.
Más sencillo resulta vacunar en el “cattle
camp”, donde se reúnen las tribus –grandes
grupos familiares–, durante la noche, junto a
las vacas. La vaca es, entre los dinka y los
grupos nilóticos que habitan estas tierras
–los nuba, los nuer…–, el centro de su exis-
tencia. Si queréis conocer a los nuer, “cher-
chez la vache”, ha escrito el prestigioso an-
tropólogo Evans-Pitchard.
Miedo a los musulmanes.
Al igual que sucedía en India, también exis-
te el miedo a la vacuna, el prejuicio de que
sea utilizada como un arma de exterminio.
Pero si en India eran los musulmanes los que
la temían –“nos quieren esterilizar”, decían–,
aquí son los cristianos y animistas quienes
piensan que los del Norte, musulmanes, les
están envenenando. No resulta sencillo con-
vencerles y hay que hacerlo hablando lar-
gamente con los jefes locales. Otro proble-
ma, bastante comprensible, es que no aca-
ban de entender que se les quiera vacunar
contra una enfermedad tan “leve”, cuando
la mayoría de ellos muere de tuberculosis,
malaria, sida, la enfermedad del sueño, des-
nutrición y diarreas, hambre. Mientras es-
cucho a los supervisores y jefes de vacuna-
ción explicando, con un gráfico, la necesidad
de eliminar la polio en todo el mundo y los
progresos realizados pienso en la buena fe
internacionalista que tiene esta población
abandonada. Quizás la experiencia acumu-
lada con la campaña les sirva en un futuro
para poder construir la red de salud de la que
no disponen.
De regreso a Loki, días después, el avión
camioneta de reparto vuela con distintas es-
calas cruzando el Alto Nilo, la provincia de
Bahr el Gazal, las provincias tropicales del
Sur. Incluso desde el aire, el abandono y la
miseria del país resultan escalofriantes. Zo-
nas desérticas. Agua encharcada. Bosques
quemados. Poblaciones desplazándose sin
que se perciba en el horizonte un lugar don-
de resguardarse. Ni una sola carretera as-
faltada.
Me detengo en el párrafo del libro de
Godfrey Lienhardt, quien hace décadas es-
tudió a los dinka. Sus bienes materiales, es-
cribe, están hechos de “hierba, barro y ma-
dera. No hay nada de importancia en su cul-
tura material que sobrepase la duración de
una vida humana. Cada generación debe
volver a empezar y la única forma de rique-
za que puede ser heredada es el ganado”.
Si la vacuna se calienta, pierde su efecto, así que los
equipos sólo disponen de DOS O TRES DÍAS, CON
CAMINATAS diarias de más de cuarenta kilómetros
Los anteriores reportajes de la serie sobre la polio
se publicaron los días 23/XII/2001 y 17/II/2002.
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Resulta una escena chocante ver a los
hombres completamente desnudos, emba-
durnados con cenizas de estiércol de los ani-
males, la cabeza teñida por el orín, mientras
cuidan de su ganado. Todos los animales, a
los que hablan cariñosamente, acarician y
limpian con esmero, tienen sus propios nom-
bres, que ponen luego a sus hijos. “Hombre
y ganado –explica el antropólogo Godfrey
Lienhardt, que ha estudiado a los dinka–
están unidos profundamente, en un idioma
común para ambos. Los hombres imitan al
ganado.” 
Parece que nada haya cambiado. Sin em-
bargo, no es así. Poco se puede hacer para
defender vacas y pastos con lanzas y kalash-
nikovs, cuando lo que los habitantes de esta
tierra tienen bajo sus pies es petróleo.  Pe-
tróleo por armas. “La ecuación es simple; las
consecuencias, devastadoras.”.
En India eran los musulmanes los que tenían miedo a ser
vacunados, AQUÍ SON LOS CRISTIANOS Y ANIMISTAS
quienes piensan que los del Norte les están envenenando
También como en India, la movilización so-
cial que se hace para poder vacunar es ex-
traordinaria. Hay que trazar mapas y loca-
lizar a la gente en un territorio de asenta-
mientos diseminados, en el que, además, y
debido a la hambruna y la guerra, existe una
enorme población que se mueve en busca
de pastos y lugares seguros. Los voluntarios
Detrás de un cañizo, al fondo de la pista,
un chico joven vestido con un taparrabos, el
cuerpo cubierto de ceniza, lanza en ristre,
nos observa. Una hilera de cicatrices le cru-
za la frente de punta a punta. Son las mar-
cas de la ceremonia de iniciación dinka.
–Lo hacen con un cuchillo y debe escu-
charse el ruido de la hoja rozando el hueso.
El chaval no puede llorar–, me dice el em-
pleado de la FAO.
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udo parecer un capricho. En  
la época en la que echó a an-
dar Bodegas Tradición, en 
1998, muchos empresarios 
del ladrillo invertían en el ne-
gocio del vino, más que nada, 
por epatar a sus amigos y co-
nocidos. En el caso de Joa-
quín Rivero (Jerez de la Frontera, 
Cádiz, 3 de noviembre de 1945), 
le movió para crearla un impulso 
sentimental: en 1983 su padre mu-
rió de un infarto al recibir la noti-
ficación judicial que le comunica-
ba, tras años de litigios, que no 
había posibilidad de recuperar la 
bodega de su familia, Rivero-CZ. En 
otras manos, acabaría por desapa-
recer en lenta agonía la marca más 
antigua de Jerez de cuya fundación 
haya constancia documental: me-
diados el siglo XVII. 
Pese a los recursos financieros 
del promotor, hoy al frente de Bami 
–en concurso de acreedores– y an-
P




El proyecto del empresario Joaquín Rivero de dedicar su bodega familiar a vinos con 
solera mínima de 20 años dejó atónito al sector en Jerez. Hoy ganan medallas y gozan 
de prestigio internacional. Su hija Helena nos recibe en BODEGAS TRADICIÓN, donde 
se exhibe una fastuosa colección de arte español. Por TXEMA YBARRA Fotografías de ALE MEGALE
tiguo presidente de Metrovacesa y Gecina –la princi-
pal inmobiliaria de Francia–, refundarla no pare-
cía entonces la mejor idea. Todo el marco de Jerez 
llevaba inmerso desde tiempo atrás en un profun-
do declive que no tenía visos de detenerse. En 1979 
se llegó a una producción máxima de 150 millones 
de litros, con el brandy como líder indiscutible de 
ventas; anuncios para el recuerdo como aquel de 
Es cosa de hombres copaban la publi-
cidad en televisión. Pero empezó la 
guerra de precios comandada por 
Rumasa y su bodega Conde de Gar-
vey, y aquello condujo sin remisión 
al desprestigio de sus vinos. En el ca-
mino se desmanteló Domecq, que lo 
había sido todo en la zona, y en 2014 
la producción se limitó a 25 millones 
de litros, con muy poco que pudiera 
exhibir la etiqueta de calidad.  
Para Helena Rivero (Sevilla, 23 
de noviembre de 1970), actual di-
rectora de Bodegas Tradición, todo 
se resume en un gran mal: el volu-
men. Demasiado. Por eso cree que 
su proyecto tenía y tiene futuro, al 
apostar por todo lo contrario: la excelencia; es 
decir, poco y muy bueno. “El nombre de la marca 
hace referencia tanto al legado familiar como al pa-
sado esplendor de Jerez, cuando sus vinos no fal-
taban en las mesas de la realeza europea. Se servían 
junto al champagne; estaban considerados entre 
los mejores del mundo. Recuperar ese prestigio 
es un reto apasionante”, dice confiada la hija del 
empresario durante la visita al viejo almacén reha-
bilitado del Rincón del Malillo, calle pegada a la 
muralla árabe de Jerez donde se dice que se apa-
recía el Diablo. La tentación que les llevó hasta 
allí fue, sin embargo, la orientación suroeste y la mí-
nima exposición al sol.  
 
EL MÁS JOVEN, 20 AÑOS. Para hacer ese gran vino 
se pusieron un límite por abajo: “Decidimos no sa-
car ninguno con menos de 20 o 30 años, lo que les 
da la calificación de VOS y VORS (Very Old, Rare, 
Sherry)”, señala Helena, un alma inquieta que lo mis-
mo trabajó junto a su padre en París que dirige una 
revista para coleccionistas de arte, Ars Magazine. Al-
canzar esa meta implicaba poseer viejas botas, de 
las que ellos carecían, pero contaban con que otros 
sí y con que no les hacían ni caso. Como ella mis-
ma apunta, “casi nadie estaba en este negocio. Por 
eso fue relativamente fácil que nos vendieran el 
mejor producto”. Claro que eso no implicó resulta-
dos inmediatos; todavía había que ensamblar el 
amontillado, el oloroso, el palo cortado y el PX 
(Pedro Ximénez) con vinos más jóvenes para que 
el tradicional sistema de crianzas y soleras funcio-
nara con la precisa armonía. Tocó tener paciencia: 
“Esperando, perdimos mucho por evaporación. Esto 
es un negocio de resistencia”. 
El escepticismo reinaba en la propia bodega. Des-
de el comienzo se contó para su lanzamiento con dos 
instituciones de Jerez: el capataz Pepe Blandino y 
el enólogo José María Quirós. Ambos habían vivi-
do en primera persona el gran batacazo de déca-
das anteriores y, en el momento de su retiro, les 
llamaba un empresario jerezano emigrado a Madrid 
para contarles que quería hacer justo lo contrario de 
lo que habían visto toda su vida. Un sueño. Y por eso 
les costó creérselo. “Hubo que empezar de cero. 
Aquí no había nada, la sala estaba completamente 
vacía. Nadie esperaba que fuéramos competencia”, 
indica el primero mientras escancia de diferentes bo-
tas para enseñar la evolución de sus queridos je-
reces. “Aunque tengo que reconocer que enseguida 
me entusiasmé”, dice con su innata simpatía. Él es la 
persona responsable de que se bajen las persianas de 
esparto cuando el sol comienza a picar o de que se 
riegue el suelo. Para que el vino tenga una evo-
lución estable, sin sorpresas, el control de tempe-
ratura y humedad resulta determinante. Al quími-
co –así se le llamaba antes al enólogo– fue al que más 
le costó entrar por el aro; sin embargo, hoy es todo 
entusiasmo: “Bodegas Tradición marca el futuro del 
vino de Jerez”, asegura. 
El resultado de esta apuesta es un porcentaje de 
exportación del 80% –en el extranjero el sherry se está 
volviendo a poner de moda–, un volumen de ven-
tas de 20.000 botellas al año y una buena cosecha 
de premios. Su Pedro Ximénez VORS, con una vejez 
promedio de 45 años (240 euros), es el único vino 
que ha obtenido en tres ediciones seguidas el Gran 
Bacchus de Oro, otorgado por la Unión de Catado-
res Españoles, mientras que el Amontillado Viejísi-
mo, de más de 70 años –“es para frikis”, advierte di-
vertida Helena–, ha obtenido, rozando la perfección, 
los 99 puntos Parker. Y la realeza quizá no, pero la eli-
te gastronómica se ha rendido al trabajo de Bode-
gas Tradición: sus vinos se sirven en los grandes 
ARTE. San Francisco de Asís, de El 
Greco, forma parte de la colección.
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CON SOLERA 
Helena Rivero, 44 
años, posa en la 
sala de barricas de 
la bodega.
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restaurantes españoles –El Celler de Can Roca, Di-
verxo, Kabuki…– y también en muchos del extranje-
ro, como The Fat Duck, en Reino Unido, o Pujol, 
en México. Aunque para premios, el haber con-
seguido el pasado mes que el mítico anagrama CZ 
–correspondiente a las siglas de las familias Cabeza 
y Zarco, que asimismo corren por la sangre de los 
Rivero– se puedan unir a la marca Tradición. 
 
FINO DE 12 AÑOS. Esta buena evolución tanto 
del vino como del negocio les ha llevado a comer-
cializar fino, muy añejado para mantener la línea 
de la casa; alcanza los 12 años de envejecimiento 
(25,90 euros). Helena reconoce que empezaron a ela-
borarlo desde el principio; su padre, sin embargo, 
se oponía a sacarlo, por la obsesión de que se les 
distinguiera solo con lo más vetusto. “Nos quedó 
tan bien que acabamos por convencerle”, comenta. 
Como en el resto de la producción, no hay filtrado, 
un proceso concebido para hacer más comercial el 
vino y que, a cambio, hace que este pierda comple-
jidad. La otra incursión en un terreno a priori ve-
dado por autoimposición es el brandy, vendido con 
más de 25 y 50 años. Es el resultado del ensamblaje 
de aguardientes destilados de uva palomino, cuya 
crianza tiene lugar en botas de roble americano que, 
previamente, contuvieron oloroso.  
Al final, pesó la ambición de cubrir todos los 
palos del vino de Jerez, cuya variedad y complejidad 
convierte en un mundo fascinante para el aficio-
nado pero, a su vez, una pesadilla para los departa-
mentos de marketing. La propia Helena reconoce 
que cuesta entrar: “Es todo un universo en sí mis-
mo, donde encuentras métodos de elaboración ex-
clusivos de aquí y aromas y sabores muy particula-
res, de marcada originalidad. Hay que hacer un 
esfuerzo por entenderlo; a cambio, una vez dentro 
no quieres probar otra cosa”. El sumiller Pitu Roca, 
de El Celler de Can Roca, describe al amontillado 
“como un fósforo al alumbrarse”, seco y punzante, 
mientras que un PX sabe intensamente dulce dentro 
de un asombroso equilibrio. Por no hablar del palo 
cortado, un enigma en sí mismo, como pone de re-
lieve el documental recién estrenado Jerez y el miste-
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de Leví, pintor de los siglos XIV y XV vinculado a la 
escuela aragonesa del estilo gótico internacional. Las 
tablas se encontraron casi por casualidad en un mo-
nasterio francés. Al restaurarlas surgieron unos colo-
res que brillan por encima de todos los demás de la 
sala, lo cual parece una metáfora sobre Jerez: mi-
rando en el pasado, brilla en el presente. 
Acompaña a esta muestra permanente otra de fo-
tografías de Carlos González Ragel, el gran retratis-
ta de los años dorados de Jerez. La abundancia de 
imágenes documentando la producción de vino y las 
aficiones de la élite –caza, polo, 
equitación…– ilustra lo que hoy 
tanto cuesta creer dado el estra-
tosférico índice de paro (45%) 
de la ciudad gaditana: que fue un 
gran emporio comercial gracias 
a las exportaciones de sus bode-
gas. Y recuperar el tiempo perdi-
do es la meta de Joaquín Rive-
ro, que, como destaca su hija, 
ante todo se considera un em-
presario. “Esa es su mentalidad”.  
Esta reivindicación de Jerez se 
completa con otra labor menos 
vistosa: desempolvar los viejos ar-
chivos de la bodega familiar, pri-
mero CZ y luego Rivera-CZ. “Nin-
guno se conserva de forma más 
completa. A través de pequeños 
apuntes contables, cartas comer-
ciales y un sinfín de documenta-
ción, ayuda a recorrer el paso de 
la viticultura tradicional a la mo-
derna”, describe Helena. Las es-
peranzas están puestas en que la del futuro sea la 
que ellos y otras valientes bodegas –Valdespino, El 
Maestro Sierra, González Byass, Barbadillo…– propo-
nen, poniendo el acento en que se trata de vinos ex-
cepcionales, sin parangón en el viñedo global. 
rio del Palo Cortado. Visto en los festivales de Málaga 
y Berlín, constituye una referencia fundamental para 
entender Jerez y toda su área de producción, que 
incluye El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barra-
meda como centros bodegueros.  
Otra causa que explica la poca pegada del jerez 
en nuestro país, sobre todo entre las nuevas gene-
raciones, es su excesiva vinculación al folclore an-
daluz, como si pareciese que necesariamente se debe 
apreciar los toros, la feria y el flamenco para dis-
frutar de esta bebida, cuando cada cosa funciona de 
maravilla, de forma indepen-
diente, en su respectiva parce-
la. El esfuerzo de bodegas como 
Tradición por dar a conocer sus 
virtudes a expertos enológicos 
de todo el mundo está provocan-
do su resurgir en ambientes cos-
mopolitas de todo el mundo, in-
cluido Londres, donde 
proliferan los sherry bars. “Parece 
que hasta que no nos enteremos 
de que lo aprecian fuera, no 
conseguiremos que vuelva a ser 
reconocido dentro de nuestras 
fronteras. Es la película de siem-
pre”, apostilla Helena.  
 
COLECCIÓN DE MUSEO. En 
Bodegas Tradición son más de 
mezclar alcohol y arte. En sus ins-
talaciones de Jerez, la familia 
exhibe  parte de su importante 
colección de pintura española, 
de más de 400 obras, la cual pre-
tende, según Helena, “ser un viaje por todos los es-
tilos pictóricos para mostrar la evolución del arte 
en nuestro país. Queremos que resulte instructiva”. 
Destacan lienzos como El almuerzo, de Velázquez, don-
de ella se imagina la frasca llena de su vino; San 
Francisco de Asís, de El Greco; y diversos retratos de 
Goya, incluido uno de los que le hizo a Carlos IV, jun-
to a otro de María Luisa de Parma, su esposa. La ex-
posición comienza con un retablo gótico de Juan 
 MUSEO. Galería donde cuelgan algunas de las obras de la colección de los Rivero. A la izq., en primer término, Anunciación de Juan Simón Gutierrez (siglo XVII) y Anunciación de 
Antonio de Pereda (siglo XVII). A la dcha., tablas de Ascensión y Jesús entre los Doctores, del Maestro Portillo. Al fondo, retablo gótico de Juan de Leví.
La seña de identidad de 
los vinos de Bodegas 
Tradición es la vejez de 
todas sus gamas, un 
caso único en el marco 
de Jerez. Los amontillados (48,90 
euros), palo cortado (63,40 euros), 
oloroso (48,90 euros) y PX (57,90 
euros) superan todos los 20 o 30 años 
de envejecimiento bajo el tradicional 
sistema de crianzas y soleras, lo que 
les hace merecedores de la califica-
ción VOS o VORS. En el 
caso del fino, alcanza los 
12 años (25,90 euros), 
una excepcional para 
este tipo de vino, 
mientras que el 
brandy oscila entre  
los 25 (64,90 euros) y 
50 años (en la 
imagen, 240 euros).
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